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L'ANNEE 1908
Dans le prochain numero des Annales, nous transcrirons de la Circulaire de M. le Supirieur general, du
i" janvier, les nouvelles g6ndrales qui intiressent la Congregation pour le cours de I'annde 19o8.
A la place de M. Dame, l6u Assistant par l'Assemblee
sexennale, M. Augustin Veneziani a ete nommd substitut.
M. Joseph D'Isengard a Ctd nommi Procureur general
de la Congregation pres le Saint-Siege, i la place de
M. Veneziani, qui remplissait pricddemment ces fonctions.
EN L'HONNEUR

DE LA VENERABLE CATHERINE LABOURE
FILLE DE LA CHAtJIT.

Par un dicret de la Sacree Congregation des Rites, sanctionne par le Souverain Pontife, le II decembre 1907, la
Cause de beatification de la sceur Catherine Laboure a ete
introduite. Depuis lors, la servante de Dieu a droit au titre
de a venerable », ainsi que nous 1'avons constat6 prec6demment.
Pour remercier Dieu de cette faveur, un triduum a etd
celebr6 A Paris, a P'glise de la paroisse Saint-Eloi ott
vcut, en la maison de la rue de Reuilly, la scur Catherine. Les sermons furent donors par MM. Fernand Gobaud et Edmond Crapez, prdtres de la Mission, et par
M. rabbe Valadier, du clerge de Paris. Les discours furent
tres goates de i'auditoire. La messe du dernier jour fut
chantee par M. Meugniot, assistant de M. le Suprieur g6-

-6neral. Mgr l'archevique de Paris a bien voulu presider les
exercices de cl6ure. Cette pieuse ciermonie eut lieu
les 27, 28 et 29 novembre 19o8.
Un semblable triduum a et&cildbrC la semaine suivante,
les 5, 6 et 7 dicembre, a la chapelle de la maison-mere
des Filles de la Charitx, rue du Bac, 14o.
Les Notices. - Avec le Supplement joint au present
numero des Annales, se termine le quatrieme volume de la
premiere sirie de nos Notices, serie qui va du temps de
saint Vincent a Flpoque de la Revolution et se termine i
l'annie 8 oo. La seconde sdrie comprend, on le salt, les
Notices du dix-neuvi6me siecle jusqu'a nos jours.
Ainsi qu'on pent le constater dans le premier volume
de ces Notices, qui contient la biographie des compagnons
de saint Vincent, sous chaque generalat doivent itre comprises : i* les biographies des Missionnaires, c'est il'ment principal; 2* la mention des principaux bienfaiteurs; 3* une courte notice des etablissements fondes
pendant ce g6neralat; 4 enfin la liste des Missionnaires recus
dans la Congrdgation pendant le mime gindralat.
Dans les volumes qui ont suivi celui des Compagnons de
saint Vincent, nous avons, on pent le constater, suivi le
m6me plan. Nous avoos seulement, apres la liste des dtablissements qui avaient eti fondes, omis celle des Missionnaires recus. Prdtendions-nous par 1 blAmer le plan
adopte par notre pridicesseur? Nullement. Et ce n'est pas
i notre ipoque, eprise d'une singuliere activiti pour les
ttudes historiques, alors que continuellement on cherche
sur tels ou tels anciens Missionnaires d'avant la Revolution
des renseignements biographiques, que nous pouvions regarder corme superfiue la liste dija commencie. Mais iI
nous.a sembl qu'il serait plus commode, an lieu d'avoir cette
liste fragmentee par gnderalats, de l'avoir complete et d'out
seul coup. C'est pourquoi elle fair encore difaut dans le vo-

-7lume qui se termine en ce moment; mais noire intention.
est de la donner dans le prochain et dernier volume de
cette premiere sirie, lequel comprendra les biographies et
les etablissements du gineralat de M. Cayla et nous menera
jusqu'ia annee I 800, fin de ia premiere periuti
daas
ic
plan qui a eti trace.

LES FILLES DE CHARITI
ET L&

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
NOTICE PAR

MGR. MULLBR-SIMONIS,

MEMBRE DU COMITE INTERNATIONAL

DE L'ASSOCIATION.

Le 20 juin 1go8, la Superieure generale des Filles de la
Charite adressait la lettre suivante h Mme de Reynold,
presidente de LAssocIATION CATHOLIQUE INTERNATIONALE DES
(EUVRES POUR LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE, a Fribourg (Suisse).
MADAME,

J'ai attendu, pour repondre a votre lettre, d'avoir pu m'entretenir
avec Mgr Muller-Simonis de 1'ouvre si morale et si chretienne a
laquelle vous apportez votre d6vouement. J'ai appris par lui avec
grande consolation que les Filles de la Charite avaientsu,en Orient et
en Amerique, seconder avec intelligence les efforts de votre Association pour preserver les jeunes filles de toute mauvaise influence. Je
ne puis que soubaiter voir notre Communauti se preter a procurer
un bien si conforme a l'esprit de notre vocation.
Vous pouvez donc, Madame, compter sur notre concours et nous
nous efforceroas de vous le rendre vraiment efficace partout oi ce
nous sera possible.
Veuillez.....

Sceur Marie KIEFFER,

Superieure geherale
de la Compagaie des Filles de la Charite
de Saint- Vincent-de-Paul.

Nous voudrions, apres avoir exprime tous les remerciements de PAssociation A la Reverende Mere gienrale, commenter ici brievement sa lettre, et expliquer clairement

-8aux Filles de la Charitd -

ce qu'est cette association

internationale - ce qu'elle attend d'elles.
CE QU'EST L ASSOCIATION.

A mesure que la lutte pour la vie augmene d'intensit6,
les jeunes filles se voient plus souvent forcees d'aller chercher un gagne-pain a ritranger; souvent aussi resprit
d'aventure les y pousse.
Pour une fillette inexpirimentie, r'trangercommence
A la ville voisine; nombreux sont les dangers qui 'at-

tendent avant son depart, pendant son voyage, i son lieu
de destination.
Avant son depart, car facilement la jeune fille se decide
a partir &raveuglette, ou, ce qui ne vaut guire mieux,
sans avoir pris aucun renseignement serieux sur la place
qu'elle accepte. Les parents ne sont souvent pas plus prudents que leur enfant.
Pendant son voyage, la jeune fille vite dipaysee est
exposde a se laisser tromper par le premier aventurier venu.
A son arrivee dans une grande gare, la jeunu voyageuse,
effarde, ne sait comment se tirer d'affaire : elle se trouve
trop heureuse d'accepter les a bons offices a d'un des nom-

breux raccoleurs, homme ou femme, pourvoyeurs des
mauvaises maisons, trafiquants de la I traite des blan-

ches », qui se tiennent constamment aux aguets, pour exploiter rahurissement des arrivantes.
Je ne parle pas des dangers qui, sur place, menacent la
jeune fille, ch6mage, sentiment de home, qui, apres un
premier insucces, Pempeche d'ecrire a la maison; bref,
causes de toutes sortes qui, presque fatalement, am6nent
la jeune fille isodie, a descendre successivement tous les
6chelons, jusqu'A ce qu'un jour, par hasard, les ceuvres
locales la ddcouvrent dans une salie d'h6pital, epave morale et physique!
L'AssociATIoN INTERNATIONALI vent remddier a ce maL

-9Craee a Fribourg (Suisse), en 1897, 'Association catholique internationale des wuvres pour. la protection de la
jeune lfile recherche dans le monde entier les oeuvres qui
s'occupent de la jeune fillc; elle se met en relations avec
elles, et les met en relations entre elles, en vue d'une action commune et d'un echange de services.
Elle cherche a s'introduire partout, a cr6er dans les
villes principales an SECRETARIAT (diocisain ou regional),
qui doit Etre un centre de renseignements, a trouver dans
routes les localitis une personne de confiance, faisant
fonction de correspondante, de protectrice.
Un ANNAIRE, destine seulement aux oeuvres affilides et
aux protectrices, contien tons les renseignements et les
adresses utiles.
Un BULLETIN MENSUEL tient au courant de toutes les

nouvelles qui interessent rAssociation.

LE PLxA D'ACTION est le suivant :
II s'agit, tout d'abord, de faire connaitre partout les
dangers qui menacent la jeune fille. Pour cela, on cherche
A apposer dans toutes les eglises (ecoles, lieux de reunion, etc.) des affiches aux couleurs de poeuvre - jaune et
et blanc.
On y supplie parents et jeunes filles de ne jamais accepter de place sans avoir pris aupres du secr6tariat voisin les
renseignements les plus d6tailles.
Dans plusieurs pays, des affiches analogues sont apposees dans les stations et les compartiments des chemins
de fer.
L'Association cherche a organiser dans les stations importantes L'(RUVaR

DES ARRIIArrES (oeuvres des gares) : c'est

un service r.gulier de surveillance et de protection, fait soit
par Pentremise d'une ou deux agentes retribuees, soit par
le concours d'un certain nombre de dames devoudes. Ces
dames, qui portent toutes un insigne aux couleurs de
l'euvre, jaune et blanc, se relayent pour ces fonciions, de

-
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fajon que, a l'arrivie de chaque train important, au moins
l'une d'elles se trouve a la gare pour recevoir les voyageuses, leur fournir des renseignements, les conduire dans
une maison d'accueil (home), les mettre en rapports avec
les ceuvres locales, ou leur donner des renseignements pour
la suite de leur voyage.
Une jeune fille doit-elle done, renseignements pris,
quitter son foyer, la protectrice, a l'aide de son Annuaire,
ou en s'adressant au secretariat voisin, compose et remet A
la jeune voyageuse un itineraireclair et pricis, fixant les
arrdts nicessaires et les c homes oii il faudra descendre,
dans les diverses stations du parcours.
Elle avise de rarrivee de la jeune fille soit les oeuvres
des gares soit les directrices des maisons d'accueil, afin que
la voyageuse soit partout repue ou cherchie au train.
La jeune fille est munie comme signe de ralliement d'un
guide, petit livret special, dont la couverture porte egaleient les couleurs de I'Association, jaune et blanc.
Grice A toutes ces mesures, grice a cette action commune etendue au monde entier, au lieu d'etre une itrangere disemparee, la jeune voyageuse pent trouver de suite,
oi qu'elle arrive, renseignements, aide et protection.
Mais notre Association a t61devanc6e de vingt ans par
l'organisation protestante des Amies de la jeune fille. II
nous faut done redoubler de zle pour occuper la place qui
nous revient et utiliser les incomparables ressources de
devouement que nous fournissent nos religieuses dispersees dans tous les pays.
CE QUE L'ASSOCIATION ATTEND

DES FILLES DE LA

CHARITg.

Elle leur demande tout d'abord de fournir pour 1'An.
nuaire Padresse de leurs maisons disposees a fournir, A
tout le moins, des renseignements l'oeuvre, ou meme A
hospitaliser au besoin les jeunes fiiles.
Cela est surtout important pour les pays d'outre-mer oh

-
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les jeunes Europrennes vont trop souvent chercher fortune
et trouver leur perte.
Ce premier point est riglW en principe, grace A l'extreme
obligeance de la Rievrende Mere ginerale, qui nous a
fourni un grand nombre d'adresses.
Pratiquement, nous supplions l's Filles de la Charit :
a) De vouloir bien, 1k oui on leur demandera ce service,
accepter le poste de protectrice;
b) De rdpondre le plus rapidement et le plus exactement possible aux demandes de renseignements qui leur
seront adressies par nos Comits :
(N. B. - Des mauvaises langues pritendent que, en g6ndral, les soeurs de toutes ies congregations, poussees par
la chariti chrdtienne, sont beaucoup trop indulgentes et
optimistes, dans les renseignements qu'elles fournissent?
La vraie chariti ici consiste A&tresdvre, mais juste.)
Puis, lorsqu'une jeune fille sera annoncee dans une ville
ou i'Pcure des arrivantes n'est pas rigulierement organisde,
par exemple, a Rio de Janeiro, A Constantinople, nous supplions la maison a laquelle elle aura 6~ annoncee:
c) Denvoyer au navire ou & la gare une personne sure,
on mieux encore une soeur, munie de son annuaire A couverture jaune et blanche, pour y recueillir la jeune voyageuse, qui se fera igalement reconnaitre par son guide
jaune et blanc.
Une fois la voyageuse entre les mains des bonnes soeurs,
nous n'avons plus rien A leur demander, leur zele saura,
mieux que nous, les conseiller.
Cependant, nous avons encore une priere A leur adresser, c'est de surveiller les velldites de la jeune flle. Si
celle-ci vent chercher fortune plus loin, que les soeurs
veuillent bien remplir aupres d'elle leur fonction de protectrice, prenant en temps opportun les renseignements
nicessaires, avertissant les oeuvres affilides de l'arrivde
exacte de la voyageuse.

-
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Pour pouvoir remplir utilement ce voeu, nous demandons enfin instammeit aux itablissements des Filles de la
Charit6:
de PAssociation. Cet ani* De se procurer l'ANNuaIRs
nuaire, editi par le Secretariat international, rue de
Romont, 28, Fribourg (Suisse), cotte r fr. 20. On pent

envoyer le prix en timbres-poste;
2° De s'abonner au BULLETm MENSUEL qui parait jusqu'

nouvel ordre en deux iditions, l'une francaise, l'autre
allemande. On s'abonne igalement au Secretariat international &Fribourg. Le prix d'abonnement pour les pays de
1Union postale est de 2 fr. Io par an.
Ce faisant, non seulement les Filles de la Charite se
tiendront an courant de l'ceuvre et pourront en seconder
les efforts moraux, mais elles lui viendront aussi matiriellement en aide, car chaque Annuaire place, chaque abonnement souscrit est un petit appoint financier; or, pour une
organisation de ce genre, ii faut de l'argent! L'organisation
protestante des a Amies de la jeune fille * a un budget de
plus de 10ooo francs. Nous en sommes encore bien loin!
Qu'une maison bien a itablie j veuille faire plus et
verser a PAssociation une cotisation annuelle, dont le
montant est laissi a sa dicision, celle-ci lui en sera extremement reconnaissante.
Cet article est devenu plus long que je ne pensais; mais
rimportance du sujet l'exigeait. Puissent les Filles de la
Charit6, dont le zele ne se dement jamais, nous aider par tout Atravailler au plus grand bien des jeunes filles et a
la plus grande gloire de Dieu!
Mgr. P. MuLLK-Sixoms,
Membre du Comite internatioal de 'Atsociatiox.

EUROPE
FRANCE
PANEGYRIQUE
DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE
PRkTRK Da LA MISSION, MARTYR

PrEche par M. Alfred Milon, pretre de la mime Congregation, a la chapelle de la maison-mare des Filles de la
Charite d Paris, a roccasion de lafete du Bienheureux;
novembre Zgo8.
Praeibis ante Dominum parare vias

jus. - Vous irez devant le Scigneur, afin de lui pr6parer les
voies. (Luc, 1, 76.)
MES CHauRs

S<EURS, MESSIEURS,

Lorsque le peuple de Dieu cel6brait sa principale solennite religieuse il en risumait la pensie dans ce mot : Transitus Domini est, c'est le passage du Seigneur; ii me semble
que nous ne pourrions mieux faire en un sens que de re-

prendre ce mot: a C'est le passage du Seigneur. * Le Seigneur passe depuis les temps anciens ob les patriarches
Iattiraient par leurs soupirs; le Seigneur passe depuis le
jour oh iltraversait les routes de Judie, faisant le bien, et ot
i. Voy. Vie du bienheureux Jean-GabrielPerboyre. Un volume
in-8, Paris, i89o. Chez M. le Procursur des Lazaristes, rue de
Sevres, 95. Prix : 4 francs.

Dans les Annales, on trouve plusicurs panigyriques de saint Vincent de Paul et du bienbeureux Francois Clet; on n'en trouvait pas
du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre : nous donnons celui-ci.
Comme nous en avions la facilite, nous avons inser6 ici les diverses
gravures dont est illustrec la Vie du Bienheureux.
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les enfants des Hibreux racclamaient, criant Hosannafilio
David; IeSeigneur passe depuis lors, au milieu de toutes
les gendrations, produisant Ie salut dans les ames qui
reooivent sa parole et sa grace, jusqu'au jour oi, ayant
traverse la derniere g6neration humaine, il s'arretera, se retournant vers l'humaniti pour juger publiquement les
vivants et les morts. Voila la religion : Transitus Domini
est.
Et parce que la chose est ainsi, n'est-il pas evident que
nulle vie ne sera surnaturellement mieux employde que si
on la divoue a seconder ce passage du Seigneur ici-bas,
ecartant les obstacles et lui frayant les voies? C'est pour
cela que, me proposant de raconter devant vous aujour'
d'hui la vie d'un desplus vaillants ap6tres du christianisme
en ces derniers temps, 'ai .place, en t•e de ce discours, les
mots qui me semblent resumer parfaitement le programme
d'une vie apostolique : t Seconder faction du Dieu qui
passe pour sauver le monde, en lui preparant les voies :
Parare vias ejus. ,
Vous savez d'oil sont tires ces mots: ce sont ceux du pere
du Pricurseur, lorsque, triomphant de joie Ala naissance de
son fis, dont il entrevoit dans l'avenir la mission,il s'dcrie:
S0 enfant, sois beni; ton minist6re sera beau et nul ne
sera plus grand que toi parmi les enfants des hommes, car
tu annonceras la venue du Seigneur : Tu puer, propheta
Altissimi vocaberis; ton r6le sera de preparer les voies de
celui qui vient sauver le monde: praeibisenim ante faciem
Dominipararevias ejus. * Ce programme est celui de la vie
du Precurseur d'autrefois, c'est celui des precurseurs et des
ap6tres du Christ en tous les temps.
Attirer Dieu en nous d'abord, car a que senrt A Phomme
de gagner runivers, s'il perd son ame ,; lui preparer les
voies, ensuite, dans le cceur de ceux qui nous entourent pour
qu'il y etre ct qu'il les sanctifieet les sauve; enfin, si nous
avons quelque chose d'un coeur de heros, rever d'aller jus-

LE BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE
PRt•rE DE LA CONGRGATION DE LA MISSION (LAZAXSTES) 1802-1840

Martyris6 en Chine.
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qu'aux extrimitis de la terre o& Jesus-Christ veut que son
nom soit porte, afin de lui preparer les voies : quel noble
dessein ! C'est sur ce triple terrain qu'ont montri leur zile
tous les hommes apostoliques. Ainsi, preparer les voies i
Dieu dans son Ame, et puis autour de sol et, plus tard, jusque
dans les pays infideles; tel fut le programme dont je me
propose de vous montrer la realisation dans la vie du heros
de cette religieuse solennite, LE BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL
PERBOYRE,

PRATRE DK'LA CONGREGATION DE LA

MISSION

DE

SAurr-VINCENT-DE-PAUL, martyr en Chine.

Daigne la Vierge binie, reine des confesseurs et reine des
martyrs, nous aider en ces considerations.
I
Ce qu'est un temple vide oi Dieu n'habite pas encore,
oi la lampe qui attestera sa presence n'est pas encore
allumec : voili ce qu'est pour nous, croyants, une ame ou
Dieu n'est pas encore descendu. Quand un enfant vient au
monde son coeur reste comme ce temple vide tant que, par
le bapteme, Dieu n'y a pas ete introduit. A cause de cela
quand, le 6 janvier 18o2, Jean-Gabriel Perboyre vint au
monde, ses tres chretiens parents se hiterent de lui procurer la grace du baptame.
Cela se passait au Puech, paroisse de Montgesty, au diocese de Cahors, dans cette region du sud de la France,
appelee autrefois la prov'-v.e de Guyenne, I'une des plus
riches et qui s'etend de Bordeaux, oi les eaux du Lot, mdlees A celles de la Garonne, Le jettent dans lAtlantique,
jusqu'aux montagnes des Pyrenees dont les versants s'etendent d'un c6ti sur la France et de l'autre sur 'Espagne.
C'est dans lun des vallons fertiles de cette contree qu'habitait la patriarcale famille des Perboyre. Son antique et
pittoresque demeure s'elevait sur le modeste domaine
qu'elle possidait, compose de vignes ficondes, de champs
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LE BIENHEUREUX

JEAN-jABRIEL

PERBOYRE

PRETRE DE LA CONGREGATION DR LA MISSINJ(6 JANVIER 1802)
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qu'elle cultivait elle-meme, de bois de cheoes dominant
l'habitation : domaine qui reclamait de cette chretienne
famille le travail, et qui lui donnait, en retour, le bien-atre
suffisant. C'eiair IMI'enviable aisance qui, en face des
a deracines a dont on se plaint aujourd'hui, cr6e cette race
du paysan frangais, enracine sur le sol de la patrie qui
lui est chere, comme Pest le chine que ses ancrtres ont
planti; race forte et de bon sens, gineralement attachee A
sa religion et l'une des meilleures forces du pays. - Tels
itaient les Perboyre sur le domaine du Puech, dans la commune de Montgesty.
Par une education chritienne, le pere et la mere de JeanGabriel preparaient les voies a Dieu dans le coeur de levw
enfant, a qui le ciel avait donni - chacun le remarquaii une heureuse nature: aminiti de caraciare qui, jointe A la
grAce exterieure, lui attirait les caresses de chacun.
A mesure qu'il grandit, on Passocia aux travaux agricoles de la famille. Vous rappelez-vous, dans ls recits
bibliques, le jeune Joseph, fils du patriarche Jacob, con-'
duisant des troupeaux ou liant des gerbes dans la campagne
sons le regard de son pere et au milieu de ses freres : ainsi
pouvons-nous nous reprisenter, dans sa patriarcale famille,
Jean-Gabriel,comme un autre aimable Joseph, occupi dans
les champs et sous le regard de son pere.
Parents chrdtiens du domaine du Puech, et vous, pasteur de la paroisse, prdparez les voies du Seigneur dans Ie
coeur de cet enfant qui grandit aupres de vous. Nul doute,
Messieurs, qu'au jour oh Dieu descendit pour la premiire
fois dans cette Ame ii l'ait trouvee admirableanent preparee.
Mais le Dieu des coeurs purs est aussi le Dieu de I'intelligence et du savoir. Pour qu'il s'instruise serieusement et
chretiennement a la fois, on plaqa Jean-Gabriel sous la
conduite d'un de ses oncles. Celui-ci, prdtre et membre de
la famille de saint Vincent de Paul, avait etd arrache de sa
communaute par la grande Revolution, comme un rameau
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est arrachi de Parbre par la tempate: Porage passe, pour
satisfaire son desir de servir 'Eglise, le bon pretre avait
ouvert i Montauban une icole ecclesiastique. C'est IA que
fut envoyi le jeune Jean-Gabriel.
C'est la aussi que Dieu entra plus pleinement dans son
intelligence et que s'ouvrirent pour lui les premiers horizons
de la carriere apostolique. Qui ne sait que les nobles instincts de la veru on du genie se rievlent dans le jeune
homme. Quand un grand peintre a produit un chef-d'oeuvre,
souvent, alors, on se rappelle que, itant encore enfant, sa
main tracait des esquisses ofi se ,rahissaient deji les premiers iclairs de son genie; quand le sculpteur a tird du
marbre de merveilleuses statues, on se souvient souvent
que, encore enfant, il tirait du bois on de Fargile des
ebauches oi sa main inexperimentee s'essayait i faire passer
quelque chose de la beauti ideale que son ame entrevoyait
deja. Tel l'artiste; ainsi lap6tre. Les biographes du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre ont rappeld une composition litteraire des jours ou, au college, il en etait encore i
s'essayer dans 'art de peuser et dans celui d'dcrire. Le
theme propose etait celui-ci: La croix est le plus beau des
monuments. a Oh! qu'elle est belle, avait-il ecrit, cette croix
plantie an milieu des terres infideles et souvent arros6e du
sang des ap6tres de Jdsus-Christ! aAinsi que tressaille Partiste a l'heure oi s'eveille en Iui le gdnie de son art, il est
permis de penser que le coeur de Iadolescent fremissait
du feu sacre de Papostolat au moment ot il ecrivait les
lignes que je viens de citer. Comme dans une mystirieuse
vision qui le charmait, il avait vu ces lointains rivages. LU,
une croix qui se dressait; aupres, un ap6tre rayonnant de
courage et d'espoir, transfigure dans le sang et la gloire
du
martyre : telle itait sans doute sa vision; ce devait
ftre une
rdalit6. L'ap6tre et le martyr, ce serait lui.
II fut pretre, en effet, et il fut ap6tre. Prdtre,
c'est
dans cette chapelle oit nous sommes en ce
moment,
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c'est dans votre sanctuaire, mes Sceurs, qu'il le devint.
II avait obtenu, vers la fin de ses 6tudes, d'etre admis
dans la congregation de la Mission. II fit &Montauban son
noviciat, vint A Paris terminer ses 6tudes. Le jour arriva
enfin oi on lui dit: tVous serez pretre. » C'est le 25 du
mois de septembre 1825 qu'il en recut la consecration.
Cette chapelle etait alors, je pense, ce qu'elle est aujourd'hui, sauf les bas c6tes qui oat eti ajoutes; le sanctuaire
itait deji celui que nous voyons. Prks de I'autel etait assis
l'ivdque; devant lui, debout, attendant l'onction sacerdotale, le jeune Jean-Gabriel Perboyre, le futur martyr. An
nom des fideles presents, un des pretres s'avanqa disant an
pontife.: a La sainte Eglise vous prie d'elever ce jeune
homme a la digrii- du sacerdoce.En est-il digne?
repartit le pontife. Et si, comme c'est probable, le prdtre qui
dtait intervenu et qui allait rdpondre, etait un de nos anciens
Missionnaires, un de ceux qui avaient traverse les angoisses
et les pdrils de la grande Revolution, il etait un juge autorise et son temoignage, certes, 6tait valable. Lui, venu de.
I'ancien Saint-Lazare, tendant la main en quelque sorte a
la jedne gindration qui se levait et qui voulait se montrer
digne de celle qui venait de disparaitre dans la tempate, ii
dit : a Autant que la fragilite humaine le permet, je sais et
j'atteste que ce jeune homme est digne du sacerdoce. - Que
Dieu en soitbUni a, repondit le pontife.
Et alors l1'lu, le jeune homme, Jean-Gabriel Perboyre,
se prosterna sur le pave de ce sanctuaire, comme cela se
fait dans les scenes emouvantes des ordinations, dont vous
avez 6et sans doute timoins, mes Soeurs. L'dveque pria,
itendit les mains sur cet Qlu - on pourrait dire sur la victime -le consacra. Le futur martyr; M. Jean-Gabriel Perboyre, dtait pretre.
II pouvait, d6s lors, se mettre i l'ceuvre comme un prophete et un ap6tre. Pour remplir son apostolique mission,
l'heure etait venue pour lui de travailler a preparer les
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voies de Dieu dans les Ames qui rentourent ou qu'il ira

chercher au loin : Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: praeibis enim ante faciem Domini parare vias ejus. C'est Paccomplissement de cette nouvelle tAche que nous
avons a considerer.
II
Preparer les voies au Seigneur pour qu'il entre avec sa
lumiere et sa grice dans les coeurs, c'est le dessein general.
It prepare les voies au Seigneur le pretre qui s'incline vers
'intelligence du jeune enfant et y fait descendre la lumiere
des premieres connaissances religieuses et de ramour
de Dieu. II prepare les voies an Seigneur le pretre qui
allume dans les cceurs de jeunes gens, qui seront demain
des pretres et peut-etre des ap6tres, les feux sacres du zele
et les desirs de 'apostolat. II prepare les voies au Seigneur
le pretre qui, s'elaniant aux extrimitis du monde, va, au
milieu des peuples assis dans les tienbres de Iinfiddlite,
precher le nom de Jesus-Christ et porter Frvangile.
Telles furent les diverses phases par lesquelles s'eerqa,
en grandissant, le zele du nouvel ap6tre, Jean-Gabriel
Perboyre.
Ce fut dans Paride mais ficond labeur de 1'dducation,,
d'abord.
La grande ruine A relever au plus t6t, aprds la terrible secousse dela Revolution, en France, c'itait celle des
6tablissements d'dducation. Chacun y contribua, prenant
au besoin dans cette restauration une part presque au dela de
ses forces. La Congregation de la Mission a peine reformie
y donna de bon coeur son concours. Elle accepta, par exemple, la direction d'un college a Montdidier, dans le diocese
d'Amiens; c'etait vers 1818; et, en 182o, elle se chargeait
d'un itablissement analogue, dans la ville episcopale du
diocese de Saint-Flour. Dans ces deux itablissements,
M. Perboyre fut-successivement employd. Prompt et apte
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a toute oeuvre d'education, a Montdidier, il enseignait dans
la plus humble des classes et presque en meme temps dans

la plus dlevee, la philosophie, avec un igal devouement
et un merveilleux succes. A Saint-Flour, c'est la conduite

mime de la maison, comme superieur de la pension ecclesiastique, qu'on lui confie. II s'y montra i la fois un homme
habile et un saint prdtre; c'est la que furent prononcees
tant de paroles de pietd rapportesA par son premier biogra-

phe; elles avaient et6 recueillies par un jeune professeur
d'alors, que i'ai connu quand il itait dans ses derniers jours,
un saint lui-mdme, et qui d6clarait que son ame en itait

tout embaumee encore . C'est 1A que M. Perboyre donnait I'essor a la prospiriti de r'tablissement: c'etait I'an-

cien couvent contigu a I'eglise actuelle de la paroisse; les
murailles devinrent trop 6troites pour la famille scolaire
florissante, ii indiqua une nouvelle demeure oi Pona se
transporta et oi, aujourd'hui, on lui a dresse un autel.
Dans la m6me ville, il avait diji donn6 la mesure de sa
valeur; c'est lorsque, en cette vaste maison du grand s6minaire, batie au sicle pr6cedent par ses freres ainds, les lazaristes, il fut charg d'enseigner aux jeunes clercs, pritres du
lendemain, les saintes Lettres et la theologie. Noble et
grande mission, Messieurs, pour ceux a qui on la confie.
Ce que sont les 6coles speciales ot I'on forme les chefs
militaires qui commanderont les troupes au jour de combat quand il faudra defendre le pays, c'est Ia ce que sont
pour 1'Eglise ces ecoles spiciales de formation du clergd, les
seminaires. Le professeur y enseigne ce qu'il est necessaire
de savoir pour defendre l'Eglise et pour etendre son action.
Pour d6fendre l'Eglise, pendant les premiers siecles, ceux
de la persrcution sanglante, ii fallait surtout savoir mou-

rir; c'est ce qu'il faut savoir faire encore aujourd'hui chez
les nations infideles : M, Perboyre en sera un illustre
i. M Juillard, curi de la paroisse de Sainte-Christine, au faubourg

de Saint-Flour, mort chanoine de la cathddrale.
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exemple. Mais chez nous, Ie champ de bataille est diff6rent : aux luttes sanglantes ont succidi pour 1'Eglise les
luttes doctrinales : c'est la qu'il faut savoir la difendre.
Sans doute, suivant le mot. de Tertullien, Dieu ne court
aucun risque qu'on renverse son ir6ne, Periculum"status
sui Deo nullum est (De came Christi, ) ; il n'en est pas
moins vrai qu'il faut prevenir des disertions, et qu'il y a
des combats a soutenir. Prelium magnum factum est in
celo, disait saint Jean apres une vision des cieux (Apoc. xit,
4); dans ces combats du del il y eut de grandie mines. II
y a aussi pour PEglise des combats sur la terre et les suites
en ont fait quelquefois trembler. L'Eglise s'est trouvie, Ace
point de vue, engagde en quelques grandes bataillesau cours
de son histoire: notons seulement celle de Photius, en
Orient, et vous en savez les lamentables suites; celle de
Luther, en Occident : et vous savez qu'il a entraini des
nations apres lui. Nous sommes, nous, Messieurs, engages
dans une troisieme et immense bataille, celle qui date des
jours de Voltaire, et qu'on designe sons le nom de rationalisme. - Quand M. Perboyre, au premier tiers du dix-neuvieme siacle, enseignait la theologie, la lutte etait i une
piriode paniculiere d'intensitd : c'est de ces annies-la, en
effet, que datent presque toues les iditions des oeuvres de
Voltaire, qu'on trouve aujourd'hui dans les bibliotheques.
Dans Ie camp catholique, en face des attaques dirigdes
contre les bases mimes de la croyance chritienne, on sentit
la necessite de porter la ddfense sur Ie nouveau terrain : dejk,
des traites speciaux sur les fondements de la Religion et de
1I'glise que les icoles du moyen Age n'eurent pas A instituer avaient eit 6tablis. Sans doute les mithodes scientifiques du temps de M. Perboyre n'itaient pas celles que
I'on a aujourd'hui: mais, professeur de theologie, on peut
dire qu'il fat un ouvrier fidtle et laborieux. Dans son enseignement, A la science il joignait cette pi&C qui en est
Iarome, et, apres de nombreuses annies, ses il6ves, comme
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on 'a ecrit, se rappelaient encore 1'onction avec laquelle
it leur developpait les doctrines du traiti de l'Incarnation.
Me sera-t-il permis d'ajouter en passant que c'est pour
moi un tres doux souvenir d'avoir vicu et d'avoir enseigni
dans ce grand seminaire o& ii avait enseigne et o6 il avait
vcu. J'ai habite la cellule ou habita M. Perboyre. Pourquoi
faut-il, que soit si vrai le mot de lImitation que a ce ne
sont pas les lieux qui sanctifient les hommes o, et celui de
sainti Jr6ume que a cc n'est pas d'habiter i Bethliem qui fait
les saints, mais d'y habiter saintement m.
Une elite de jeunes gens qui est plus digne encore de sollicitude, si c'est possible, que celle d'un seminaire, c'est
celle d'un noviciat; or, A M. Perboyre fut confide la direction du noviciat on sdminaire interne de sa Congregation, a
Paris. Ses supirieurs ne pouvaient pas lui donner une marque de plus haute confiance. Alors surtout, Dieu sent a
su les vertus intirieures de cene Ame d'liite; parfois ellcs
transparurent cependant, si I'on pent s'exprimer ainsi. Un
jour qu'il cel6brait les divins mysteres, celui de ses jeunes
disciples qui lui servait la messe vit le bienherreux dont
les pieds se dWtachaient d'ici-bas et qui demeura suspendu
en Fair, materiellement ravi i cette terre, on peut le dire.
L'heureux tdmoin de cette scene -vivait encore, lorsque
le Bienheureux fut place sur les autels, c'itait M. Pierre
Aubert que plusieurs d'entre vous, Messieurs, ont connn;
et quand, dans cette somptueuse iglise de Sainte-Anne, i
Amiens, que ses mains actives et industrieuses avaient
dressie, ii drigea un autel au Bienheureux dont il avait itd
le disciple, il voulut que le vitrail repr6sentAt cette scene
merveilleuse qu'il avait, lui, contemplie de ses yeux.
Cependant cesvisibles reflets du ciel sur M. Jean-Gabriel
Perboyre n'etaient point, je dois le constater, le cachet de sa
saintete. Dans l'exercice de ses fonctions de directeur, c'est
plut6t la discretion qui le caractirise. Vous pourriez remar-
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quer, en effet, Messieurs, comment sa biographic donne pen
de ditails sur cette partie de sa vie : mais j'ajoulerais que
cela devait etre ainsi, rien ne devant etre, semble-t-il, autant
entouri de silence et de discretion que la conduite de ceux
dont Dieu se sen pour etre les cooperateurs de son action
sur les ames. Voyez, par exemple, comment s'accomplissait
le minist6re de saint Joseph, quand, dans la sainte maison
de Nazareth, il prisidait et pourvoyait a cet intirieur, nous
pourrions dire a cette sainte communautd de Jesus et de
Marie, dont le ciel lui avait confid la garde. L'ombre et le
silence entourent son ministre : Ace point que Bossuet,tissaut l'aloge de saint Joseph, dans run de ses immortels
pandgyriques du saint patriarche, a pris pour texte ces paroles de 1'Ecriture : Justus autem quid fecit: le juste qu'at-il fait? comme s'il n'avait rien fait; et cela pour nous faire
entendre au milieu de quel silence saint Joseph avait
accompli sa tiche et combien peu ii s'etait montri. La discrition itait dans le temperament meme de M. Perboyre.
Or, j'aime la theorie de cet homme si versd dans la connaissance des choses spirituelles - le P. Faber - quand il
explique la reserve avec laquelle doit se pratiquer la direction spirituelle des ames. Preparer les voiesa Dieu o, oui,
certes; et pour cela diminuer les defauts qui encombrent le
chemin par oi la grace doit passer; donner aux Ames les
vertus naturelles qui servent de preparation et de base
nicessaire aux venus surnaturelles, parare vias Domini,
c'est un sage et ligitime programme. Mais qu'il est delicat
de vouloir aller au deli. Quel est le mortel assez audacieux
pour vouloir rigler ce concours de Dieu et de I'Ame qui
constitue le fait ou le diveloppement du progres spirituel?
Le roseau on la liane croissent, en une saison, de plusieurs coudies; le chine qui dominera les forets croit a
peine, lui, quelquefois, en un an, de P'epaisseur de quelques
doigts. Dieu l'a voulu. Laissons Dieu regler lui-meme la
croissance des arbres, laissons-le aussi diriger et regler le
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progrks des Ames. s (P. FABsa, Prograsde rdme; traduct.,
edit. 1856; tome II, Le Directeurspirituel.)
C'est beaucoup deja d'avoir i preparer les voies du Seigneur dans les Ames que Dieu s'est choisies; dans son r6le
de directeur, le Bienheureux sut avec la discretion et avec le
zele qu'elle reclame, se devouer A cette tiche. Dieu lui
reservait une nouvelle mission; c'est sur un champ plus
vaste et au prix de plus grands travaux, an prix de sangiants combats ensuite, qu'il allait avoir a y preparer les
voies du Seigneur.
III

Quel immense champ, en effet, pour le zele d'un ap6tre,
que cette vaste Chine! La surface de cet empire, en y comprenant, aunord, les plaines de la Mongolie, et, APouest, les
montagnes du Thibet, depasse en dtendue Europe entitre;
et, Ia, plus de 35o millions d'hommes (ScHRADER) sont
assis, comme parle I'Ecriture, dans les t6enbres du paganisme et dans les ombres de la mort. O Dieu, s'ecrie tout
coeur apostolique, luminre de r1Orient, quand done luirezvous sur cette terre immense que les tenebres enveloppent ?

Oriensex alto, illuminarehis qui intenebrissedent (Luc, u).
Quelques rayons de I'aurore apparurent sur cette terre:
c'est lorsque Francois Xavier y aborda pour y porter la
lumiere de la foi, mais il mourur en debarquant sur ces
rivages. Apres lui, des heritiers de son zele, missionnaires de
la vraie foi, vinrent continuer son entreprise. Helas! par
suite de circonstances que je n'ai pas t raconter ici, ils rfussirent pen a refouler les t6nebres du paganisme qui couvraient cette terre.
L'un de ces missionnaires, emule de saint Francois
Xavier, fut le bienheureux Francois Clet, membre de la
famille religieuse de saint Vincent de Paul. II mourut martyr en Chine, en 1820. Quelques annies aprbs, A Paris,
M..Perboyre, place Ala tete du noviciat de sa Congrigation,
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montrait aux jeunes novices les vetements du martyr, son
confrere, lesquels portaient des traces sanglantes qui les
ornaient mieux que n'eussent pu faire les pierres les plus
pricieuses, et il s'4criait : a Oh! qui nous donnera de marcher sur les traces de cet ap6tre, et de conquirir comme lni
la couronne du martyre! * Ce sort bienheureux finit par
ichoir a M. Perboyre qui parlait ainsi. Par sa parole, et
par son sang, ii allait contribuer, lui aussi, a ouvrir les voies
a Dieu : Et tu,propheta Altissimi vocaberis.
Mais, aurait-on pu lui dire, ne savez-vous pas, 6 ap6tre,
uae c'est une rude tAche que vous entreprenez ? Votre santi
parait debile et le medecin lui-mdme a doute que vous
fussiez capable de supporter ces travaux. -Je le sais, pent-il
repondre; mais, i cause de ma faiblesse, Dieu paraitraplus
puissant en moi. Cum infirmor tunc potens sum. Le ciel
lui-mime semble etre intervenu quand le medecin qui avait
declare que mes forces itaient insuffisantes, s'est senti
presse de revenir sur sa parole et a dit qu'on pouvait me
laisser panir. Dieu aidant, je partirai.
Mais ne savez-vous pas que trois mille lieues vous separent des rigions auxquelles vous aspirez et que sur le vaisseau on a communement des tempetes a traverser ? - Je le
sais, peut-il repondre; mais quand des commercantsentreprennent, pour trafiquer des richesses de la terre, ces lointains voyages, sera-t-il dit que ceux qui vont porter la veritM
et la lumiere de la foi trembleront. Dieu aidant, je partirai.
Mais oubliez-vous qu'un de vos frires, frere selon la
nature et frere parce qu'il appartenait comme vous A la
famille de saint Vincent de Paul, vous a devancd dans ces
disirs apostoliques, qu'il s'est embarque, qu'il est mort sur
les flots: on acousu son corps dans un linceul et il a fallu,
par la planche inclinde sur le flanc du vaisseau, le laisser
glisser dans les abimes de 'Ocian. - Je le sais, peut-il
repondre. Mais, parce que, au jour oih ron donne I'assaut,
les premiers soldats soot tombis dans le fosse, faut-il que
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les autres s'arretent? parce qu'en franchissant les mers une
barque s'est bris6e et que les nautoniers sont morts, faut-il
renoncer A voir jamais les lointains rivages qui attendent
les ap6tres de 'PEvangile?Dieu aidant, je partirai.
Mais vous n'aimez donc pas votre pays, cette Francedont
tant d'atres Ames ont trouve que e ciel itait si doux; ot la
culture des lettres, le charme de la conversation rendent si
agriable d'habiter : c'est votre patrie. - Je le sais, r4ponmon tour par quel merveilleux et
dait-il, et j'ai senti
presque inexplicable. attrait le coeur de chaque homme tient
A sa patrie. Mais je sais aussi que si, des contries itrangires, les premiers ap6tres n'etaient pas venus apporter a
nos ancdtres la foi chritienne, Laurions-nous ? n'est-il pas
iuste qau' notre tour nous quittions notre patrie pour porter
A ceux qui 'artendent encore la lumiere de la foi? Dieu
aidant, je partirai.
Mais votre pere et votre mire que diront-ils, et voulevous faire couler leurs larmes ? - Mon pere et ma mere,
peut-il repondre, je les aime ardemment. Mais, si j'appartenais a ]armee de mon pays, ne me laisseraient-ils pas
voler au besoin a la frontiere, ou un jour de bataille la mort
m'atteindrait? Si j'etais enr61e dans la magistrature ou dans
PIadministration de mon pays, ne sauraient-ils pas que je
dois, au besoin, m'dloigner pour aller faire rigner la justice
ou pour contribuer a la bonne administration dans les
contrees lointaines que la France a conquises? Pourquoi,
parce que je suis pretre, ne me laisseraient-ils pas la meme
libert6? Dans la condition modeste, mais suffisante qui est
la leur, ils n'oti pas beosui
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savent que I'ap6tre, tel que je le suis, doit porter la foi A
ceux qui sont dans l'ignorance de notre sainte religion. Ils
consentent A mon depart. Je partirai.
- Et ii partit: citait vers le milieu du mois de mars i835.
Les adieux se firent dans la cour d'entrde de cette Maisonmere de la rue de Sevres, que vous habitez, Messieurs.
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Le vindrable supcrieur qui prdsidait alors au retablissement
de la Congregation de la Mission, M. Salhorgne, malgri
ses infimitis, voulut prendre part i cette sc6ne touchante.
On embrassa ceui qui s'en allait; on se recommanda i ses
priirescomme os asracommandait dans la primitive Eglise
aux prieres de ceux qui pataiot pour aller an martyre, er,
de fait, c'est au martyre que M. Pueboyre s'en allait. Quel"quesjours apres, ii s'embarquait an Haire, et, apres plusieurs mois de navigation, le 29 du mois 4'a!4t, ii ddbar:'
quait i Macao, sur le sol de la Chine.
Paul, le grand apotre, 6crivant aux Corinthiens, ,Arait
le programme de 'apostolat, disant qu'il s'6tait monuds to
ministre de Jesus-Christ en tout; et entendez les principaux
traits et la marque qu'il en donne : a En tout, disait-il, in
patientia, in laboribus, in augustiis, in carceribus.Quasi
morientes et ecce vivimus (II Cor., vi, 4). D'abord, dit-il, et
avant tout, dans la patience; ensuite dans les travaux, les
angoisses, au milieu des prisons, allant comme i la mort,
o4 nous savons d'ailleurs que nous ne perirons pas. Voila
le programme trac6 par le grand ap6tre; voila celui qui
sera rempli jusqu'a la fin par le Bienheureux dont je vous
raconte la vie.
In patientia. La voila, la premiere partie du programme
et non la moins miritoire. L'ap6tre se live, il retc•ourir
dans la carriere qui s'ouvre devant lri. Non, dompte ton
ardeur et assieds-toi d'abord, 6 athlete, pour te pr6parer.au
combat. Dans les deux maisons que possedent ses confreres
A Macao, les Lazaristes portugais et les Lazaristesfrancais,
M.-Perboyre s'exerce aux moeurs du pays oi itva faltiir
vivre : itdepose d'abord son costume d'Europeen pour le
costume chinois :
C'est par lA, ajoutait-il, qu'il faut
commencer a se faire tout a tous: puissions-nous aw . es
gagner tous A Jesus-Christ. a Savoir renoncer a son costume et A ses coutumes pour prendre ceux des habitants da
pays ot I'on entre, certainement qu'il le faut savoir faire;
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LE BIENHEUREUX JEAN-GABRIKL PERBOYRE
MISSIONNAIRE EN CHINE (z835)

11 faudra prendre aussi leur langage. «Je rends grAces a Dieu,
disait aux Corinthiens l'apotre saint Paul, de cc que je
parle la langue entendue par chacun d'entre vous : Gratias
ago Deo meo quod omnium vestrum lingua loquor. Cinq
mots que je vous dis en votre langue, icrivait-il, je les
aime mieux qu'un long discours que vous n'auriez pas
entendu. Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo
loqui ut aliosinstruam, quam decent millia verborum in lingua. (II
( Cor., xiv, . 8.) * Le chigois, ecrivait M. Perboyre, est une belle langue, elle est douce, quand elle est
bien parlie. a a Mais elle esr difficile a, ajoutait-il. L'apprendre, ce fut son principal travail durant son sejour a
Macao. x Nous avons commence A 6tudier le chinois, 6crivait-il, dans une de ses lettres et je crois qu'il m'en coitera
long pour apprendre cette langue. ) Mais son travail et sa
perseverance furent tels e qu'au bout de trois mois il s'exprimait diej passablement. II continua dans la suite a consacrer a cette itude tous les moments que ne reclamaient pas
ses exercices de pitet ou les fonctions qu'il avait a remplir.
Aussi, peu de temps apres son arrivie dans le Ho-Nan, il
teait en etat de diriger les missionnaires chinois, de pracher
et d'expliquer tous les points de la doctrine aux chritiens,
et cela avec une facilite qui etonnait ses confreres. Dans les
longs et nombreux interrogatoires qu'il eut a subir pendant
sa detention, les juges n'etaient pas moins surpris de la
connaissance qu'il possedait de leur langue que de la force
et de !a fermete heroique qu'il deployait dans les supplices. x - Vie, p. 145.
Cette tache aride, mais n6cessaire, M. Perboyre I'a accomplie. II a vaincu la difficulti; disons .plutbt qu'il s'est
vaincu lui-meme dans ce diffcile combat de la patience:
in patientia. II peut maintenant se dipenser dans le travail
apostolique, in laboribus.
Saint Paul se flattait de n'dtre pas vaincu dans la comparaison avec ceux qui s'employaient comme lui & Pceuvre
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de I'apostolat; et la raison qu'il en apportait, c'est qu'il avait
autant et plus qu'eux travaillk pour Jsus-Christ: ils se
flattent, disait-il, d'etre de la race d'Abraham; je le suis
comme eux, Semen Abrahae swt, et eg; ils seflattent d'etre
ies ministres du Christ, je le suis comme cux et plus qu'eux,
Ministri Ckristisunt, plus ego. Et la raison qu'il en apportait, c'est qu'il avait travaille plus que qui que ce soit

parmi eux, Abwndantius enim illis omnibus laboravi. I Cor., xv, to; 1• Cor., xi, 2?.
Quel beau ricit ce serait, Messieurs, mes Seurs, de mettre
sons vos yeux les trayaux du serviteur de Dieu, le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Quand il quitta Macao, comme
le soldat plie sa tente pour avancer sur le champ ou va se
livrer ia bataille, le coeur lui battait. I1 n'y a-pas besoin
d'etre Cesar franchissant d-finitivement Iefleuve, pour etre
imu en s'ecriant : aAlajacta est, Iesortenestjete.: allons! a
- a C'est au soir qu'il partit, raconte son historien, afin de
passer les ffrontires i la faveur des te4nbres; Pun des pnis
sionnaires arrivis.de France avec lui voulut I'accompagner
sur la barque qui devait le porter A 2 ou 3 lieues au
large, o6 l'attendait une jonque chinoise, destinee i e
conduire vers les c6tes du Fo-Kien. Le saint Missionnaire,
au moment de se jeter k travers des perils de tout genre,
paraissait radienu. a Ce soot la, disait celui qui l'accompane se retrouve
a gnait, de ces moments dont la solennitj
adieux ; leurs
se
firent
lelrs
la
vie.
a
IUs
qu'une
fois
dans
a
larmes se confondirent quand ils s'embrasserent pour la
derniere fois, et le futur martyr partit pour aller a la conquete de sa couronne. a - Vie, p.. t47.
Pendant qu'il voyage sur les fleuves, il lui faut se dissimuler: si quelque mandarin vient, meme en ami, visiter
la barque, on dissimule la presence du Missionnaire, et devant sa cachette s'assied un des Chinois chrieens qui le
conduisent. Si l'on descend a terre, c'est en courant qu'il
traverse les villages pour n'etre pas interrogi, et, sur les
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jonques qui le portent, ce n'est que loin da rivage que l'on
peut dire les prieres chritiennes et chanter le rosaire.
u A I'entree de la nuit, a-t-il ecrit, nous allions sur le
pont riciter notre chapelet, a l'exemple des chefs de la
barque, qui semblaient se delasser de leurs fatigues en
concluant les occupations de la journee par la recitation du
rosaire. Les matelots les imitaient aussi, et j'ai quelquefois
entendu celui qui veillait chanter le sien. Ainsi, tandis que
des barques paiennes qui nous environnaient on faisait descendre A la mer la flamme de papiers superstitieux, la n6tre
faisait monter vers le Seigneur du ciel rencens pur de la
vraie foi. » - Vie, page i5o.
Le 15 mars 1836, il se mettait en marche pour le KiangSi, province qu'il fallait traverser pour arriver a sa mission,
mais dont I'entr6e itait interdite sous peine de mort aux
Europeens. Pendant quinze jours consecutifs, presque toujours par de fortes chaleurs, il fait a pied des courses de
7 ou 8 lieues par jour. II resiste a cette marche sans
treve; it traverse le Yang-s.e-Kiang, le fleuve immense qui
partage la Chine comme notre Loire, a peu pres, partage la
France et oi les nations europeennes se disputent aujourd'hui l'influence commerciale. II remonte le Hou-Pe, iune
des sept provinces de Chine dont l'evangilisation est alors
confide aux Lazaristes - tlche surhumaine! - il passe devant Ou-tchang-fou, oil ii devait etre ramend plus tard
captif pour le Christ et charge de chaines. II entre enfin
dans le Ho-nan a la mission duquel il itait destine.
Ah iii pouvait bien dire que c'lCait pour lui aussi comme
pour rAp6tre a travers des fatigues et des perils de toues
sortes : p6rils dans les courses sans nombre, perils sur les
fleuves, perils en traversant les cites, perils du c6to
des
palens, perils du c6te de quelques chritiens apostats, pdrils,
enfin, sous toutes les formes et sans fin: in itineribusswpe,
periculis fluminum, periculis ex gentibus, periculis in
civitate, periculis ex falsis fratribus. (11 Cor., xr, 26.)
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II a tout traverse, mais il n'en peut plus. C'est alors qu'ayant
a franchir la dernicre montagne avec son guide, pendant
que la pluie les inonde, ii se cramponne . toutes les infractuosites du roc, it glisse et remonte, ses mains sont en
sang: mais il vent arriver: a Je me serais, s'il l'ett fallu,
disait-il plus tard, cramponne avec les dents. , Enfin, ii est
sur la crete de la montagne ; il descend l'autre pente et il
tombe entre les bras de ses confreres dans la risidence de
la mission du Ho-nan. C'Ctait vers le mois d'aoft t836.
Ses confre:es europiens n'itaient que deux, venus comme
lui de France. L'un, M. Rameaux, vient de parcourir le
Hou-Pe; il y a releve les chretiens tombes, hblas! pendant la
precidente persecution. L'autre, M. Baldus, est plus rdcemment arrive et en dix mois il a parcouru au moins
3oo lieues et entendu dix mille confessions. De tous deux,
Rome fera des iveques. Dans le devouement et le zele,
M. Perboyre ne sera inferieur A aucun d'eux, et, aussit6t
arrive, il se met au travail de l'evangelisation.
II ecrivait en 1837: a Voila quatorze mois que je suis
dans le Ho-nan. Je ne vous parlerai pas d'une maladie de
trois mois que je fs pen apres mon arrivEe ici. Aussit6t que
j'eus recouvr6 mes forces, j'entrepris avec un jeune confrere
chinois, I'administration de nos chritiens du Ho-nan. Pour
en visiter environ quinze cents distribuds en une vingtaine
de chretientis, il nous a fallu faire plus de 3oo lieues, et
iraverser la province dans toute sa longueur et sa largeur.
Cette tournee a -td d'une demi-annee. , (Vie, p. 195.)
II indiqqe ensuite dans quelles conditions se pratiquait
cet incessant apostolat :
a Nous avoon voyage quelquefois A pied, le plus souvent
sur des chars non suspendus, par des chemins tels que
peuvent etre des chemins qui ne sont soignes ni par le gouvernement ni par les particuliers: ordinairement, partant la
nuit de chez les chritiens, et arrivant chez eux de nuit,
ayant la barbe toute blanchie par le givre et par les matinees
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d'hiver; le visage hale, les oreilles, le cou et le front pelds
par les chaleurs d'dti. - Je ne veux pas vous presenter le
tableau de la maniere d'etre dans la plupart des auberges de
Ia Chine, lequel ne pourrait Ztre complet sans etre degoatant. Je dirai seulement que, si PIon est avide de privations
et de mortifications, il y a Ia de quoi faire une sainte
fortune. s
Tel est rouvrier qui prepare les voies du Seigneur. Par
les quelques details que je viens de vous dire, vous pouvez
juger de son zele et de ses travaux.
Mais, pour preparer le chemin a la virite, les sueurs ne
suffisent pas : c'est en laissant les traces de son sang sur la
briche que le soldat qui monte a Passaut remporte la victoire. Ce ne sont pas seulement des pridicateurs qu'il faut
pour frayer la voie a la croyance chretienne : cc sont des
martyrs. Ils ne feront pas defaut.
Entendez notre heros. I1 ecrivait a sa famille , : Si nous
avions & souffrir le martyre, ce serait une grAce que Dieu
nous accorderait : c'est une chose A desirer et non A
craindre. *
Cette c grice x, comme il disait, il devait I'obtenir. Jusqu'ici, en suivant le vaillant Missionnaire et en vous rappelant ses heroiques labeurs, je vous montrais,'chemin faisant, comment il poursuivait, en quelquesorte, la r&alisation
de Pideal apostolique dont saint Paul a ite.comme lui la
vivante incarnation. Maintenant, Messieurs, regardons
encore plus haut : avec notre bienheureux contemplons
J6sus-Christ lui-mame. Le Sauveur s'criait : II faut que
j'aille & Poeuvre qui m'attend, que je souffre beaucoup et
qu'on me mette a mort. » (MATT., xv, 21.) Et vous savez ce
qu'il dit ailleurs: a Oi je suis, IA seront ceux qui servent
ma cause : Ubi sum ego illic et minister meus erit. a (Jo.
xII, 26.) Pour Jdsus, c'etait la voie douloureuse quis'ouvrait
avec les angoisses du jardin de l'agonie, avec les souffiets et
la flagellation du pritoire, avec la croix sur le Calvaire: O
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Jean-Gabriel, qui voulez dtre le disciple de Jesus, regardez
donc et ces angoisses, et ces tourments et cete mor; les
acceptez-vous ? - a Ce serait pour moi une grice a a-t-il
ecrit deji. - Eh bien, vaillant athlete, ceignez vos reins; oi
votre maitre a it6, vous serez a votre tour : entrez dans
I'arne.
11 y entre, Messieurs, ce a disciple de Jesus ». - D'abord
descendent sur lui les ombres qui, !au jardin des Olives,
avaient enveloppi Jesus. Jean-Gabriel, comme perdu dans
ces tenebres, se croit tout i coup abandonni de Dieu: son
crucifix reste muet pour lui, et, s'il cherche la consolation
dans la c6lbration du sacrifie de 'autel, il n'y trouve qu'un
redoublement d'angoisses. II croit que le ciel n'est plus pour
lui. On le voit pilir chaque jour, se dessecher comme l'herbe
bralde par lcs ardeurs du soleil : il eat succombW si Dieu
n'edt mis un terme a cette epreuve. C'es alors, raconte son
historien, dont je vous reproduis le r6cit, qu'un jour JesusChrist lui apparut: a Pourquoi trembles-m ? li dit le
Maitre; et, comme A l'un de ses disciples autrefois: a Mets,
ajouta le Sauveur, la main dans mon c6te et cesse de
craindre. a Alors, continue le biographe, la vision disparut;
et le lendemain, il ne restait plus de trace de la maigreur
effrayante du serviteur de Dieu. L'athlie se relevait, renouvele dans sa force, il pouvait aller i de nouveaux combats.
Le 15 septembre 1839, la persecution Cclata. Les Missionnaires venaient de celebrer la messe; on accourt leur
dire que des satellites s'avancent pour les arr4ter. Ils s'enfuient alors en diverses directions pour ne pas tomber, du
moins tons A la fois, au pouvoir de leurs ennemis.
Cest dans un bois, ott le serviteur de Dieu s'itait r6fugid,
guide par un chritien chinois, que les soldats les rencontrent
Mais ils ne reconnaissent pascelui qu'ils cherchent. c Connaissez-vous le prdzre, disent-ils au chretien, et pourriezvous nous I'indiquer? * Ici, comme dans l'Evangile, le disciple sent la tentation s'elever dans son coeur; il hisite
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d'abord: 4 Combien me donneriez-vous? dit-il enfin.3o taels, repondent les soldats. - Eh bien, soit, dit a
son tour le faible chritien qui devient un traitre; z et indiquant M. Perboyre, ii ajoute: a Tenez, celui que vous
cherchez, le voici! >
Alors, on s'empare du Missionnaire; on le lie, on 'emmene et les tourments commencent. Au premier tribunal oi
'on arrive, on l'inerroge: cEtes-vous pretre de la religion
chritienne? v II r6pond: a Je le suis. • Mais comme on lui
demande dindiquer quelles sont les maisons des chritiens
et s'il y a d'autres pretres, se souvenant de la conduite du
Sauveur : Jesus autem tacebat, ii se tait pour ne compromettre personne. Epuisd de souffrances, il trouve, sur la
route d'un tribunal oi on le traine, son Cyreneen, un paien
i qui ii apparaitra plus tard pour lui donner la foi, et qui,
touche de sa douceur et de son abattement, obtient de le
faire porter A ses frais dans une litiere jusqu'au tribunal
prochain. Comme Jesus renvoye de Caiphe & Pilate, ii est
conduit devant les juges de divers tribunaux ; Kou-chin,
puis a Syan-hiang-fou, enfin a Ou-tchang-fou, la capitale.
Dans ces tribunaux, on Poutrage de toutes facons. Comme
Jesus-Christ qui fut couvert de vatements de derision, on
le force un jour de revdtir les habits sacerdotaux : la flagellation suit. On le suspend un jour en Pair par les pouces et
la tresse de ses cheveux et on Py laisse; d'autres fois, on
l'agenouille pendant des heures sur des chaines de fer; on
le soufflette avec une lanitre de cuir. Un jour, il recoit
quarante coups de cette laniere sur son visage qui en est
tumifie et couvert de plaies : d'autres fois davantage encore.
Un jour qu'il refuse de profaner la croix, ce sont cent dix
coups d'un baton de bambou qui lui sont infliges ; sa chair
est en lambeaux. Je renonce, mes freres, a raconter ces horribles supplices : le recit vous en fatiguerait; lui, il les supportait.
aSacerdos alter Christus, a dit un ancien: le pretre est un

LE BIENHEUREUX

JEAN-GABRIEL

PERBOYRE

DAMS LA PRISON DE OU-TCHANG-FOU

Commandant le respect et I'admirationaux criminels qui i'entourent.
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autre Christ. a O bienheareau Jean-Gabriel, vous etes bien
un vrai prdtre, vous qui ressemblez ainsi au Christ jusque
dans les outrages ct dans les supplices qu'il endura. Mais,
regardez donc : voalez-vous suivre votre Maitre jusqu'i la
fin? voila la croix; le Christ y est monte pour y mourir,
voulez-vous 1e suivre jusque-li? - - Ce me serait une
grace v, a deja, vons le savez, repondu le martyr. De Pekin,
la sentence de mort, sanctionnee par l'emperear, revient.
C'etait le x septembre 1840. Le jour mdme on lie le martyr, on le joint des criminels; des satellites les entourent,
et la cohorte s'avance, suivant l'usage, en courant et au
bruit sinistre des cymbales vers le lieu da supplice. La croix
etait dressee; on y attache 'ap6tre ; et, I bourreau pressant
la corde qui itrangle la sainte victime, le bienheareux JeanGabriel expire. Pendant qu'au-dessus de lui. au r6cit des
tdmoins, la nee s'dclaire d'uoe lumiere mystirieuse, son ame
monte an ciel pour pren.:* place parmi les -lus qui ont
cueili Ja palme do martyre. C'est ainsi que Dieu fonde et:
propage son Eglise.
J'ai termine. - Le Sauveur disait : Cum exaltatusfuero
omnia traham ad meipsumm lorsque j'aurai 6t4 dlevd sur
I'arbre de la Croix, j'attirerai tout a moi. Que Dieu soit
lou : c'est aussi le fruit bdni qu'il fait produire i Ia mort
deses martyrs. Quelchangement depuis le temps oBMJeanGabriel Perboyre et quelques autres pretres europeens, Eartyrs comme lui, ont arrosd de leur sang cette terre de
Chine. II dcrivait que, de son temps, I! n'y avait en Chine
que quatre-vingts prdtres indigknes et quarante earneens :
les pretres sont plus de deux mille aujourd'hui. Les chretiens, disait-il, n'dtaiett q'e comme de rares dpis epars dans
une immense plaine : c'est encore relativement pen, mais
ils sont plus d'un million aujourd'hui. De la famille religieuse de saint Vincent de Paul. nos freres aines, peut-itre,
Messieurs, etaient-ils une dizaine? Aujourd'hui, Chinois
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ou Europdens d'origine, ils sont, de la famille de saint Vincent de Paul, plus de deux cents. Vous n'y etiez pas, mes
Sceurs; et A votre tour, vous ites allies en Chine. L'ane de
celles qui partirent les premieres pour s'y rendre fut la
propre sceur du bienheureux dont je viens de raconter le
martyre. Aujourd'hui, vous avez dresse des h6pitaux dans
les cites; et, sur les canaux de la Chine, les barques vous
portent pour aller baptiser les enfants, soulager les malades
et propager la foi de Notre-Seigneur Jsus-Christ. Les Filles
de la Chariti sont pres de deux cents en Chine. - Sanguis
martyrum,semen Christianorum,puisque le sang des martyrs est une semence de chritiens, j'aime i penser que le
sang de notre frere et martyr a contribue pour sa glorieuse
part a ceue floraison de notre foi en Chine.
O bienheureux Jean-Gabriel, protigez-nous. Vous uous
avez donn6 votre exemple, notre d6sir est de le suivre. Du
haut du ciel, ajoutez-y 'appui de votre puissante intercession. Suscitez surtout des Ames apostoliques embrasees du
ddsir d'dtendre jusqu'aux extrimitis du monde, le rigne de
Notre-Seigneur Jbsus-Christ pour lequel vous avez su si
saintement vivre et si hiroiquement mourir. Ainsi soit-il.

LILLE
ACOLE MENAGERE
De la maison de la Visitatrice des Filles de la Charite, rue de la
Barre, 16, a Lille, le compte rendu suirant a et adresseaur personncs
qui s:intdressent iaPcole mdnagere dirigee par les Filles de la Charit6 de cette maison. Nous en transcrivons les principales parties.
Lille, rue de !a Barre, 16ý

Les tatonnements du ddbut pour notre enseignement me*
nager ont a peu prDs disparu et nous pouvons presenter aujourd'hui une ceuvre vivante et intiressante.
Les cours du soir miritent notre premier regard. Les in-
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scriptions se sont elevees jusqu'i soixante-six.Nos jeunes
filles les ont suivis avec assiduitd et intiert, heureuses d'apporter an sein de leurs families, de leurs usines et de leurs
fabriques, les notions de savoir-faire que nous nous efforcons de leur inculquer.
Filles du peuple, a epouses de demain s, 6loignees du

foyer familial par le labeur quotidien, elles ont besoin de
savoir rigler utilement leur temps, de connaitre cette ildmentaire science minagbre qui est d'une experimentation
journaliere. Elles Font compris, et, malgr6 la fatigue inherente aux dix heures de travail reglementaires pour la journie de fabrique, elles nous arrivent a six heures et demie,
pleines de bonne volont6, retardant ainsi leur repas du soir
si laborieusement gagn .
Le programme du soir est simple et varid tout i la fois.
Le lundi est riservi A la cuisine.
Sans doute la science culinaire entre dans rIducation de
la femme, car l'alimentation de la famille occupe une place
importante dans sa vie. Mais il y a bon nombre d'autres
questions qui se poseront pour elle, questions auxquelles
nous ne voulons pas rester itrang&res, et voili pourquoi
tout en tirant paisiblement i'aiguille, dans cecalme du soir,
si propice aux causeries, nous leur parlons familierement,
en les initiant a ce qu'elles devront pratiquer.
Les sujets trait6s sont :
Des soins i donner aux vieillards, aux malades, aux enfants;
De la tenue des vdtements, du linge,des appartements;
Des pr6cautions a prendre pour preserver la sand du
corps et de I'me;
Des industries pour crder des ressources et amiliorer la
situation, pour embellir I'intirieur et aussi pour adoucir
les peines, aplanir les rugositis du chemin, etc.
Nous 6tant apercu, par les reponses des elives, de leur peu
de savoir, ignorance excusable chez des enfants vouees i
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'usine et i la fabrique, des que la premiere communion est
faite, nous avons remidie a cette lacune par des cours classiques, le vendredi soir. Loin de nous la pr6tention d'en faire
des savantes de profession, mais nous voulons du moins
qu'elles comprennent que leur intelligence ne doit pas rester inactive, que les devoirs de la femme ne la rabaissent pas,
que,au contraire,ils l'levent; et leur montrant des vues plus
hautes, elles sentiront alors que la femme du peuple n'est
point a esclave a. Voloniers, alors, elles accepteront la loi
du travail qui leur apparaitra desormais sous un autre point
de vue.
Nous avons done chaque vendredi un cours complet formant quatre divisions: degri superieur, degre moyen, degri
ilimentaire, degr6 preparatoire. Chaque division comprend
en moyenne huit Cilves.
Des exigencesimprivues s'itant presentees,quelques jeunes
filles de famille honorable, ayant subi des revers de fortune,
et, par ce fait mime, devant vivre du fruit de leur travail,
nous avons cru bon de nous procurer une machine i ecrire
dont la pratique assure une situation lucrative entre toues.
Pendant la journee, la machine a 6crire est laissee i la disposition des eleves steno-dactylographes. Nous avons la joie
de constater parmi elles deux jeunes filles convenablement
placdes, et satisfaisant les personnes qui les emploient tant
pour l'exactitude de la comptabiliti que pour la rapiditi
des dcritures et de la correspondance commerciale dontelles
sont chargies.
Le cours des jeunes filles du monde du samedi a donna
complete satisfaction a la socur qui en fut chargie. iQuelques-unes de ces demoiselles n'hsitaient pas a devancer
l'heure des cours afin de pouvoir accompagner la sceur se
rendant au marche.
Suivant I'habitude prise depuis cinq ans, l'ouvroirdes vacances a riuni bon nombre de fillettes qui passaient leur
soiree i la maison en s'occupant A la couture. Les presences
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bonne volonte de ces enfants pour recruter parmi elles notre
cours du jeudi reserve aux 6colires de douze a treize ans.
La vingt-huiti6me eleve a etC inscrite ce matin. Pendant la
duree des vacances elles ont eu trois cours par semaine.
Ces vingt-huit el6ves sont divisees en deux sections, de
sone qu'elles profitent alternativement du cours de cuisine,
lavage, repassage, couture, hygiene, etc. Nous espirons les
attacher i notre oeuvre, malgr l1'espieglerie de leur jeune
age, et les former a devenir un ( bon noyau » de nos cours
du soir.
Ajoutonsque la messe de la rentre des cours a eti chantee par les plus grandes eleves menageres, a six heures du
matin, a la chapelle de la maison. Toutes se sont fait un pieux
devoir de prouver par leur presence qu'elles unissent la
pratique de la religion a I'amour du travail.
LA S.EUR SUPARIURK.

ALLEMAGNE
ORIGINES ET DEVELOPPEMENTS
DB LA

PROVINCE DE COLOGNE DES FILLES DE LA CHARITE
(Suite; voy. ci-dessus, tome 72, p. 460.)
Dans les renseignements qui suivent, on trouvera, en outre des

interessants ddtails historiques, d'utiles indications sur les diverses
manicres dont, scion les divers pays, s'orgauisent les oeuvres. -Prdc6dcmment, nous avons mentionn6 les 6tablissements plus recents;
avec ces renseignements seront complites les notices sur toutes les
maisons des so~urs de la province d'Allemagne. Nous voudrions qu'un
travail analogue fit fait pour chaque province. Nous ins6rerons
volontiers les travaux semblables qui nous seront adressis.

Schoenecken (1897).-

L'annie 1897 est memorable en

ce que les Filles de Saint-Vincent-de-Paul firent leur premitre entree dans le diocese de Treves. - Un prtre de
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ce diocese fut traite dans noire h6pital de Saint-Vincent &
Cologne, et, la maniere simple et cependant divouee et
intelligente dont il fut soigne lui fit prendre en affection
la cornette au point qu'il rdsolut d'itablir en sa paroisse les
Filles de Saint-Vincent. II acheta pour cela, de sa propre
bourse, une petite propriete et en fit cadeau & la communaut6 des sceurs avec 1'obligation d'y etablir un asile d'enfants, un ouvroir externe avec I'association des enfants de
Marie et la visite a domicile des pauvres et malades. Le
z6 mai, les premieres sceurs arriverent & Schoenecken, c'est le nom de la localit,, - apres s'dtre prisenties a
Mgr Korum, iveque de Treves. Les oeuvres se sont developpees d'une maniere consolante, en sorte qu'on a dO
agrandir les batiments, lesques ont do servir aussi d'h6pital et d'hospice pour des enfants idius.
Dusseldorf, Oberbilk (1898). - L'annee t897 ne devait
pas se terminer sans voir la fin de n6gociations qui se prolongeaient depuis des mois ddej, au sujet d'une seconde
maison a Dusseldorf. 11 s'agissait d'un h6pital qu'un docteur, ayant connu les Filles de Saint-Vincent a la premiere
maison de Dusseldorf, voulait etablir dans un autre quartier, centre d'un grand nombre de fabriques. Comme, dans
le diocese de Cologne, on a etabli en principe de ne pas
donner des sceurs A des oeuvres appartenant A un docteur
personnellement, de peur que celui-ci ne les exploite trop
pour ses interets privis, on refusa d'approuver I'etablissement jusqu'A ce qu'un moyen ingenieux, suggerd par un
ecclisiastique, docteur en droit canon, et trouvi en mdme
temps par le medecin lui-mime, permit a I'autorite de don.c sun assentiment sans sacrifier le principe. Le midecin
se contentait d'etre le docteur de Pltablissement, engage
par les sceurs, laissant i celles-ci tons les droits de propri6taire et leur avancant la somme n6cessaire pour s'installer
et payer le loyer pour trois ans. On voit que ce n'itait
qu'un essai fait dans une maison de louage. - Les trois ans
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n'itaient pas encore ecoulis qu'on put constater un agrdable
succes et la quatrieme annie put s'ouvrir dans un grand
bitiment neuf, installi selon toutes les exigences des temps
modernes, oi les malades affluent et oh plusieurs docteurs
pratiquent de concert avec le premier fondateur. Outre les
recettes r6gulieres provenant des caisses publiques, plusieurs bienfaiteurs aident a payer les intirets et l'amorissement des capitaux empruntis i une banque de bienfaisance
teablie pour favoriser surtout des oeuvres ouvrieres.
L'ouverture de Ph6pital dans la maison de louage se fit
le i" janvier 1898; elle n'est encore qu'h6pital, mais les
autres ceuvres seront ajoutees ds que la nouvelle paroisse,
pour laquelle elle avait itI approuvCe, sera drigde.
L'annie 1898 vit s'ouvrir deux maisons dans les environs
de Mulheim, savoir i Brfck et i Duanwald; la premiere
le 24 juillet et Pautre le 9 octobre.
Brick(x8 9 8). - La ville de Mulheim, situde A peu pres
vis-a-vis de Cologne, sur la rive droite du Rhin, est entourde d'un demi-cercle de villages habites principalement par
des ouvriers de fabrique. En 1895, les seurs ont fait leur
entree dans Thurn, I'un de ces villages. Maintenant, on va
les appeler dans trois autres qui se touchent les uns les
autres. Le 24 juillet, on les installa dans une petite maison
de Brack; c'est une fondation appartenant i la Communauti, oui les sceurs doivent faire la visite A domicile et
tenir une dcole d'asile et de couture.
Le terrain est assez spacieux, mais les habitations doivent
etre baties A neuf et agrandies, ce qu'on a ddji commence
de faire et qu'on espere continuer sous peu.

Dinnwald (1898). - A une petite heure de chemin vers
le Rhin, se trouve Thurn et, en continuant le demi-cercle,
on arrive encore, dans une petite heure, i DOtnnwald, ou
une societi de bienfaisance a achetd une petite proprietd
accommodee aux memes oeuvres charitables qu'a Bruck.
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Les scurs y out commence de travailler le 9 octobre 1898;
pendant quelques annees, ce fat sous l'auxoriti de la societi
susdite; mais, depuis, la Communaute eat devenue proprictaire et est independante.
Aachen ou Aix-la-Ckapelle (1899). - Pendant le mois
de novembre de 1898 on commeana les negociaions au
sujet d'une premiere maison a Aix-la-Chapelle. 11 s'agissait
d'un h6pital prive, appartenant i quelques midecins et
desservi par let sceurs de Saint-Charles de Treves. Elles
avaient des difereads avec les midecios. Comme Mgr Fischer, coadjuteur de l'archevaque de Cologne, jugeait que
les sceurs avaieni tort et que, cependant, la nouvelle Mere
g•derale ne croyait pas devoir ceder, Sa Grandeur conseilla aux Filles de la Chariti de se chargerde cette ceuvre,
laquelle, d'ailleurs, prouettait de se divelopper, comme
cela est arrive en effet. On a commence l'oeuvre le i" avril
1899 et r'h6pital continua de porter le nom d'h6pital
Saint-Charles Borromee jusqu'a son transfert a Forst (localite tout pres d'Aix-la-Chapelle) ou l'on a bAi un h6pital nouveau qui appartient en partie aux sceurs. Voici comment. Les medecins directeurs, la commune de Forst et les
soeurs ont forme une socidte commerciale sous le titre
a H6pital Forst ,. Les saeurs recoivent leur honoraire
comme d'habitude, et si I'on fait des benefices on les partage en trois parts 6gales. L'itablissement prospere d'une
maniere remarquable, grace A l'habileti des docteurs, au
devouement des soeurs et a l'installation modele qui repond
A toutes les exigences des temps modernes. On comprend,
des lors, que la commune d'Aix-la-Chapelle matifeste deja
le desir d'acqudrir ce bel itablissement; et ii est probable
qu'on acquiescera a 3on desir. Comme cela on aura un
h6pital catholique de plus et les soeurs seront dichargies
des soucis temporels.
L'annie 19oo a vu s'ouvrir trois nouvelles maisons, doat
deux AAix-la-Chapelle et une & Schoenenberg, village situe
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du cbte de Siegburg, sur la rive droite du Rhin. Voici
l'abr6g6 de ces fondations:
Aix-la-Chapelle, la creche (900o). - Une socieit de
dames s'occupant d'oeuvres de bienfaisance, n'dtant plus
contente de la communaute a laquelle elle avait confid
une crtche d'enfants et un asile, offrit 'oeuvre, tres
bien installee d'ailleurs, aux Filles de Saint-Vincentde-Paul. Elles l'ont acceptie et, grace a leur ddvouement,
l'oeuvre prospere et le comite est tres satisfait, si bien qu'une
seconde creche sera bieat6t ouverte.
Aix-la-Chapelle, 1ceuvre des apprentis( 9oo). - Ici, c'est
une autre communauti qui n'a pas pu s'accommoder avec
les administrateurs de cette riche tondation, comprenant le
soin materiel pour de jeunes apprentis, et une ecole gratuite
d'asile. L'esprit de saint Vincent a triomphd, cette fois encore, des difficultes; 1'ceuvre marche et tout le monde es.
content.
Schoenenberg (4 ao0t 19oo). - Dans la vallde pittoresque

de la Broel est situd, sur une petite elevation, le village de
Schoenenberg, dont le cure zeld a appeld les Filles de SaintVincent-de-Paul pour les petites oeuvres de campagne :
visite a domicile, petite icole de couture et de mdnage et
ecole d'asile. Cette derniere n'a pas pu se maintenir a cause
de la distance trop grande de ia piupart des habitations.
Mais, a sa place, on a pu recevoir quelques orphelins et
vieillards, et, pendant I'etd, viennent aussi des convalescents et d'autres personnes ayant besoin de soigner leur
sante. - Le zeld cure fondateur itant mort subitement, son
successeur a etabli les ceuvres sur des bases nouvelles. Une
maison magnifique a etd bitie, entourde de jardins, etc., et
le tout sera propridtd des sceurs.
Alf (28 avril 9goi). - L'annde suivante vit venir les
Filles de Saint-Vincent-de-Paul sur les bords de la a verte
Moselle *. C'est a Alf,A peu pres au milieu,entre Coblence et
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Treves, que le zeli cure a bati une belle maison pour icole
d'asile, ouvroir de couture et ecole menagere. II y a aussi
un petit h6pital et l'on visite les malades a domicile. Le
tout appartient aux soeurs en propre, et un bienfaiteur est
venu ajouter une nouvelle bAtisse destinee d'abord A recevoir des filles de fabrique, mais qui sert maintenant aux
autres ceuvres parce que les filles de fabrique ont trouvi un
autre asile dirige egalement par les Filles de la Charite.
Flittard (1902). - Une pieuse fille de Flittard, village
situd pres de Mtilheim, sur les bords du Rhin, donna toute
sa fortune, sous condition que, dans la maison paternelle,
les sceurs etablissent les ceuvres de saint Vincent sous le
vocable du Sacr6-Coeur, et qu'on lui fournit de quoi subsister dans une de leurs maisons jusqu'a la fin de ses jours.
L'ouverture se fit le 8 juin 1902, comme je I'ai raconti en
son temps.
Godesberg (1903). - Godesberg est un des points les
plus cilibres sur les bords romantiques du Rhin. Quoique
la localite soit essentiellement catholique, les riches protestants Pont envahie. Ils y out cre6 des etablissements
nombreux qui abritent des personnes de toute condition :
pensionnats de jeunes filles, pedagogium magnifique pour
les jeunes gens, sanatoriums, villigiatures, etc. Au milieu
de tons ces itablissements protestants, une association
fanaiique, portant ie titre spEcieux de a Confederation evangelique - (evangelischerBund), a etabli son quartier gineral pour u:porter, dit-elle, l'Evangile aux pauvres romains aveugl6s v (les catholiques).
Le seul 6tablissement catholique de quelque importance,
appartenant a un docteur voui a la methode dite a de midication naturelle ). dtait menace de s'eeindre a cause de
mauvaises affaires, lorsqu'un catholique influent, directeur
d'une banque provinciale de bienfaisance, fit la proposition
au directeur des Filles de la Chariti de Cologne, son ancien
supirieur, de se charger de cet etablissement; il voulait
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lui donner une existence durable et il oifrit le capital necessaire i un taux tres moderd.
Vu l'utilitz de cette oeuvre pour la religion, et la probabilitd que les autres euvres habituelles ne tarderaient pas a
s'y joindre, les Filles de Saint-Vincent-de-Paul prirent
d'abord, a titre d'essai, la direction de ce Sanatorium, le
26 mars 19o3, pour ensuite, une annee plus tard, en faire
I'acquisition et le tenir A leur compte sous le nom de sanatorium Saint-Vincent-de-Paul.
Bertrich (3 mai igo3). - L'annee 19o3 a vu naitre encore deux autres dtablissements : Bertrich d'abord, dont
ldtablissement a iti relatd en son temps, et qui s'est diveloppd d'une maniere tres consolante. Une belle chapelle, un
h6pital, une magnitique salle i manger, un ouvroir de couture, une ecole menagere et une icole d'asile sont venus
s'ajouter &la bAtisse principale, et, pendant l'hiverde 1905,
la belle et vaste salle a manger a servi pendant toute une
semaine de salle de retraite a la population f6minine de la
localitd qui 6coutait avec avidit6 la parole de Dieu annoncde par un fils de saint Vincent de Paul, au point que les
hommes, pousses par une sainte jalousie, ont exprimd le
souhait que leur tour vienne aussi.
Mundt (19o3). - Le 21 juin de cette mame annee 1903,
les Filles de Saint-Vincent entrerent dans une maison provisoire pour commencer I'oeuvre des femmes atteintes d'alcoolisme (vulgo ivrognesses). On a fait I'essai avec huit a
dix de ces malheureuses et, comme I'oeuvre promet un bon
avenir, on va itablir une maison plus convenable pour
laquelle Pautoriti provinciale a autoris6 une quite officielle
dans toute la province rhenane et la Westphalie. Or, voila
qu'en creusant un puits on a trouve des couches de charbon qui arrdtent les travaux. L'asile des malheureuses victimes de l'alcool sera itabli ailleurs et A Mundt resteront
les petites oeuvres qu'on avait pratiqudes en meme temps:
visite des malades, ouvroir, etc.
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Darmstadt (r904).- L'annee 19o4 a vu venir les seurs
dans le diocese de Mayence, oh on leur a confie un h6pital
pour les blesses et pour les cures modernes d'orthopidie,
d'ilectricite, etc. C'est Ie 2 janvier qu'elles ont commence
leurs oeuvres a Darmstadt, capitale de la Hesse, cilbbre par
le fameux Philippe de Hesse, enfant gati de Luther, de
triste memoire.
Les etablissements de Speicher, 25 janvier 1903, et de
Krllister, 15 mai, ont Ite mentionnes en leur temps.
Wittlich, Carden (19o3). - Le i" octobre i9o3, on a
ouvert lorphelinat militaire de Wiulich-sur-Moselle et, le
3 novembre de la mime ann6e, lorphelinat de Parrondissement de Carden, egalement sur la Moselle. Les deux
maisons sont en pleine prospirit6, apres, cependant, de
graves difficults dans la premiere, dont on a do modifier
l'organisation.
J'arrive a l'annie 19o5, qui a ajoute aux maisons des
Filles de la Chariti quatre nouveaux 6tablissements ddji
mentionnis dans des relations antirieures; ce sont:
to Alf, fabrique (:9o5). - Cet etablissement est destini i
abriter et a proteger les filles travaillant aux fabriques de
tapis, de feutre, etc., placies dans la commune d'Alf, sur
la route de Bertrich; on y donne aussi a diner aux ouvriers
de ces memes fabriques n'ayant pas de chez eux dans la
localitd. C'est le Ier mars de I'annde 9go5 que les seurs ont
commenci ces ceuvres.
20 Le Wilhelmsbad, a. bains Saint-Guillaume > ( 9o5). C'est un itablissement de bains pour les pauvres; il appartient au gouvernement de Prusse ainsi que les bains de
Bertrich en gineral. Les sceurs de la maison principale de
Saint-Vincent oat pris, sur la demande de l'administration
royale, la direction de cette d6pendance le 15 avril 90o5.
3' A Aix-la-Chapelle, la maison des enfants estropies
a
Burtschied a iti commence le 14 juin 9go5.
40 A Berlin, le sanatorium de l'Ouest a commenc6 le
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meme annie 9go5.-

Sur ces derniers dtablis-

sements, voyez les details dans les r6cits anterieurs.
J. SCHREIBER.

DANEMARK
Lettre de M. WATTrIE, Pretrede la Mission
& M. MILON, Secrdtairegineral.
Elscneur (Helsingor), aoit 9go8.

Je suis heureux de vous envoyer un petit compte rendu
des deux cedrmonies relgieuses qui ont eu lieu le 2 1 juin
dernier dans notre mission d'Elseneur, - Helsingor,
en danois, - ciremonies d'autant plus impressionnantes
et touchanes que c'6tait la premiere fois depuis environ trois
cents ans qu'elles s'accomplissaient AElseneur, dans cette
ville si pleine encore de souvenirs des temps catholiques.
Ce jour-IA, en effet, Mgr von Euch, vicaire apostolique.
du Danemark et de FIslande, donna le matin le sacrement
de confirmation a six enfants et a six grandes personnes
et pr6sida Ie soir la procession du tres saint Sacrement

qui se fit dans le jardin des Filles de la Charite de SaintVincent-de-Paul. Comme c'etait la premiere fois depuis la
soi-disant reforme que pareille ceremonie avait lieu A
Elseneur, Monseigneur avait desire qu'on iui donnAt tout
l'eclat qu'elle comportait: c'est pourquoi les soeurs, aidees
de quelques personnes de bonne volonti, avaient decord
avec soin et avec un goQt delicat, et leur petite chapelle qui

sert d'eglise paroissiale pour les quelques catholiques d'Elseneur, et la partie du jardin ott la procession devait avoir
lieu : bannieres et oriflammes flottaient a I'air, feuillage et
fleurs jonchaient le chemin. Monseigneur se revstit des ornements pontificaux dans la maison des missionnaires lazaristes et il se rendit processionnellement A la chapelle o&
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il fut recu selon ce qui est marque dans le ceremonial
romain.
Apres avoir donne une premiere benediction pontificale
a la nombreuse assemblie de catholiques et mime de protestants reunis dans ]a chapelle, il commenqa la sainte
messe, durant laquelle on executa plusieurs beaux chants.
Aussit6t apres, Monseigneur, mitre en iete et crosse en
main, adressa a l'assemblee une emouvante allocution :
il rappela d'abord Porigine de la petite mission d'Elseneur, et le zele des premiers ouvriers qui s'y devouerent, ses progres depuis l'arrivde des soeurs et des
Missionnaires, et les belles espirances qu'elle donnait pour
'avenir: puis, abordant le sujet qu'i! voulait traiter touchant le sacrement de confirmation, il rappela les merveilleuses operations de PEsprit Saint dans les Ames auxquelles ce divin Esprit communique lumiere, force et
consolation. Apres cette instruction prononcee, avec feu et
animation et ecoutee avec une religieuse attention, Monseigneur entonna le Veni Creatoret donna la confirmation
aux douze personnes appelees a la recevoir. La ciremonie
terminee, Monseigneur fut reconduit processionnellement
de la chapelle a la maison des Missionnaires.
Le meme jour, A quatre heures, eut lieu la procession
du tris saint Sacrement. Monseigneur voulut lui-mdme
presider cette procession, reminiscence des temps catboliques, de ces jours heureux ou le Dieu de l'eucharistie
Notre-Seigneur Jcsus-Chrit pouvait parcourir librement
et en triomphe les rues d'Elseneur et recevoir les adorations et les hommages de tout un peuple uni dans une
mime foi et un mime amour.
Quand reverrons-nous ces jours? En attendant, la procession s'est deroulde dans le jardin des Sceurs, orni avec
beaucoup de delicatesse et tout enguirlandd. Le principal
groupe etait formi par les trente petites filles de P'cole des
scxurs, vetues de blanc et portant une couronne de fleurs
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sur la tite. Outre les catholiques, beaucoup de protestants
assistirent A cette procession : tout s'y passa dans le plus
grand ordre et avec les marques du respect di a ce sacrement auguste. Un salut solennel donni par Monseigneur
cl6tura cette journee qui marquera dans les annales de
notre chere petite mission.
Au sortir de cette ciremonie, petits garcons et petites
filles de 1'cole catholique se reunirent dans une salle de
la maison des Missionnaires et executerent avec beaucoup
d'ensemble un chant danois en 'honneur de Sa Grandeur;
une petite fille lut un compliment dont Monseigneur fut
tres touche : il y rdpondit en remerciant les soeurs de tout
cc qu'elles ont fait depuis leur arrivie a Elseneur et en les
filicitant du progres de leurs oeuvres; ii insista en particulier t
sur le nombre croissant de petites filles dans I'dcole danoise tenue par les soeurs; puis ii donna sa paternelle
biendiction et remit a chaque enfant une image de la
tres sainte Vierge.
Je crois que Monseigneur fut tres content de cette premiere visite officielle A la petite mission d'Elseneur, et
rentri A Copenhague, il exprima sa vive satisfaction devant plusieurs pretres qui nous Font rapporti.
Pour nous, nous n'avons qu'a loner et remercier Dieu
qui a beni visiblement depuis quatre ans cette chere petite
mission, redisant avec le psalmiste : A Domino factum est
istud, et est mirabile in oculis nostris. Puissent ces belles
cerimonies rester gravies dans bien des coeurs et contribuer
un pen a 1'extension de la religion catholique parmi ce bon
peuple danois.
Auguste WATrIrz.
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ILES CANARIES
Nous avons deja donne dans les Annales (annee 1895,
p. 512), une notice generale sur les lies Canaries qui se
trouvent situees a ISo kilom6tres de la c6te nord-ouest de
I'Afrique et a i 2oo kilometres de Cadix. Elles appartiennent AI'Espagne, dont elles forment une province. L'archipel des Canaries (Insulae fortunatae) est composi
de treize lies dont six sontinhabitees; les sept iles qui sont
habitees sont celles de Tineriffe, Grande-Canarie, Palma,
Lanzarosa, Fuerteventura, Gomera et I'ile de Fer (de
Hierro.)
La population est de deux cent quatre-vingt mille habitants. Comme division eccl1siastique, l'archipel formedeux
dioceses: le diocese de Las Palmas qui comprend les iles
de Grande-Canarie, Fuerteventura et Lanzarosa, et le
diocese de Tineriffe auquel se rattachent les lies de Palma,
de Gomera et de Fer.
ETABLISSEMENT DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION A SANTA-CRUZ DE LA PALMA

(Annales de la Mission, edition espagnole, 1907, p. 199; traduction.)

Au point de vue religieux, c'est dans un etat lamentable
que se trouve depuis bien des annees la ville de Santa-Cruz
de Palma, capitale de Pile de Palma, Al'occident de l'archipel des Canaries.
Lorsque vint en cette ile notre ancien et pieux confrere
M. Lopez, il se sentit tres vivement impressionni en
voyant que, a Santa-Cruz de Palma, on vit et on meurt
absolument comme vivaient les paiens de la Grece et de
Rome. Et comme son coeur apostolique ne pouvait demeurer indifferent a une situation si lamentable, il itudia,
con-
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sulta et proposa divers moyens dans le ddsir 4'inoculer
dans les veines des habitants le sang catholique.
On con.oit facilement que l'idie favorite de M. Lopez
eit dti de fonder une maison de la Congregatioi de la
Mission comme celles qui existent dejA a Las Palmas de la
Grande-Canarie et a La Laguna (ile de Teneriffe). Cette
pensee, communiquie a notre digne Visiteur M. Ellade Arnaiz, fut accueillie favorablement. Aprts un mfir examen,
comme on le fait en pareil cas, et avec lassentiment de
M. le Superieur gendral, fut acceptie la proposition de notre
insigne protecteur, Mgr Peveque de Teneriffe, Ie docteur
D. Nicolas Rey y Redondo. 11 s'obligea a nous cider pendant tout le temps que nous vivrions a Santa-Craz de file
de Palma, une maison paroissicle, l'eglise de Saint-Dominique de Guzman, et la subvention annuelle de
2250 pesetas (ou francs). La maison paroissiale n'dtait
point adaptee a notre maniere de vivre; cependant, elle bait
susceptible de quelque reparation qui la rendrait propre
a recevoir les cinq Missionnaires qui devaient Phabiter.
Le P. Lopez se chargeade les realiser, et, le 13 mars 19o6,
arriverent au port de Santa-Cruz de Palma, le Visiteur
M. Ellade Arnaiz, MM. Vincent del Barrio, Casimir Arnaiz, les treres coadjuteurs Silvestre Mechinarena, Andri
Lobato et le prEtre qui 6crit ces pages. La maison fut inauguree et on y continue les arrangements que la necessit6 du
service exige impirieusement.
Du port oin, i cause de l'heure matinale, nous attendaient seulement M. Lopez et Don Damien Hernandez,
administrateur de l'h6pital que, depuis douze ans, desservent les Filles de la Charite, nous nous dirigeames A
1'glise de notre residence, pour adorer le saint Sacrement,
pour nous offrir a Notre-Seigneur et lui demander d'etre
notre Tout, selon 1'expression de saint Paul : omnia
et in
omnibus Christus.
L'archiprdtre de I'ile, Don Jose Puig y Codina, exposa
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le saint Sacremcnt et entonna le Te Deum qui fut chanti
par le choeur de la paroisse avec accompagnement d'orgue
et, apres avoir etd benis par Notre-Seigneur, nous celdbrimes la sainte Messe. Aprs l'action de graces, nous
rendimes, comme il convenair, les visites et les compliments
aux personnes prdsentes a notre reception, puis nous nous
dirigeimes a Fh6pital, oit nos cheres sceurs nous offrirent
a dejeuner, ainsi qu'a M. l'archipretre et aux deux pretres de
la ville Don Antonio Caures et Don Dominique Vandama.
Notre iglise est spacieuse, mesurant 40 m6tres de long
sur to metres de large. Elle a la forme de croix latine mais
avec rirrigularite d'avoir sous le bras droit du transept
une chapelle de la Vierge du Rosaire. I y a huit autels, tous
de peu de valeur, sans excepter le maitre autel. Cette eglise,
ainsi que la maison d'habitation, a appartenu aux PP. Dominicains jusqu'en 1'annde funeste de la sanglante expulsion en laquelle Juan Mendizabal de triste memoire opdra
I' a immense larcin sacre a. Une partie du couvent resta
au pouvoir de l'eveque des Canaries et une autre partie
passa en propriete aux possesseurs actuels.
Comme il est facile de le supposer, connaissant la penurie des iglises paroissiales, la n6tre est depourvue de tout
ce qui est indispensable pour le culte, et si nous avons pu
y celebrer des notre arrivee, c'est qu'on apporta de la paroisse tout ce qui itait n6cessaire. Cependant, il y avait
quelques chasubles et deux aubes, mais absolument hors
d'usage, des burettes inutilisables et quelques petits objets
sans valeur qui dataient d'un temps immimorial.
I! est juste de rendre un tribut de gratitude aux Filles de
la Charit6 de Ihospice de Cordoue, de Cadix, etc., qui, an
passage des Missionnaires allant aux Canaries pour cette
fondation, nous offrirent, qui, une chasuble, qui, une
aube, etc., et ont ainsi contribue, avec une bonne volonti
ginereuse, a fournir cette pauvre maison de ce qui est
indispensable pour la celebration du culte divin.
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Mgr I'devque ne nous a pas impos6 d'autres obligations
que celle de cilibrer et d'appliquer deiux messes tons les
jours de fdte, lune en notre dglise et I'autre en celle de rancien couvent de Saxat-Frangois a onze heures du matin, ce
que nous faisons exactement et continuerons de faire, Dieu
aidant.
A peine arrives, on nous confia les predications de la
station du Careme.
Grace a la nouveauti des pridicateurs et A la coutume
constante d'assister i ces sermons, l'assistance fut considerable, mais le plus grand nombre ne vint A ldglise que
pour voir.

Ce fur la meme chose aux cerdmonies qui se sont cilibries dans notre dglise durant le mois de mai. Mais le plus
douloureux et ce qui nous fut le plus sensible, ce futIindifference qu'on lit paraitre en la mission que donnerent au
mois de novembre MM. Gavin, Lopez et Chailes Gardcazabal.
Pour se former une idWe approximative du lamentable

itat de la foi dans les rcurs, il suffit de savoir que dans les
six messes qui se cilebrent le dimanche, on n'arrive pas a
compter cent personnes, et bien moindre encore est le
nombre de celles qui font les Piques; or, la population est
de plus de dix mille ames.
Mais ce qui est plus deplorable encore, c'est que,
meme au moment de la mort, ils demeurent impassibles et
insensibles, sans penser du tout A recevoir les derniers
sacrements: ce qui revele que la foi est iteinte completement, en la plupart de ces maiheureux. Devant ce tableau
absolument paien, le prdtre catholique se sent d6faillir et
pras de perdre courage; volontiers, il se rembarquerait
pour ne plus revenir en ces iles, s'il ne se rappelait que la
parole de Dieu n'est jamais infructueuse, qu'on ne doit pas
abandonner une euvre commencde au nom et avec la bdnediction de Dieu comme est la n6tre.
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Il y a, d'ailleurs, dans lile des villages oila foi est tres
vive; ce nous est une grande consolation quand, invites
par les cures, nous allons y precher.
Si les couleurs du cadre qui s'offre a nos yeux sont en
gendral si noires et si effrayantes, cependant on apercoit un
rayon d'espirance comme au milieu d'une horrible tempete perce un rayon de soleil qui rend ia confiance. Je
veux parler de l'instruction de la jeunesse, laquelle prepare
lavenir.
Notre respectable Visiteur, bien convaincu de cette vdrite, dicida qu'on ouvrirait une icole, oa l'on donnerait a
la jeunesse instruction et education nettement chrdtiennes,
y faisant i cet effet toutes les dipenses ndcessaires afin de
rdaliser au plus t6t le plan trace. En avril 19o6, nous
eilmes la satisfaction d'ouvrir notre ecole oit vinrent immddiatement les enfants des families les plus distinguees de la
ville, ainsi que les autres de position plus modeste et quelques-uns qui sont requs gratuitement.
Malgre la guerre declarde faite par les libres penseurs de
cette capitale, conduits par un de leurs chefs qui est maitre
d'dcole, le nombre de nos l66ves est de soixante, et nous ne
pouvons l'augmenter faute de local. Les families timoignent leur vive satisfaction du devouement des fils de
saint Vincent pour leurs enfa•ts.
Comme compldment de linstruction chrdtienne de la
jeunesse, nous faisons dans notre dglise un catichisme
auquel assistent cent enfants des deux sexes. Apres Pexplication, on fait une distribution de feuilles pieuses, opuscules, livres, rosaires, images qui nous sort procures par
des personnes pieuses. De cette mani&re, les enfants sont
stimul6s et la doctrine evangdlique est propagde parmi les
personnes de tout age et de toute condition.
Un autre sujet d'espirance vient de l'Puvre de 1'Apostalat de la priere ddji 6tablie ici. Il y a dix ans, personne nese confessait ni ne communiait; aujourd'hui, non seule-
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ment ii y a plus de cent personnes qui le font annuellement, mais encore it y a un petit groupe bien choisi qui se
confesse chaque semaine et communie chaque jour. Dans
pen, nous resperons, le Sacre-Coeur de Jesus aura attendri
bon nombre de ces cceurs de pierre, et se les attirera par le
moyen de ceue ceuvre si bien faite pour ramener a Dieu les
ames igarees etdonner aux faibles la ferveur, et au plus
avancies le progres dans les voies du divin amour.
En ce mois de janvier. nous avons consatiu
le Conseil
de I'Euvre preside par notre confrere M. Casimir Aruaiz.
Aux dames qui le composent sont adjointes quinze zilatrices toutes animees d'un ardent disir de donner a l'oeuvre
une vive impulsion.
Henri ALPUENTE, C. M.

ILE DE LA PALMA
MISSION DE LOS LLANOS

(Annales de la Mission, edit. espagnole:

90o8, p. 6oo. Traduct.).

Le zeil et illustre evdque du diocese deTendriffe, docteur
Don Nicolas Rey et Redondo ayant approuve et beni la
mission, les Peres de la residence de Santa Cruz de la
Palma, dans 'ile de Palma, furent designes a. cet effet; ce
furent MM. Henri Alpuente, superieur, et D. Casimir
Arnaiz. Avec brievetd, nous en donnerons quelques dtails. Des le 19 avril, on constatait dans la ville de Los
Llanos un mouvement d'enthousiasme et de devotion.
C'etaient des personnes se dirigeant a l'dglise de NotreDame-des-Remedes, oui M. Casimic Arnaiz commencait
la mission. Le lendemain nous offrait le touchant spectacle
de voir le Missionnaire entoure de nombreux enfants des
deux sexes, venus pour apprendre la doctrine et se prdparer a la premiere communioq..
Le 2 du meme mois, les-autorites et les notables de
Los Llanos allerent A 2 lieues de distance pour recevoir
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M. Alpuente qui, a son entree dans la ville, fut salue par
toutes les musiques du pays. Nous ne croyons pas que, dans
l'archipel des Canaries, il se soit jamais fait de telles ddmonstrations de si respectueuse affection. A huit heures du
soir, M. Alpuente fit une allocution tr6s emourante. Son
auditoire charme fut fidele a se rendre chaque soir au pied
dela chaire sacree, d'oi on expliquait avec une sereine majesti et une eloquence raisoanweles grands principes de la
religion. M. Alpuente est tres apprecie en cette ile comme
orateur pour r'elvation de ses pensdes et son talent littiraire.
Les eloges donnis a M. Alpuente sont dus aussi a M. Arnaiz, qui, dans 'exposition de la thdologie morale, a &ti
fort remarquable.
Le 3 mai, on distribua le Pain eucharistique aux enfants
des deux sexes qui, par leur recueillement, firent l'dification de tous ceux qui les voyaient defiler, portant d'une
main, un bouquet de lis et de roses, et de I'autre, un cierge
allume et parfumant toute 1'enceinte du temple; les flles
vdtues de blanc chantaient les louanges du trs saint Sacrement et aussi les cantiques propres a 'acte de la premiere
communion. Apres la messe, on leur imposa la sainte
midaille et on organisa la procession. La troupe enfantine suivait la sainte croix, l'Enfant Jesus et la Vierge
Marie, et envoyait au-ciel les plus fervents caitiques.
Le to mai, eut lieu la communion gendrale de mille cinq
cents ames, y compris celle de la petite bourgade appelie
Villa del Paso. Sur un magnifique tr6ne d'argent, entouri
de lumieres, les mars et les colonnes reconverts de damas
de soie rouge frang6 d'or, on exposa le saint Sacrement et
on celdbrala messe solennelle, apreslaquelle Notre-Seigneur
fut porte processionnellement dans l'ostensoir en toutes
les rues de la ville, suivi d'une foule immense, des autoritds, de la garde civile et d'un groupe de jeunes filles chantant des hymnes d'amour au Dieu du saint Sacrement. A
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la rentrie dans 1'eglise, M. Alpuente monta en chaire pour
faire le sermon de cloture, exciter Ala perseverance, puis il
donna la benediction papale et termina par le salut du
saint Sacrement.
Nous avons felicite pour les fruits de ]eur science et de
leur pie6t, les vertueux Missionnaires de Sainte-Croix de la
Palma qui, par l'initiative de l'insigne prelat de Teneriffe
et secondant ses vifs desirs, ont rendu de si grands services
a la religion. Nous desirons ardemment qu'ils obtiennent
toujours des fruits consolauts de leurs travaux, ces dignes
fils de l'homme de la divine et humaine charite, saint Vincent de Paul.
Domingo HERNANDEZ FRANCIsCO, pritre.

ITALIE
LES FILLES DE LA CHARITE
DE LA PROVINCE DE NAPLES'

Prec6demment, les Annales (annie 1899, p. 455), out
rappel P'arrivie et les premieres oeuvres des Filles de la
Chariti dans l'Italie meridionale. Peu a peu,le nombre des
x. Voici sur la situation ginirale un tableau d'ensemble:
PROVINCE DE NAPLES

1. - Sceur Marie COSTE, visitatrice, de janvicr 1860 i juin 1866.
. Voici durant la periode de 186o a 1866 ce qui concerne 'etablissemen: de la Maison centrale de Naples:
L86o. De janvier a septembre 186o, un appartement,loui au Palazzo
Capomazza, servit aux Filles de la Charite de Maison centrale. Le
i.* septembre i86o, la sceur Coste prenait au nom de !a CommunautC
possession de la Maison centrale actuelle (t9o8). La farade et les deur
ailes de droie et de gauche avaient sous-sol, rez-de-chauss6e et premieretage.
En ;86a2-863, construction
la chapelle au centre de la Maison
centrale: elle est consacree le de
3i mai i863.
1864. Dispensaire. Visite des pauvres.
1864-!86b5-866. Construction du bitiment
de la pharmacie, relid
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soeurs et des itablissements s'accrut, et ii y eut lieu d'en
faire une province, la province de Naples.

C'est sur cette province et sur la Maison centrale oii
riside la Visitatrice provinciale,quenousdonnerons aujourd'hui quelques ddtails.
Un appartement loud servit de Maison centrale, de jana la Maison centrale par un pont. La bWnediction de la premi6re pierre

cut lieu le 25 janvier 1864.
2. Pendant la meme pdriode furent itablies i la Maison centrale les
4Euvres suivantes:
1860, en septembre. Ecole gratuite, ecole payante, asile.
186i. Ouvroir externe.
1864. Au printemps, furent etablis, i la Maison centrale, le dispensaire, la pharmacie, la visite aux pauvres restes i la petite maison de
Chiaja.
1865. Orphelinat d'enfants de bonnes families, fin de x865 et commencement de 1866.
3. Le nombredes etablissemets de Filles de la CharitE, ouverts dans
la province de Naples, avant x86o etait de 3s. Depuis lors, jusqu'en
1864, on en ouvrit 25, on en ferma 7. II en restait 5o.
4. Le nombre des sars, en 1864, 6tait: A la Maison centrale de 26),
dans la province de 4o .
5. Evenements gendraux pendant cette piriode:
1860. Guerre de l'Ind6pendance italienne. Ambulances de Granili.
Siege de Palerme. Siege de Gaete et de Capoue. Ambulance de Sessa.
Teano, Caserta, etc.
1861. Grande ,pid6mie de typhus, 17 seurs meurent victimes de
leur d6vouement. Vaeu an Sacrd-Caeur de Jesus, qui met fin i I'epidemie parmi les scurs.
IL - Smur Marie CORaDao, visitatrice. Juillet 1866 a juin 1893.
i. A la Maison centrale :
1866-1867. Construction du deuxieme etage du batiment de la phar.
macie, destini a 1t'ospice Sainte-Anne.
i869. Ouverture de la porte Santa Maria in Portico.
Vers 1869, les corridors du premier dtage en forme de cloitres a
arcs ouverts sont fermes par de grandes fenwtres; ceux du rez-dechaussee vers 1875-1876. Grotte de Lourdes. Berceau de vignes.
1872-1873. Construction de la moitid du deuxibme dtage de la Maison centrale.
1873-1874. Construction de Is quatrime aile,sous-sol,rez-de-chausdse et terrasse. Ben6diction de la premiere pierre, so juin 1873. Fete
du Sacri-C<cur.
1879. Agrandissement de la chapelle. Deux bas-c6tes sont ajoutes
A la nef principale.
1879-188o. Construction de la salle de Retraite.
188o. Achat du palais et jardin Sant'Arpino.
1882. La maison de Miles Fonton devient proprietd de la Maison
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vier t86o A septembre de la meme annie. A cette date, la
Visitatrice, sceur Coste, prit, au norn de la Communautd,
possession de la Maison centrale que les sceurs habitent
depuis. Bien modeste dans les ddbuts, cette maison est tres
vaste a l'heure presente. En 1880, le local faisantdifaut, la
Communauae acheta la maison et le jardin du prince de
centrale, une partie est affectee a I'habitation des Missioinaires qui
desservent comme aum6niers la Maison centrale.
1885. L'eau du Serino remplace I'eau des citernes.
1887. Construction du corridor couvert, reliant Sant'Arpino i la
Maison centrale.
1889. Retectoire des Normalistes. Construction de la Chambre,
dite chambre neuve, au-dessus de I'oftice des pauvres.
1891. Le batiment de la pharmacie menacant ruine les fondations
en sont refaites.
2. (Euvres etablies:
1867, 2 fivrier. Ouverture de I'hospice Sainte-Anne. (Office des
vieilles).
1870. Au mois de mai. Premiere reunion gin6rale des enfants de
Marie a la Maison centrale.
1880, 4 novembre. H6pital Lina Ravaschieri pour les enfants
pauvres.
1882, t5 octobre. Etablissement de tEcole normale.
1883, janvier. Toutes les cuvres d'enfants sont transferies i Sant'Arpino.
1883. A la suite du tremblement d'Ischia, Orphelinat dit de Casamicciola.
189r. Par ordre du ministre Crispi, le dispensaire et la pharmacie
sont ternigs aux pauvres du dehors.
3. onobre des etablissements de 1866 a t893: ouverts, 126 ; fermis,
38; total, 138.
4. N-ombre des stwrs de 1866 a 1893: A la Maison centrale, 95;
dans la province. 0oqi.
5. Evenemients generaux pendant cette pdriode.
1865. Cholera a Naples.
1866. Retrait des to traitements accordes jusqua-l it la Maison
centrale par le gouvernement. 8 decembre. Depeche annoncant la
conservation de notre Communaute en Italie. Revolution A Palerme.
'867.Cholera : Naples, en Pouille et en Sicile.
1868. Typhus A Naples.
1870, 6 janvier. Premiere prise d'habit A Naples.
1872. Grande eruption du V6suve.
1873, septembre. Nomination de la premiere econome.
1879. Premiere retraite des soeurs servantes.
i883. Tremblement de terre a Casamicciola. Deux smurs en sont
victimes.
1884. Grande ipidemiede cholera a Naples. Ambulances des Grn-
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Sant'Arpino, qui sont attenants a la Maison centrale, et
c'est lI que sont reunies les belles oeuvres de jeunesse que
nous allons d'abord inumdrer.
Ecole gratuite (1860). - L'dcole gratuite de la Maison
centrale des Filles de la Charit etait la seule qui se trouvAt,
vers 186o, dans le quartier de Chiaia, a Naples. En 186i,
non loin de la Maison centrale, vint s'etablir une icole
protestante qui chercha a auirer les enfants par des distributions de potage et de v&terents. Bien que la Maison centrale fdt alors dipourvue de ressources, la sceur Coste,
Visitatrice de la province naissante, n'hisita pas a procurer
le m&me avantage aux enfants pauvres afin que les parents
n'eussent pas la tentation de les envoyer A I'ecole protes.
tante, od, pour quelques avantages matdriels, elles auraient
perdu la foi. Dieu bInit sa chariti et sa confiance en la
Divine Providence; les enfants resterent fideles a 'icole
nill et de Maddalena i Naples. Deux soeurs meurent dans cette der
nikre ambulance.
.III. Saeur Leonie HAVAiD, visitalrice. Juin x8g3 A avril 1899.
i. A la Maison centrale:
1894. Le bitiment Sant'Arpino menacant, les fondations sont refaites sur le c6te nord.
1898. Construction de I'asile et du dortoir Saint-Joseph.
2. (Euvres etablies :
1894. Les orphelines de Casamicciola etant rEduites A 12, elles
quittent la Maison centrale.
1894. Premiere cuisine gratuite a la Maison centrale.
1894. Deuxieme cuisine gratuite au Vasto.
3. Nombre des etablissements: ouverts, 12; fermis. z; total, i56.
4. Nombre des sceurs: a la Maison centrale, io3; dans la province, rz26.
5. tvenements principaux :
1896. Ambulance des Cinesi pour les soldats blesses revenant de
l'Abyssinie.
IV. Soeur Marie KIEFFEs, visitatrice, avril I893 i mai 1899. Durant
cette courte periode: A la Maison centrale:
z898, octobre. Inauguration de l'Asile.
2. Nombre des seurs: i la Maison centrale, 1 17; dans la province'

a253.

V. Saeur M'arie LAMARTINIE, visitatrice, juin 1899 A aoit 19o3.
i. A la Maison centrale:
i9oo. Achat du jardin dit jardin de l'Anglais.
9goi. Construction de la deuxieme moitie du deuxieme etage de Is
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chritienne, et l'ecole protestante fut oblig6e d'aller cherher
fortune ailleurs.
Les classes gratuitessont, aujourd'hui (90o8), Ala Maison
centrale, an nombre de quatre, et elles reooivent deux cents
enfants. Les enfants ne font que les trois premieres classes,
car, en Italie, Pinstruction n'est obligatoire que jusqu'i la
troisikme et 1'examen de complement qui la termine donne
droit aux enfants qui le passent avec succes de ne pas retourner en classe; sans ce certificat, elles ne peuvent etre
admises ni dans les ouvroirs externes ni dans les ateliers,
fabriques, etc. Cet examen a une plus grande importance
encore pour les garcons, car il leur donne le droit de devenir electeurs.
Maison centrale. Construction sur Ie Vicco freddo d'une chambre au
premier et second etage.

1go2. Construction du troisieme itage de la Maison centrale. Restauration et embellissement de la chapelle.
2. (Euvresleablies:
1904. Deuxi6me h6pital d'enfants, dit Htpital orthopedique.
3. Nombre d'etablissements : ouverts, 29; fermes, i; total, 184.
4. Nombre de smurs: a la Maison centrale, 133; dans la province,
1407.
VI. Sceur Marie MAUaICE, visitatrice, 05 septembre go93.
i. A la Maison centrale:
1904. Caveau du cimetiire.
19o4-I o5. Grande sallede recreation des Normalistes, avec terrasse.
1qo6. Restauration et agrandissement de I'ecole payante.
19o6-19o7. Fondations de Sant'Arpino refaites sur le c6ti sud et
ouest.
1907. Chambre d'operation. Construction au-dessus de la deuxieme
classe, de deux chambres A I'usage de l'infirmerie des sours.
9go8. Les ldsions de la Maison centrale donnant des inqui6tudes,
les fondations sont consolidecs.
2. (Euwres etablies:
19o6, 25 avril. (Euvre de la protection de ia jeune fille (Palazzo
Campolattaro).
1906, 17 novembre. Premiere reunion des Dames de chariti & la
Maison centrale.
19o6, 8 fdvrier. Quatre soeurs de la Maison centrale sont deman
dees par le Municipe pour deux dispensaires d'enfants, I'un i Santa
Mariain Portico, Vico Ill, 'autreauCorso Garibaldi, MagaziniGenerali.

3. EvLnements generaux:

1906, avril. Grande druption du Visuve. Ambulance d'Ottaiano.

1906, novembre. Maison de retraite pour les seurs anciennes, i
Portici, Saint-Joseph.
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Si le local et les ressources ne manquaient pas, du jour
au lendemain, il pourrait y avoir le double d'enfants dans
les classes, tant sont nombreuses les demandes adressees aux
sceurs.
Asile (15 septembre 86o). -

L'asile, trop petit aussi pour

le nombre de demandes, compte environ cent quatre-vingts
petites filles. En sortant de l'asile, les enfants passent, seion
leur force, dans la premiere on la seconde classe gratuite.
La premiere classe en Italie correspond au cours preparatoire en France; la deuxibme et la troisiome classe au cours
el6mentaire; la quatrieme et la cinquidme an cours moyen.
Le * certificat de licence 6elmentaire P, qui termine la cnquieme classe, equivaut an a certificat d'etudess en France.
En retour d'une modique retribution, on aide aussi matiriellement les enfants. Un morceau de pain et le potage
soot donnis chaque jour, pendant l'hiver, Atons les enfants
qui apportent un sou. Cette retribution est modique et, A
cause de cela, c'est un acte de charite que l'on exerce; mais
on exige cete retribution, car il n'est pas bon que, m6me
par charite, on ait I'air de se substituer aux parents A qui
incombe an nom de la loi naturelle Pobligation de pourvoir
aux besoins de leurs enfants.
Ouvroir exterse (1861).-

L'ouvroir externe itabli dans

la petite maison de Chiaia, en i854, fut transfere A la Maison centrale en 1861. Cet ouvroir compte de soixante a
quatre-vingts jeunes filles, dont ane trenaine d'enfants de
Marie et une dizaine d'aspirantes.
Les enfants apprennent A coudre, Araccommoder, a faire
de la dentelle, a broder. En x9oo, un de leurs ouvrages
ayant ete envoye A FExposition de Paris obtint un premier prix.
Internat (r865). - La terrible epid6mie du cholera qui
dclata A Naples en 1865 y fit de nombreuses victimes et
laissa orphelines un certain nombre d'enfants appartenant
a de bonnes families dom la position du pere faisait toute
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la richesse; parmi elles se trouvaient des filles de notaires,
d'avocats, d'officiers et de magistrats. - Les dames chargees
de recueillir ces pauvres enfanm, comprirent qu'elles ne pouvaient etre placees dans des orphelinats ordinaires, et vinrent
prier la Visitatrice des Filles de la Chariti, la soeur Coste,
de les recevoir i la Maison centrale et de leur faire donner
une education simple, mais soignie. La proposition fut
acceptee et l'oeuvre commenca par douzepetitesfillesorphelines de pere et de mere. Ce nombre de douze s'augmenta
rapidement. L'ex-reine de Naples ayant envoyi secretement
une forte somme pour les victimes du cholera, une partie
fut consacrde A liducation de dix orphelines; de plus, la
municipaliti de Naples s'engagea a payer la pension d'un
certain nombre d'enfants qu'elle plaqa A Ia Maison centrale. On remarqua bien vite, Naples, la bonne iducation
et la bonne tenue des enfants ilevies A la Maison centrale;
anssi, un certain nombre de famillesde condition moyenne
desiraient-elles vivement y faire ilever leurs enfants. La
sour Cordero ayant succidi a la soeur Coste dans la charge
de Visitatrice, resista d'abord a leurs instances. Cependant,
la municipaliti et les dames qui avaient i leur charge un
certain nombre d'orphelines du cholera, ne continuirent
pas a donner la pension quand celles-ci eurent atteint l'Age
de quitter la Maison des Filles de la Charite. Force fut done
de les remplacer par des enfants de famille honorable, mais
de condition souvent modeste, payant leur pension. II y en
a actuellement quatre-vingts.
Cene oeuvre donne de la consolation, et depais sa fondation, vingt-trois de ces jeunes filles sont entries dans la
Communaute des Filles de la Charit6, et d'autres dans des
ordres cloitrds.
Externat payant ( 867). -

En 1867, le Gouvemement

ayant retire les dix traitements qu'il avait accordis jusqueMIA la Maison centrale pour les soeurs employees aux
offices des pauvres, la soeur Cordero, afin d'y supplier, au
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moins en partie, ouvrit un externat payant qui ne compta
d'abord que quarante enfants. Ce nombre s'augmenta peu
a peu et I'dcole devint tres florissante; puis le nombre des
enfants diminua, car non loin de la Maison centrale s'ouvrirent les externats des religieuses Auxiliatrices et des
Dames du Sacre-Coeur. Actuellement ( 908), le nombre des
el6ves est de cent cinquante. Elles payent 5,6 ou 8 francspar
mois, selon les classes. Outre le programme ordinaire des
classes dlementaires, les enfants etudient le franqais comme
matiere obligatoire; des lecons d'anglais et d'allemand sont
donntes a celles qui le demandent, ainsi que des lecons de
musique, de dessin et de peinture.-L'externat a une association d'enfants de Marie tr6s florissante.
Ecole normale (1882). - Des leur arriv6e dans la province de Naples, les Fiiles de la Charit6 s'etaient occupies
de l'education des enfants, mais les debuts ne furent pas
sans difficultis. Arrivies de France, il fallait apprendre
elles-memes lalangue italienne qu'elles voulaient enseigner
aux enfants. Rien n'est touchant et ddifiant comme d'entendre raconter aux vendrables anciennes leurs debuts a la
classe.
Peu A peu, les Administrations riclamerent des sueurs
italiennes, lesquelles, peu nombreuses au debut, commencaient a suffire a toutes les demandes, lorsqu'en 1870, le
Gouvernement exigea des directrices d'icoles le brevet de
capacite. Ce fut un moment de grave embarras pour la saeur
Cordero et pour les seurs supdrieures des endroits oi la
latte fut plus vive. Abhndonner !es rces, rejet-r cct-c I-!titude d'enfantsarrachees A l'oisivetd, les sceurs ne pouvaient
s'y resigner! Les administrations et les families s'y resignaient encore moins, surtout dans les localitis oi des
icoles convenables faisaient defaut .cette epoque-la.
Grace a la bienveillance des autoritis supirieures, et surtout du ministre de I'instruction publique, on obtint un
sursis de deux ans pour se mettre en regle. En 1872, des
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sous-maitresses venues de la Haute-Italie, munies de brevet,
se mirent i 'oeuvre, mais les difficults ne tardrent pas a
surgir. D'abord, les voyages etaient coiteux, puis quelquefois ces jeunes filles ne pouvaient pas s'habituer, on bien
elles ne donnaient pas satisfaction. Prioccupe de cette situation, Ie Conseil de la province, etudiant le moyen de sortir
de cet etat de choses, risolut d'itablir uneiEcole normale;
et comme, Acette poque-li, la Maison centrale manquait de
place, ce fut a Portici, pres de Naples, a la Maison SaintJoseph, qu'on commenca i former des jeunes filles capables
d'etre appliquies i Pl'uvre de I'enseignement. En 1882,
Pacquisition de iimmeuble, dit a SantArpino a, permit de
transfErer 1'Ecole normale de Portici & la Maison centrale.
II n'y avait a cette epoque que vingi-cinq eleves; maintenant, il y en a une moyenne de cent i cent dix, dont
soixante-dix i quatre-vingts sont internes. En vingt-cinq
ans, deux cents jeunes filles ont obtenu le brevet supdrieur;
vingt-quatre se sont faites Filies de la Chariti; les autres,
en grande partie, ont it placees comme sous-maitresses
dans les maisons des soeurs. Toutes, on pent le dire, ont

donn6 pleine satisfaction.
(Euvre de la protection de la jeune fille (1906). - En
avril 19o6, Mie Acton Caracciolo, voulant itablir i Naples
'oeuvre de la Protection de lajeune fille, loua tout prts de
la Maison centrale des Filles de la Charite un appane-

ment tr6s convenable pour la fondation de Pceuvre. Les
jeunes filles sans place y sont reques, nourries et logees
moyennant i fr. 40 par jour. Une fois placies, elles peuvent
revenir a 1' Asile - tous les dimanches si elles veulen,
pour y prendre un peu de delassement. Etablie seulement
depuis pen, l'oeuvre a cependant diej donn6 de consolants
r6sultats. Du 25 avril 19o6 an 31 dicembre 1907, deux cent

soixante-dix-sept jeunes filles ont eti plac6es.
(A suivre.)
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PORTUGAL
ILE DE MADERE
MADEkR, en portugais Madeira,ile de Poc6an Atlantique
du Nord, ddpend du Portugal. C'est le centre d'un petit
groupe qui necomprend, en outre, que la petite ilede Porto
Santo, et trois rochers inhabit&s, appelds las Desertas.
Madere est A 545 kilometres au nord-ouest du cap Djuubi,
le point le plus rapproch6 de la c6te d'Afrique, Ai 125 kilomrtres an sud-ouest de Lisbonne et A 443 kilometres au
nord de Teneriffe.
La population, d'environ x4o ooo habitants, est concen-

tr6e presque tout entiere sur Madere; Porto Santo n'a pas
2 ooo habitants.

L'ile de Madere s'itend de Pouest A 'est sur une longueur
de 55 kilometres et une largeur de 24 kilometres; elle a
I5o i 155 kilometres de pourtour. Elle est parcourue dans
le sens de la longueur de 'est A l'ouest, par une chaine de
montagnes d'une el6vation moyenne de I 20o metres environ; son point culminant, le Pico Ruivo, au centre de Pile,
a i 86o m6tres. Les pentes de cette chaine sont coupees de
ravins profonds, qui descendent jusqu'ala mer, de sorte
que les communications entre les differentes partie de rile
sont assez difficiles. Elles sont reliees par des sentiers oi lea
voitures ne passent pas : il faut aller a pied on bien etre A
cheval ou etre portn en hamac. Les formes hardies des
montagnes, la profondeur des ravins donnent aux paysages
de Madere beaucoup de grandeur etde pittoresque. Les villes
et les villages sont bAtis A fissue des ravins 'et sur les
dernieres pentes des montagnes. Les aretes qui bornent les
ravins se terminent vers la mer par de hautes falaises et
des promontoires, dont 'un atteint une hauteur de 585 m6tres. Madere conserve, dans sa partie miridionale, de faibles
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restes de l'antique for&qui la couvrait autrefois tout entidre
et qui lui a valu son nom. (Madeira,bois.)
FuCHAtL, capitale et principal centre du groupe, est une
ville de 18 ooo habitants.
L'ile est divisee en quatre circonscriptions judiciaires on
comarcas,et en neuf districts municipaux on concelhos dirigis par un administrador; Porto Santo constitue un dixiime
district. Madere forme un diocese, dont l'veque reside a
Funchal.
Les pritres de la Mission, a Funchal, dirigent le semi
naire; ils ont un autre itablissement pour desservir l'hospice de dona Amelia, et ils donnent des missions dans pile.
Les Filles de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul desservent depuis 1861, l'hospice dofia Maria-Ameliaet depuis
1907, l'h6pital de la ville de Funchal. Elles oat aupres de
l'hospice dofia Amelia des ecoles florissantes, - en 19o8,
sept cents enfants, garcons et filles; - et un orphelinat,
soixante enfants.
COAPTE RENDU DE MISSIONS DANS L'ILB DE MADERE

Lettre de M. ALLOT, Pritrede la Mission.
Funchal, hospice dofia Maria-Amelia, le 26 octobre 19o8.

Le 5 juillet dernier, M. Mendes et moi, nous reprenions
notre travail de mission, par Serra d'Agua, village de
I 6oo0 mes, d'un aspect presque sauvage, tant il est perdu
au milieu des gorges profondes. A peine une ouverture vers
le sud, large de quelques centaines de metres, et de tous
c6tis une muraille de roches immenses de 5oo et 600 metres
de hauteur... C'est un endroit d'aspect grandiose, mais terrible que cette a montagne d'eau v. Nous y arrivions par un
temps splendide.
Avant meme de commencer la mission, nous avons reuni
les enfants pour leur enseigner quelques cantiques, leur
donner une m6daille: ils nous gagneront le coeur de leurs
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parents. En eflet, des l'ouverture, l'eglise est remplie; au
premier soir les confessions sont nombreuses. Vers la fin
du second jour, M. le cure vient nous dire tout heureux,
mais bien embarrasse : * Et que vais-je faire des restitutions
nombreuses qui m'arrivent? - C'est bien simple, lui repondons-nous, tout le monde sait que la mission est pour
cela, si besoin en est; rendez done sans crainte... * Et ce
bon peuple, en effet,'rendra aux hommes ce qui leur appartient, et a Dieu redonnera tout son coeur.
Que ne puis-je vous dicrire la touchant cirimonie du
pardon des injures: Pendant dix minutes, ce n'est plus
qu'un sanglot general dans I'dglise... C'est que, eneffet, cetie
paroisse de 'ile avait la reputation de donner passablement
A faire A la justice; les vengeances y etaient nombreuses,
parfois terribles; les divisions invetiries. Aujourd'hui, on
sent que la grace a transformi ces Ames : on voit des hommes pleurer comme des enfants. Et, ce soir-li, aucun homme
de ceux qui ne se sont pas encore approches des sacrements
ne veut se retirer sans s'etre confesse.
Aussi c'est un bel exemple qu'ils allaient donner aux
autres paroisses, ces J6o hommes, et ces 200 femmes qui
accompagnaient a la table sainte leurs 60 enfants de la
premiere communion. La communion genirale comptait
-700 personnes; et pendant toute la mission nous avons eu
2 3oo communions : 5 ou 6 personnes seulement n'ont pas
pu profiter de ces jours de salut; mais du moins trois d'entre
elles, ont-elles voulu avoir les conseils des Missionnaires.
Nous avons admire l'action de la grace. Aussi notre ddpart a eti une marche triomphale au milieu de ce bon penpie qui nous accompagna longtemps dans les montagnes,
chantant des cantiques. Et Pun d'eux disait quelques jours
apris dans un langage simple, mais qui traduit admirablement cette paroisse : a Somos mauninhos, mas amoraveis. a
(Nous avons la reputation d'etre un peu m6chants, mais nous
avons du cour.)
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San-Vicente. - Nous nous dirigeAmes alors vers San
Vicente, importante paroisse de six mille ames. Mais ce fut
un contraste. On nous regarde en curieux et avec prevention. Quelques personnes de la paroisse avaient deji lanci
cette parole qui allait avoir un si triste echo dans les coeurs:
a Nous ne sommes pas des sauvages : nous n'avons pas
besoin de mission. *
Nous commen•imes cependant la mission, comme ii
avait iti annonce; mais, des le d6but, it fut ais6 de comprendre qu'il etait difficile de riussir.
Malgrd tous nos efforts et nos attentions, nous n'avons
que 15o a 200 personnes aux instructions; et i la communion des enfants, qui, partout ailleurs,attire les cours meme
les plus rebelles, i peine comptons-nous une assistance de
I50 personnes.
Apres quatre jours d'efforts inutiles, nous sentimes que
le moment n'itait pas opportun. Par iA. nllei voulait sans
doute nous redire que le missionnaire n'est qu'un instrument, et que c'est du haut du ciel que se conduit le fil bni
de la grace et du retour...
Apr6s quelques jours passes a Funchal, M. Mendes et
moi, nous allons donner un triduum en 'honneurdu SacrdCceur, a Estreito de Camarade Lobos. LA nous sommes
connus; le souvenir de notre belle mission de Pan dernier
est encore vivant dans tous les coeurs. Aussi nous sommes
recus en envoyds de Dieu, avec amour et reconnaissance.
Ces trois jours ont etd comme une nouvelle mission.
L'glise est complteement remplie aux instructions; les
confessionnaux sont plus assiegis que jamais, et pourtant
nous sommes cinq au travail depuis cinq heures du matin,
jusqu'& dix et onze heures du soir... Aussi quel consolant
resultat: i o5o fiddles, dont 548 jeunes gens ou hommes,
prennent part A la communion generale, et nous avions du
la veille laisser plus de 400 personnes sans confession, faute
de confesseurs. 11 y eut plus de 2 ooo communions pendant
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ces trois jours; c'etait un admirable triomphe du Sacr&Coeur dans ces ames, et pour nous une grande consolation.
On nous attendait a Porto-Moniz,le mercredi suivant.
Porto-MoniT.- De retour a Funchal, des le lendemain,
nous reprenons le bateau c6tier qui nous conduit i moitii
chemin. C'est alors que commence notre veritable voyage.
Armes chacun d'un bon et solide bAton ferri, nous montons; mais par quel chemin! II faut gravir, dans la montagne, comme un escalier A pic, pendant une heure et
demie. Le temps est d'ailleurs splendide, et nous pouvons
jouir de ces sites pittoresques et majestueux qui se deroulent sous nos regards. Mais, au sommet de la montagne, la
situation change; le vent souffle avec violence, et souvent il
faut bien planter son biton en terre, se baisser en s'appuyant
fortement pour laisser passer les rafales. Au moins, IA on
respire un air pur!!! Enfin A la nuit tombante, apres quatre
heures de marche, nous arrivons.
Des l'ouverture de la mission nous sentons que ces bons
habitants veulent correspondre i la grAce de Dieu. Les
enfants causent la plus agriable et la plus idifiante impression, sortant de P'glise en rangs, et chantantde leurs belles
et fraiches voix : a Vinde pdes, vinde maes, vinde todos a
missao. ,
Vene- nres, venez mires, venez tous a la mission,
Pour travailler en chretics A votre salut.

Et ce bon peuple ecoutera l'appel de Dieu mis dans la
bouche des enfants; ils sont 203 ces chers enfants, le jourde
leur communion, or 200oo hommes les accompagneront, et
3oo femmes les suivront a la table sainte. Plus belle encore
fut la communion gendrale.
II y avait eu 13oo confessions, la plupart gdnerales, et
plus de a 5oo communions dans cette fidele paroisse de
i 5oo ames.
Je pourrais ici retracer un des plus beaux tableaux que
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nous ayons eus sous les yeux dans nos missions. Comme
d'habitude, toute la population veut nous accompagner au
depart, jusqu'aux limites de la paroisse. Tout a coup, a un
detour du chemin, nous sommes en face d'une vallee tres
profonde oi it nous faudra descendre. De l'autre c6te aussi
toute une population serpente aux flancs de la montagne.
Deja, de fois a autre, nos cantiques doivent se faire entendre de ceux qui nous viennent recevoir, car leurs chants
repondent aux ndtres. On descend activement, et voila bient6t que les chants s'unissent, n'en font plus qu'un. Alors
quel beau spectacle! De notre c6td, la paroisse que nous
quittons qui vent retarder le moment de la separation; les
hommesnous embrassent, les femmes nous baisent la main.
De I'autre c6ti, la paroisse oi nous allons qui semble, par
ses acclamations, avoir hAte de nous voir traverser le pont
qui nous separe encore... Et dans un moment inoubliable,
bientbt les deux paroisses sont confondues au fond de cette
vallie; Anos pieds la mer, avec ses vagues dont le bruit se
mele aux acclamations de tout un peuple chretien. Nous
donnons une derniere benediction, les chants reprennent
plus forts que jamais, et nous montons i l'glise de Ribeira
da Janella.
Ribeira da Janella. - Cette paroisse ne compte que
575 habitants, mais IA personne ne manquera sa mission;
le peuple semble si bon et si bien dispose !
Je n'oublierai jamais, je crois, notre sermon au cimetiere. Nous venons d'enterrer un jeune homme de vingt ans,
l'esperance de sa famille, le module de ses compagnons; son
pare pouvant dire de lui : a II ne m'a jamais desobei. n Sur
cette tombe encore fraiche, le pr'ple coute avec emotion
les lemons de la mort. De la chaire elevee au milieu du
cimetiere, je domine toute cette gorge profonde, et au loin
la mer; au-dessus de nous, des montagnes d'une teinte
sombre dont le sommet se perd dans les nuages et qui forment comme une tenture de deuil. Spectacle grandiose!
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Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est lorsque, i
la fin du sermon, toutce peuple en larmes tombe ensemble
agenour, priant,sanglotant, demandant misericorde. Longtemps ainsi il prolongea sa priere que nous n'osions troubler. Pourtant on rentre dans l'eglise, mais lentement, pour
y redire le chapelet, et avec quelle ddvotion! Ce soir-la tous
les hommes s'empressaient pour se confesser.
A la communion genirale, il y avait 400 personnes sur
575 habitants. En tout, il y cut pros de 5oo confessions,
c'est-i-dire tons ceux qui ataient en age de s'approcher des
sacrements, et plus de i ooo communions.
LA, les autoriis civiles avaient donni I'exemple! Heureux peuple, puisse-t-il toujours vivre ainsi en paix.
Au depart, on nous reconduisit bien loin dans la montagne. Et nous, apres six heures d'une rude marche a pid,
traversant un tunnel de 2 kilometres sans lumiere, riantde
nos petites mesaventures dans cette obscurite ou se rencontraient ji et IA de larges flaques d'eau, nous nous embarquions tout joyeuxpour aller voustrouver, venere M. Milon,
car vous nous aviez priecdes de deux jours a Funchal, et
vous aviez Iamabilit6 de venir nous attendre au port.
Seixal. - Pendant que vous repreniez la route de
France, vers midi, le 15 octobre, nous reprenions la route
de rintdrieur de notre chere ile. Apres une nuit passee au
sommet de la montagne, nousdescendons vers Ie nord. Ciel,
quelles pentes vertigineuses
c
descendre! Que nos jeunes
missionnaires, s'ils veulent aller dans ces sites incomparables des montagnes de l'intirieur de lile, aient de la fermet6 dans leurs jarrets, et du calme dans leurs nerfs: il faut
sauter parfois de roche en roche. Nous arrivons heureusement a I'heure marquee, et une belle riception fait vite
oublier les fatigues du voyage.
Ceue paroisse de r 1oo ames est assurement, par sa position, 'une des plus charmantes de Iile. Mollement tendue
au pied de hauts pics qui ont de 800 900g metres, sur le
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bord de la mer, convene de vignobles et de cannes a sucre,
elle semble de loin comme une vaste et magnifique pelouse
emaille de jolis toits rouges, qui paraissent s'avancer gracieusement jusque dans l'ocan. L'indifference, le respect
humain, un certain luxe meme, ont exerce ici, il faut
Pavouer, un pen leur action. L'it6 surtout, quelques dtrangers, venus de Funchal jouir de ce delicieux climat, ont
seme quelque chose de leurs idies irrdligieuses. Quand
nous entrons, IA aussi, deja, on a redit aux bons habitants
qu' * ils ne sont pas un peuple de sauvages, pour avoir besoin d'une mission!
C'etait IA justement un icho de ce
qui avait ite dit ASan Vicente.
Malgrd cela, oh! bonne Providence, c'est li que maintenant nous allons avoir les plus belles demonstrations de
foi : prs de 2 ooo communions pendant la mission; 4oo le
jour de la premiere communion des enlants; 5i5 communions, dont 2oo d'hommes, le jour de la clbture !
Et nos pauvres ennemis de venir eux aussi A Peglise nous
scouter; dans quel but, le premier jour, je ne veux pas le
rechercher. Mais bient6t ils viennent avec leur famille; ils
ne manquent plus A une seule instruction du soir, qu'ils
ecoutent avec respect, et je sais qu'ils ont dit de nous :
* Ceux-la prechent r'Evangile en missionnaires! ) Dieu qui
voit le fond des coeurs leur tiendra compte de leurs boas
sentiments.
Le digne curi ne savait comment redire sa joie : le resultat depassait ce qu'il avait ose esperer...
Nous partimes au milieu des acclamations de tons pour
alter salueran retour notre v6n4rableet sidigne veque. Mais
quelle etonnante route I II faut aller par un chemin de I mbtre-de largeur A peine, a une hauteur de 3oo et 400 metres,
parfois A pic sur le bord de la mer, sans parapet; au-dessus
de soi, on a 5oo ou 6oo metres de roche friable, dont des
fragments se ditachent presque sans cesse; on passe plusieurs chutes d'eau qui font voite sur le chemin m&me pour
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aller se perdre dans l'abime, et plus d'une foisy ont entraind
es pauvr•s voyagcums MaiDs Dieu garde bien es siens. Nous
arrivons beureusement chez Monseigneur I'dveque, ASaintJorge, apres sept heures et demie de marche. Le lendemain, nous e0mes encore huit heures de voyage pour aller
commencer i Funchal les retraites des enfants de Marie:
200 jeunes filles i la premiere, 220 a laseconde; voili bien
du travail assurement, mais il est tres consolant.
Nos deux dernitres missions enfin. Apres un jour de
repos, dipart par une mer demonte et une pl!it torrentielle; puis une mont6e de deux heures toujours sous une
pluie battante... Ce n'est guere rassurant. Le lendemain
pourtant nous faisons notre entree solennelle dans la paroisse de Ponta do Pargo. On ne pouvait avoir une plus
belle rception: des ficurs son epandues sur la route; les
groupes des pieux fidlles s'augmentent A chaque ditour du
chemin, et quand, apres une heure de cet accueil si.honorable, nous arrivons A l'glise, toute la foule y penetre avec
nous, ricite le chapelet avec une ddvotion si plnctrante,
que nous pouvons tout attendre de ces Ames.
Et, en effet, ds le premier soir, 5o hommes sont an confessionnal; le jour suivant, 200 communions deji; 5 confesseurs disormais ne suffiront pas a la besogne, car la paroisse compte 2 400 Ames, et tous veulent se confesser. A la
communion des enfants, 148 garcons, 139 filles, i 5o hommes comme pour leur faire honneur, 3oo femmes.
Enfin la communion gendrale est plus consolante encore.
Nous avions pr6par6 9oo hosties, notre espirance est done
bien grande... Or ii est facile, en voyant plus d45oo hommes
s'approcher de la sainte table, de juger que nous allons en
manquer; je me reserve alors pour une seconde messe, et,
pendant que nous achevons cette touchante cirdmonie, on
va nous faire des hosties : 3oo seront encore n6cessairesNous avions eu I 2oo communions ce jour-lA, et pendant
toute la mission, 3 3oo.
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Notre entree par ces chemins fleuris disait assez les sentiments de ces vaillants chritiens. Aussi, en retrouvant des
chemins plus fleuris encore au ddpart, en voyant ces trois
petites filles, anges de la terre, semer les roses sous les pas
des missionnaires, nous ne pouvions retenir nos larmes de
bonheur en pensant aux fruits binis que ces fleurs de la
reconnaissance et de la fiddliti allaient faire eclore au ciel!..
Et ces enfants chantaient un couplet charmant, fait pour
la circonstance, et tout Ie peuple y repondait : La vao os
padres satmos.
La s'en ront les Pre saints ;
Comme ceux-ci nous n'en reverrons jamais,
Its nous laissent dans les larmes et la d6solation,
UL s'ea ont les Pares saints, vers Achadas da Cruz.

Achadas da Cru.. - Paroisse de 37o habitants perdue
an sommet de la montagne. La vie y est dure, car on n'y
compte que pen de jours de beau temps dans fannie. Toujours dans les nuages, on n'y connait guere que le vent, la
pluin et le froid. Or nous y entrons par une journie de
soleil, ea qctobre. Et le beau temps se continuera. Le bon
peuple crie presque au miracle. Mais pour nous, la plus
consolantd merveilie c'est que personne ne manquera
jamaisi I'dglise, et que rot s'approcheront des sacrements:
iame les quelques retardatairesrevenus du Brisil. Les hatants, en eget, sont presque tous obligisd'6migrer, tant leur
terre est pauvre; mais tous veulent revenir pourtant dans
leur terre natale.
Nous comptions 400 communions le jour de la c16ture,
car quelques pieux fidtles de Porto-Moniz viennent se join-

dre Aeux ; et pendant cette mission nous avons eu pros de
i ooo communions...
Cene fois, pour le retour, nous prenons le chemin du
centre de Pile par la crete des montagues. Environ 5oo personnes nous suivent, 200 itant venues expres de PortoMoniz. Jamais assuriment, sur ces montagnes aux pics

-84solitaires, que visitent seuls de rares bergers, ii n'y avait eu
pareil spectacle. Jamais probablement leurs echos habitues
aux seuls mugissements du vent n'avaient r6pdte les cantiques de tout un peuple plein de foi et d'amour pour son
Dieu qu'il vient de recevoir.
Tout an sommet, sur un immense plateau verdoyani.
nous faisons halte. Une dernikre invocation est chantde
avec plus d'enthousiasme encore: O Marie concue sans
pichd, etc.; a et nous partons en benissant Dieu. Longtemps
ce bon peuple reste la, agitant ses mouchoirs jusqu' c
qu'il nous ait vus disparaitre a Phorizon.
Au retour i Funchal je trouvai 1'ordre de nos vineres
supirieursde dire adieu a cette belle et si religieuse terre de
Madere. J'e garde dans mon coeur de chers et difiants
souvenirs qui ne periront pas.

F. ALLUT.

TURQUIE D'EUROPE
MACEDOINE
Lettre de M. Gustave MICHEL, Prftre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur general.
Y6nidji-Vardar, o2octobre 9go8.

Voili un mois que les Filles de la Chariti sont installes
a Yinidji-Vardar, ville batie presque sur 1'emplacement de
Pantique Pella, patrie d'Alexandre le Grand. En pensant i
cette nouvelle fondation, mon esprit se reportait A toutes
celles, dejA si nombreuses, qui, d'annie en anade, s'itaient
faites depuis un demi-sikcle dans cet Orient, et je benisais
la Providence, qui semblait avoir pris a cceur de se servir
des fils de saint Vincent et des Filles de la Charitc potur
faire revivre la vraie charite chritienne dans un grand
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nombre de lieux parcourus autretois par I'ap6tre saint
Paul. Elle voulait sans doute que cette chariti, more en
ces pays a cause du schisme, ffit representee par son image
la plus vivante au milieu de ces populations, chez qui la
nationaliti tient la premiere place, prime la religion.
Enfin, graces A Dieu, les Filles de la Charite sont A
Yenidji- Depuis longiemps, elles etaient attendues et ardemment desirees dans cette interess&zte partie de la mission
catholique bulgare de Macedome. La population de ce pays
a encore garde dans ses mceurs un grand fonds de simpliciti. On espirait de la presence des seurs un grand bien
pour le peuple et aussi un secours bien efficace pour faire
pen6trer davantage dans les families catholiques 1'esprit
chrdtien.
Sans doute, le Missionnaire exerce une influence considerable par son ministire et ses multiples relations avec le
peuple; mais il est des choses qu'il ne peut faire. La Fille
de la Charite, avec les diverses oeuvres auxquelles se prdte
sa vocation, etait toute designee pour apporter un concours
efficace au travail du Missionnaire.
Son ministere itait tout trace. En Orient, ce ministire
est peut-4tre plus n&cessaire que partout ailleurs, a cause
de la situation tout Afait inferieure qui est faite a la femme.
La Macidoine n'a pas 6chapp hacette loi. Pour diverses
causes, auxquelles le joug turc n'a pas et6 etranger, la
jeune fille, en Macedoine, a dt~, jusqu'A ces derniers temps,
d6laissde, abandonnee a elle-meme completement. On ne
s'occupait absolument que des services qu'elle pouvait
rendre dans la maison. Aussi, toute jeune encore, on la
voyait, la cruche sur 1'paule, aller chercher de 1'eau a la
fontaine; dans la maison, se livrer aux travaux les plus
penibles qu'elle aura toujours A faire; car elle est regardde
comme une servante, et telle elle sera toute la vie.
L'dcole lui dtait complktement fermie. Depuis que les
convoitises politiques ont multiplid les icoles en Mace-
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doine, on s'est occupi aussi de faire bne~ficier les jeunes
filles de linstruction, qui 6tait donnie aux garcons seuls.
Mais cela n'a point change la diplorable situation de la
jeune ille au point de vue religieux.
A partir de quatorze ou quinze ans, une jeune fille ne
pent plus mettre les pieds a N'glise, ainsi le vcut la coutume, sauf A de grands intervalles, aux plus grandes solennites, a Noel, a Piques, A la fete du village : cela dure jusqu'apres le mariage. Pourquoi cet eloignement presque
absolu de Pl'glise, cette abstention presque complete de tout
acte religieux public? Je n'ai pu, jusqu'ici, m'en faire une
id6e bien claire, ni en saisir les viritables causes. Quoi qu'il
en soit, telle a iti la situation passee et telle est encore,
pour un grand nombre de ces infortundes, la situation prisente : situation vraiment diplorable.
Avec le nouveau rigime qui commence, et vu Ie peu
d'attention qu'apporte le clerge schismatique pour faire disparaitre cette deplorable cou:ume, ii est a craindre que, au
lieu de s'ameliorer, cette situation ne devienne pire encore;
car, avec la libert6, est-ce que lamour du bien-4tre, la
recherche de ses aises, le gott de la mode et une instruction
purement laique n'enliveront pas bient6t le peu qui reste
au fond de ces natures encore simples et bonnes?
Vous voy-z la situation, et la tich qu s'imposait aux
soeurs dans ce centre d'Yenidj&-Vardar; c'est A quoi elles
ont donne leurs soins ds leur arrivee, car lear oeuvre principale est, me semble-t-il, rdducation des jeunes filles. Cela
ne suffit pas. II faut pouvoir conserver le bien qui a 6td
fait dans les enfants pendant leur presence i P1cole, divelopper les germes de regeneration qui ont ete deposes
dans ces jeunes ames par leur contact avec les soeurs;
pour cela une oeuvre post-scolaire, un ouvroir externe par
exemple, est de toute ndcessite.
C'est l'unique moyen de ne point voir ses travaux perdus.
A Coucouch, les smurs ont 6tabli cetle oeuvre qui manquait
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h leur ecole et s'en troivent bien. A Yenidje, cette oeuvre
s'impose aussi, afin de faire disparaitre peu a peu cette
deplorable coutume qui veut que la fille ne doit pas aller A
l'iglise. Tant que nous n'aurons pas des meres chr&tiennes
pieuses, la famille ne sera jamaisfoncierement chritienne;
et c'est ce qui manque dans cette contrde, c'est a quoi le
Missionnaire cherche A porter remade. La est toute son
esperance.
A peine installIes, les sceurs se sont occupies de P1cole
catholique des filles et ont ouvert un petit dispensaire.
C'tait juste le moment de la rentree des classes : elles devaient s'attendre A avoir un bon nombre d'enfants; mais,
dans une maison de 8 m6tres de c6t6 a pen pris (c'etait la
risidence du Missionnaire jusqu'A l'arrivie des sceurs), on
ne pouvait songer A etablir des classes; il y avait a peine
de la place pour y loger les soeurs et y etablir, dans deux
petites salles, un dispensaire. Un local itait n6cessaire pour
les classes. On jeta les yeux sur use maison voisine pour
en louer le rez-de-chaussee et I'adapter aux besoins du
moment. Le propriktaire, protestant cependant, y consentit
pour un prix peu ilevi, too francs environ, pour I'annie.
II est vrai que le local n'etait pas bien favorisi au point de
vue de la lumiere: on perca une fendtre dans le mur, on
blanchit !a salle, on fit une separation en planches et les
soeurs, tant bien que mal, s'install6rent dans ce local provisoire. Provisoire est bien le mot, car on se trouve a la
merci du propridtaire qui pet, I'an prochain, reprendre sa
maison ou demander un loyer exorbitant. D'ailleurs, du
train dont marchent les choses, dans deux semaines ni
l'une ni I'autre des deux classes qui ont iti ouvertes ne
pourront contenir les enfants qui se presentent. Alors,
oiu aller? Je vous laisse i resoudre cette question pour Pan
prochain.
Cette lettre est ddji bien longue; cependant, je voudrais
encore vous dire quelques mots sur le dispensaire que les
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sutrs ont ouvert. Lui aussi est dans un local de beaucoup
trop petit. On commence a savoir, dans les environs
d'Yenidje, que les soeurs-medecins sont arrivies. Tous ceux
qui ont quelque maladie curable ou incurable accourent
pour se faire soigner. La journee ne suffit plus; on vient
mime le soir a la nuit tombante: irais on est bien oblige
de renvoyer ces importuns. Une femme a fait huit heures
de chemin a travers les montagnes pour se faire soigner.
Cependant, jusqu'a maintenant, les chritiens seuls se sont
presentes. Je ne sais pas vraiment comment la pauvre supirieure, la sceur Baudemange, fera lorsque les Turcs commenceront, eux aussi, A avoir recours an savoir de cette
respectable sceur; car ils ne sont pas pen nombreux en cette
ville; ils forment les deux tiers de la population, c'est-adire environ 12000 ames.
On a jugi qu'une soeur suffirait dans cet office du dispensaire. Je crains fort qu'il en faille bient6t une autre
pour remplacer celle qui y est, car elle ne pourra y tenir
tant la besogne est grande.
A peine commencies, ces deux oeuvres, le dispensaire et
l'Pcole, prennent un developpement des plus rapides. La
maison oh sont logies les sceurs etait deja trop petite avant
leur entree pour ces oeuvres. Ce diveloppement le fait sentir de psus cn plus chaque jour. Quel rembde A cela? Celui
qui 'avaii consiruite n'avait jamais en i l'id6e qu'il bitirait
une maison pour des soeurs. Si pareille pensee lui itait
venue, sans doute qu'il aurait fait sa batisse beaucoup plus
grande, assez spacieuse pour contenir et des sales pour les
classes, et d'autres pour le refectoire, le dispensaire, la chapelle, etc., etc... Malheureusement, il n'a fait et n'a voulu
faire qu'une maison pour une seule famille.
Aujourd'hui, les murs n'ont pas le don de s'elargir au
fur et a mesure des besoins. II faut autre chose. Une personne ginereuse i'a fort bien compris; aussi elle a achete
un emplacement convenable pour que Pon puisse y ilever
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une maison en rapport avec le diveloppement que prennent
les oeuvres commencies.
Dernieres arriv6es dans la famille, les oeuvres d'YenidjiVardar se recommandent A vous dan le pressant besoin
qu'elles ont; elles esperent aussi que la Providence saura
inspirer plusieurs ames gendreuses pour leur procurer bient6t les moyens nicessaires de s'abriter dans un local spacieux et d'y prendre le diveloppement qui leur convient et
leur est assure.
Gustave MICHEL.
YtNmku-VARDAR ou

ANrrzA

est une ville de la province et du

district de Salonique, i 5o kilometres O.-N.-O. de Salonique (Macedoine, Turquie d'Europe). Elle est situee a environ
7 kilometres an nord du lac amer de Yenidjd, qui s'coule dans.
le Vardar par le Karasmak (Ludias), et sur le bord duquel sont
les ruines de Pella, I'ancienne capitale de la Macidoine; elle
compte environ 6 ooo habitants. - Yinidji-Vardar dtait jadis
tris florissante : ses vingt mosquies le prouvent; mais, en 1839,
une peste la fit abandonner par ses habitants et, aujourd'bui, de.
grandes terres a orge et A bli s6parent en plusieurs tronsonsles diffirents quartiers de la vilie. Nul doute qu'elle n'ait etd
construite avec des materiaux provenant de Pella. La medresse,
edifice autrefois considerable et qui tombe en ruine, a encore
un portique souteau par huit colonnes monolithes en marbre
blanc. - La plaine qui s'etend de Ydnidjd-Vardar au golfe de
Salonique produit un tabac renommi. II se tient i Yinidji une
foire qui dure vingt A vingt-cinq jours et que friquentent tous
les marchands de la Turquie d'Europe. MARTIN.

VIVIXE

DR SAINT-

ASIE
PERSE
Dans le mouvement gdneral qui a amend les nations qui n'ea
avaient point encore i se donner une Constituuon : Russie avec sa
Douma, Turquie avec sa Chambre des diputis, la Perse rebut aussi
de son souverain une Constitution.
C'est le shah Mouzzafer-ed-Dine, mort le zo janvier o907, qui avait
accordE a son peuple, six mois avant de mourir, cette Constitution
et un parlement.
Depuisque son ils Mohamed-Ali-Mirza a pris sa succession, ces nouvelles institutions ont etc 1'occasionde difficult6s politiquesau cours
desquelles des troubles graves ont eclate &Teheran, puis A Tauris.
Tauris on Tabriz fut l'objet d'un bombardement par les troupes du
gouvernement. Depuis lors, la constitution a eti retirie par un rescrit
royal du 22 novembre 9go8.
A cc sujet, les Missions catholiquesout public (3s juillet 1908) un
Apeirf historique sur Tauris, qu'elles ont fait pr6c6der des paroles
suivantes : L
La revolution qui d6sole actuellement la Perse ne s'cst
nulle part montree plus terrible et n'a accumul6 plus de ruines qu'A
Tauris; on a Iu dans les journaux quotidiens les horreurs du bombardement que la m6tropole de 'Azerbeidjan a eu a souffrir. La
notice historique suivante que nous a envoyee, avec plusieurs belles
photographies, un missionnaire de Tauris, emprunte A ces tristes
evenements un interet d'actualite qui nous engage i n'en point differer la publication, a

Lettre de M. BARBERET, Lalariste, Missionnaire a Tauris,
d M. le Directeur des Missions catholiques.
a la plus haute antiquiti. Cette
ville requt probablement son nom de K'hoirow I" d'Armenie, qui, pour venger la mor de son frere, attaqua en 246
et defit Ardashir, le premier roi de la dynastie des Sassanians. Elle s'appelait alors Shahistan; ii lui donna le nom
Tabriz (Tauris) remonte

de Ta-vrewh (Vengeance), d'oi Tabriz. Elle fut reprise par

Shapur, puis remise par Galre & Tiridate avec la province
d'Atropatene (en armenien, Aderbadagan ; en persan, Azer-
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beidjan). Tiridate fit de Tabriz sa capitale et Iembllit.
Arshag, roi d'Arminie, aide par ki Hims et les Alains,
envahit PAzerbeidjan (vers 363) et vainquit Chapur, pres de
Tabriz ou Tauris. Sous les Sassanians, cette ville continua
d'etre une importante cite.
Une legende persane donne i Tauris une autre 6tymologie. Elle raconte qu'au temps des Califes, Zubaidah, femme
d'Haroun-al-Raschid, malade d'une fievre incurable, ayant
recu des medecins rordre de voyager pour recouvrer la
sante, fut guerie quand elle arriva en ce pays. Elle bitit
alors une ville qu'elle nomma Tabriz, faisant allusion a la
bonte du climat. En langue persane, les mots tabri; signifient fievre dissipee, guerie. La reine, dit-on, fit venir de
Damas, Sathah, cel6bre astrologue, pour qu'il diterminAt
l'epoque la plus favorable A la fondation de la nouvelle
ville. II est probable qu'elle ne fit qu'embellir et agrandir
celle qui existait deja. Une fontaine de la ville porte encore
le nom de Damascus (Damas).
D'autres auteurs font deriver le nom de Tabriz du
sanscrit (Tab, chaleur; Ri{, imaner), allusion sans doute A
la chaleur qui vient des montagnes deboisees environnantes.

Quoi qu'il en soit, en 858, Tabriz fut ddtruite en panic
par un violent tremblement de terre et reconstruite par les
soins du calife Motawakil.
Devenue capitale des Mongols, Tabriz jouit d'une grande
prosperite. Sa population etait evalude A 5ooooo Ames.
Aba-Khan Crigea A Tabriz d'immenses constructions; les
bazars, au temps de Gazan-Khan (1295-13o3), etaient superbes, les etalages de bijouterie eblouissants. Ce prince,
appele Shan (le Syrien) parce qu'il avait tente de s'emparer
de la Syrie, bAtit un magnifique palais, une ecole et un
mausolee immense A la mdmoire de Hamed-Ullah. Les
ruines de ces monuments, appelees aujourd'hui Sham-Gha-
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Ian, se voient encore au quartier de Huk-mabad. On y
prend les matiriaux des constructions nouvelles; on y
trouve des tuiles bleues fort jolies.

Durant le quinzieme siecle, elle tomba sous )a domination des Turcomans etdevint capitale. Kara Josef I'ameliora
et Jehan Shah, qui etait tributaire des Tartares, construisit
la mosquie bleue.
Tabriz, sous Ismael Shah, fondateur de la dynastic des
Safavians, fut citi royale; quand Ispahan devint sa capitale, un beylarbeygui (bey des beys) gouverna Tabriz.

La periode de i5oo A 175o de Fhistoire de Tabriz est
intiressante, parce que cette ville et ses alentours furent le
th6dtre de sanglants dimels entre les sultans Osmanlis et
les Persans au sujet de la possession de PAzerbeidjan.
Entre Sunnites et Chiytes eurent lieu alors de formidables
batailles.
En 1725, un violent tremblement de terre ditruisit Tabriz

en grande partie, occasionnant la mort de quatre-vingt mille
personnes.
On sait que, d'apres un accord entre la Turquie et la
Russie, le nord de la Perse avait etd partagi entre ces deux
nations; 'Azerbeidjan etait devenu parie de 1'empire
turc. Les exploits de Nadir Shah changerent la situation.
La province de lAzerbeidjan redevint persane et demeura
persane, exceptd pendant l'occupation russe en 1829. Durant
la pdriode troublde qui suivit le regne de Nadir Shah,

Tabriz fut gouvernee par les Dumbli Khans jusqu'a l'poque
des Kadjars. Les fortifications, longues de 5 kilometres, qui
entourent une parie de la ville, ainsi que les fosses, sont
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l'ouvrage des Oumbli Khans. Les huit portes soot encore
la ligne de demarcation de la ville. La porte de Stamboul,
avec ses tuiles bleues, ses colonnades et sa decoration artistique, est un magnifique travail d'architecture.
Quelques semaines plus tard, les Missions catholiques ajoutaient:

M. Berthounesque, Lazariste, nous icrit de Tauris, le
3 aoit 9go8 :
a Un mot seulement pour recommander & vos bonnes
prieres et A votre chariti la petite Mission de Tauris. Depuis quarante-cinq jours, nous sommes en pleine guerre
civile. Nuit et jour, le canon gronde a 200 m6tres de
chez nous; la famine se fait sentir; on ne trouve plus de
pain; tout augmente de prix; les pauvres souffrent beaucoup et doivent se contenter de quelques fruits plus ou
moins mars. Le parti de la reaction semble Lemporter,
mais avec beaucoup de difficulth; le sang coule, il y a un
grand nombre de morts et de blesses, depuis une quinzaine
surtout.

a Priez pour nous! .
Depuis ce temps, les troubles politiques se sont en partie calmis,
mais la misere subsiste.

SYRIE
NOTES HISTORIQUES
SUR LA MISSION DE TRIPOLI DE SYRIE
Par M. Joseph THOMAS
PRETh

DR LA CONGR*GATION DE LA MISSION

Tripoli de Syric, 29 mai 9go8.

La maison de la Congregation de la Mission i Tripoli de
Syrip est du nombre des itablissements qui furent fondis
en Syrie par les PP. Jsuites vers le milieu du dix-septieme

-94siecle, et que le Saint-Siege offrit i la Congregation de la
Mission en 1784, onze ans apres la suppression de la Compagnie de Jesus.
La prise de possession par les Missionnaires Lazaristes
fur plus nominale qu'effective; la penurie de sujets et probablement aussi un sentiment de delicate riserve A rdgard
des predicesseurs, dont quelques-unsdemeuraient encore en
Syrie, en furent la cause, et la tourmente rivolutionnaire
venant six ans aprs tarir, en France, toute source de recrutement semblacondamnerles nouvelles euvres au marasme
et la monr. Le dernier lazariste que nous voyons resider i
Tripoli a la fin du dix-huiti&me siecle est M. Louis Gan-

donoimma

, az1795,superieur de cette maison ainsi que

de celle d'Antoura; mais ayant
n
t bicawp
apres nomme
ddlegui apostolique et sacre iveque, il dkeaim Lsa daux
maisons qui resterent vides jusqu'i sa mort en 1825.
A cette epoque, deux nouveaux lazaristes MM. Gayero et
Barozzi arrivent & Antoura; mais, c'est pour bien peu de
temps, car le premier meurt au bout de quelques mois et le
second est envoye h Alep.
En 1827, MM. PousoNu ta Luoy d
•acquent en Syrie;
mais, comme ils son; destines A la mission de Damas, la
maison de Tripoli reste encore abandonnie et livree a la
merci de locataires peu scrupuleux qui la demolissent en
partie pour en voler les materiaux.
Enfin, en avril 1834, M. Poussou, devenu prefet apostolique de la province de Syrie, vient rebAtir la maison ruinee
et s'y installe avec le frkre Aime Cat. Et, deslors, la maison
deTripoli est vraiment fondee. Sans doute, son organisation
(toute spiciale au pays) demandera six ans d'essais,de tatonnements; elle comptera quelques insucces de debut; la
maison sera mime fermre deux fois encore, en 1839 et en
1843, par suite du changemeni, de la maladie ou de la mort
des confreres; 'expddition d'Ibrahim Pacha,provoquant une
revolution ad Liban, en 1840, viendra entraver reasor deij
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donne aux missions naissantes; mais Dieu soutient son
oeuvre.

Le vindrable M. Poussou ayant it6 rappeld en France, en
i839, aprs avoir vu mourir, A quelques mois d'intervalle,
sesdeux compagnons,MM. Roddeet Teste,deux nouveaux
confreres, M. Amaya, espagnol et M. Reygasse, francai;.
viennent le remplacer. Des leur arrivee a Tripoli, ils se
mettent avec ardeur a l'itude de I'arabe et en juin 184o, ils
essayent leurs forces en donnant une mission au grand village de Becharre. * M. Amaya, dit M. Reygasse dans une
relation, 6tait encore bien faible en arabe; neanmoins ses
pridications firent merveille. a
Ce fut 1A le premier succis, comme la preface de 'histoire
de la mission du Liban an dix-neuvieme sildet;histoi~pl.
5
doorchaque page relate
connue du ciel que de la tere,
le ricit d'une nissim an d'une retraite, chaque ligne, une
merveilcde la misericorde du bon Dieu, chaque mot,peutitre, le signe d'une Ame sauvee.
Avec le temps et lPexperience des premiers essais, nos deux
confreres s'organisent, et leur premier soin est de chercher
a mettre en pratique le plan de missions, tel que ravait
conqu et tracd le vendrd M. Poussou, plan dont nous reparlerons, pour en montrer la sagesse d'organisation et pour
indiquer les admirables resultats qu'i a produitsau Libk
Ajoutons seulement que, lorsque, quelques aaoes plus tard,
parut le Directoire des Missions envoyc a toutes les maisons
de la Compagnie, MM. Reygasse et Amaya eurent la joie et
la consolation de voir que 1'essentiel de ces reglements

etait deja observe par eux.
Au retour de chaque campagne de missions donnees l'dt
a la haute montagne, Phiver, ila plaine, ces infatigables ouvriers, en guise de repos, exercent le saint ministere dans la
ville de Tripoli,; de plus, ils inaugurent en 1841 les exercices du mois de Marie; enjanvier 1843, ils donnent la premiere retraite ecclisiastique Adouze prdtres du diocese, et
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en 1854,ils installent la premiere Congregation de la sainte
Vierge jusque-lI inconnue et aujourd'hui ripandue dans
tous les villages de la montagne.
On ne saurait assez admirer le zele vraiment apostolique
quianimaitcesvrais Missionnaires.Ainsi,en x84 3,M.Amaya
etant a donner la mission dans un village du haut Liban,
est appeli a faire partie de lAssembl6e provinciale qui se
tient a Antoura, iloigni de deux journees de cheval; et ii,
par suite de circonstances diverses, il est nommi vice-visiteur et superieur du College d'Antoura. II accepte; mais,
des la cl6ture de l'Assemblee, il repart et va d'abord terminer sa mission interrompue.
Huit ansplus tard, le mime M. Amaya est envoyC AAlep,
tandis que son compagnon M. Reygasse part pour Alexandrie au secours des oeuvres naissantes; mais les deux zeles
missionnaires ne s'embarquent qu'apres avoir obtenu des
supdrieurs la promesse formelle de les rendre, des qu'ii serait possible, i leurs cheres missions du Liban.
Entre les maisons de Damas, Alexandrie d'Egypte, Antoura, Alep et Tripoli c'est un echange tres frequent de charitables services; malgre la difficulth des communications,
dis qu'un missionnaire, pour une cause quelconque, ne peut
remplir son office, an de ses vaillants confreres accourt aussit6t pour le remplacer, pret a rejoindre son premier poste
ds que sa presence ne sera plus necessaire au second. Le
bon et saint M. Reygasse en offre un exemple typique,
lorsque, nouvellement nomme superieur de Tripoli,en 185 1,
il icrit au Visiteur pour le prier de le dicharger de cet
office: a Croyez-moi, Monsieur Leroy, lui dit-il, il vaut
mieux que vous me laissiez , cheville », passez-moi l'expression. Vous avez si souvent des trous i boucher. 11 vous
sera toujours facile de deplacer une cheville. a
En 186o, quelques jours apres la mort de M. Leroy, pr,fet apostolique, une epiddmie de typhus se declare parmi le
corps expeditionnaire frantais venu pour reprimer les mas-
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sacres de chretiens A Damas et au Liban. Nos soldats
meurent en grand nombre. Aussit6t, nos confreres accourent;
un venerable ancien, M. Guillot, s'installe le premier et,
jour et nuit, se d6voue au service des mourants de lambulance de Beyrouth. Mais, bient6t a bout de forces, il appelle
a I'aide et meurt huit jours apris au poste d'honneur, les
armes i la main. M. Najean, de Damas, MM. Combelles,
Broquin, Bajet, de Tripoli, viennent aussit6t se constituer
les aum6niers de Farmee, et se partagent avec M. Dutertre,
jeune confrare qui arrive de Paris, une besogne accablante,
car les pauvres soldats continuent de mourir dans le h6pitaux improvises de Beyrouth, Balt-ed-Din, Gab-Elias et
Ba-Abda.
Nos confreres remplissent ces fonctions jusqu'au depart
des troupes francaises de Syrie, en juin I861,et le 29 aout
suivant, M. Reygasse revenant de France reprend ses confreres de Tripoli et revien, heureux de rouvrir les missions
forcement interrompues depuis plus d'un an.
A partir de 186o, lhistoire de la mission de Tripoli n'offre
aucune particularitz saillante; les missionnaires, sachant
par experience les besoins spirituels des pauvres paysans da
Liban, se devouent tout entiers a l'oeuvre des missions et
des retraites ecclisiastiques; chaq"e annee apporte aux pieds
du Pere de famille une belle gerbe d'&mes cueillie par nos
vaillants ainds, puisque, depuis les debuts de M. Reygasse,
en 840, jusqu'A sa mort, en x876, malgri tant d'obstacles,
guerre, rdvolutions, voyages et maladies des missionnaires,
construction de maisons, fondation des oeuvres des Filles
de la Chariti arrivees &Tripoli en 863, administration des
biens temporels, on peut compter sur le registre cent quatrevingt neuf missions on retraites; la plupart de celles-ci
donnees aux pretres.
Et depuis, le bien a continui de se faire, malgr6 le petit
nombre des ouvriers et parfois aussi le manque de ressources;
les missionnaires, MM. Pinna, Gibert, Guillot, BZag, -iau-
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chi, pour ne citer que les morts, ont continue le sillon ouvert par les anciens dont le zeie et le divouement ont iti,
on peut le dire, le moyen dont Dieu s'est servi pour conserver la foi au Liban,pour garder aux Maronites leurs admirables sentiments de religion, de pieti enversNotre-Seigneur
Jesus-Christ, et de tendre devotion pour la Vierge Marie; et
lorsque, partant aujourd'hui en mission, confortablement
installi sur son cheval ou son muler, le jeune missionnaire
s'engage dans les sentiers escarpds et pierreux de la montagne, il sent son coeur imu d'un sentiment de grande veinration, teintee d'un peu de melancolie, en peasant aux premiers missionnaires du Liban, rudes ap6tres au grand cceur
et au jarret solide, qui, si souvent, se sont lassie en ces chemins. Parfois aussi, il serait tentd de saluer au passage tel
rocher, telle antique maison,tel vieil arbre, chineou caroubier, telle pauvre iglie d'autrefois, temoins de leurs fatigues
et de leurs feconds travaux.

CHINE
KIANG-SI MERIDIONAL
La leltre suivante donnera quelques in iications sur It travail de
relIvement qui s'accomplit dans le vicariat, theitre des tragiques
evinements de Ta-Wo-Ly, en 1907, racontds dans les Annales.

Lettre de f. SCHIRM, Pritre de la Mission,
i M. GuIcHARb, Pritre de la mime Congrigation, A Paris
Nan-Kang, le 4 octobre 1908.

Votre bonne lettre m'est arrivee pendant que j'itais en
mission. Vous me croyiez A Ouan-Ngan. Non, Dieu en a
dispose autrement. Mgr. Ciceri, des son arrivde, a rapatrid les restes du petit seminaire de Kan-Tcheou et m'a
envoye avec M. Lecaille ATa-Wo-Ly. J'ai trouvi mon supd-
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rieur habitant chez des chretiensqui avaient pu deja relever
leurs maisons. Pour ne pas leur utre a charge, vite il m'a
fait restaurer une chambre dans les ruines; huit jours
apr6s, je partais en mission.
Cette premiere tourn6e, malgre les difficultis du moment,
a etc bien consolante. Pauvres chretiens! beaucoup logeaient
dans des maisons h moitii refaites. A San-tze-chan, j'ai pu
voir encore la terre imbibee du sang des chretiens. Dans un
petit bosquet, ou quelques-uns s'itaient refugies, on voit
tres bien I'emplacement o6 ils ont etc massacres. La generaliti de la chretiente a pris part a la mission. Tous etaient
heureux de revoir le pretre; c'etait comme une resurrection.
Chacun aimait a venirdire ce qu'il avait souffert et acceptait
avec resignation la volonti de Dieu.
Depuis les fortes chaleurs, me voiik a Nan-Kang. J'y ai
pass6 l'ete un peu a l'etroit. LA aussi, ce n'tait que ruines.
Voili la residence presque achevee. J'espere, dans quelque
temps, avoir une petite eglisect un orphelinat. J'ai confiance
que Dieu ne restera pas sourd A la voix de nos martyrs et
qu'il voudra binirla nombreuse chretiente de Ta-Wo-Ly, II
semble que du haut du ciel le bon P. Canduglia n'a cessi
d'interceder pour nous.
Toute l'annie, les rumeurs n'ont pas manqud ; elles devinrent plus fortes aux approches du i5 de la fameuse huiti6me lune, jour anniversaire de celui ot les Boxeurs
accomplissaient leurs tristes exploits. En ce moment-ci, il
semble que cette partie de la Chine est plus ou moins travaillee. Les Cheng-ta, les Boxeurs de l'annie derniere,
sont devenus les Tien-ta (le ciel frappe). Is existent toujours
et plus ou moins continuent leurs mendes. Cependant, a
moins de brusques revirements, on peut espdrer pour ce
moment la paix.
Sous peu, j'espere reprendre mes chevauchies. J'attends
pour partir la visite de Monseigneur, qui va venir sous peu.
Aussit6t ia construction de l'orphelinat mise en train, j'irai
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revoir mes bons chritiens. Ce sera plus consolant que le
metier que j'ai du faire pendant 'ete. II faut une vocation
un peu particulibre pour le mitier d'entrepreneur. Lea
Chinois sont habiles ouvriers, en gendral, mais ils ne font
volontiers que ce qu'ils ont vu faire. Tout ce qui est nouveau, il le leur faut bien expliquer, et encore faut-il que
cela leur plaise.

Le chemin de fer Han-Kdou-Pekin ne peut pas itre pour
nous d'une grande utiliti. Me voila depuis deux ans a KiNgan, je n'ai pas encore vu la moindre voiture. Nous ea
sommes r6duits encore aux voyages de jadis, A la barque
qui attend le vent, an cheval qui marche comme il peat.
Ici nous sommes bien pauvres en fait d'ornements et de
tout. Tout est a reconstituer.
Croyez-moi, etc.
Bernard SHmaR.

NOUVELLES GENERALES
Les journaux ont annonce que Ie 14 novembre 9go8 est

decide & Pekin lempereur Kouang-siu; le lendemain,
i5 novembre, s'est Cteinte l'impdratrice r.gente Tseu-hsi.
**

L'empereur Kouang-siu est morn a rge de trente-six aas
et apres un regne de trente-trois ans et demi. Nd le
2 aodt 1872, c'est, en effet, dans sa troisieme annie qu'il fat
appeld a occuper le tr6 ne de I'Empire du Milieu.
Dans la dynastie mandchoue, qui regne en Chine depuis 1644, les empereurs designent de leur vivant celui qui
doit leur succdder au pouvoir. S'ils n'ont pas de fils, is
choisissent, dans la generation la plus proche de la maison
imperiale, un prince hiritier, qu'ils adoptent en raison des
exigences du culte des ancetres.
Ce fut en vertu de cet usage que Kouang-siu, fils du
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prince Tchouen et petit-fils de rempereur Tao-kouang,
succeda &son cousin Tsai-tchouen, qui mourut sans h&ri.
tier a rage de dix-neuf ans, le a1janvier 1875.
La tutelle du jeune prince et la rigence ichurent a deux

femmes: sa mire Tsi-an, qui mourut en 1896, et la sour
de celle-ci, rimperatrice-rigente Tseu-hsi, veuve de Pempereur Yi-tchou et mire de 1'empereur Tsai-tchouen, qui

avait adopti le jeune Kouang-siu peu avant sa mort.
Cette derniere, nde en 1834, d'abord simple concubine
imperiale, s'dleva petit petit au rang d'imperatrice de
I'Ouest (ainsi nommie d'apres la situation de son palais
dans renceinte de ia ville ja ae de PWkin), puis d'impiratrice coregente et enfin de rigente. Et on peut dire que,
depuis 1875, ou mime depuis l'avenement de rempereur
Tsal-tchouen, en 186 , ce fut la toute-puissante Tseu-hsi
qui gouverna 'Empire du Milieu.

L'impdratrice rigente Tseu-hsi, qui s'est eteinte le lendemain de la mort de l'empereur, 6tait nee en 1834. Cette
femme inergique presidait depuis quarante-sept ans aux
destindes de I'Empire du Milieu.
Elle appartenait a la famille mandchoue de Ye-ho-na-la.
L'empereur Hieng-foung n'eut pas d'enfant de sa femme
Tsou-ngan; il eut de Tseu-hsi un fils qui devint 1'empereur Toung-tchi, et 1'dleva au rang d'impiratrice.
Ts'eu-hsi, apres la mort de Hien-foung, gouverna rdellement la Chine pendant tout le ragne de son fils Toungtchi (1861-1875).
Lorsque Pemperear Toung-tchi mourut, Adix-neuf ans,
son cousin Kouang-siu, qui avait alors trois ans, fut plac6
sur le tr6ne.
La tutelle de jeune empereur fut donnde a sa mere Tsian, qui mourut 1'annde suivante, et a sa tante Tseu-hsi.
Tseu-hsi continua donc Agouverner sous le nouvel em-
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pereur et son autoriti se montra tout aussi entiere que sons
le regne de son fits. Lorsque, en 1889, Kouang-siu fut enfi
6mancipd, c'est Pimpmratrice douairiere encore qui continu
a rigner.
Entre autres dvinements importants qui ont marque cette
longue piriode, on se rappelle le vaste complot des Boxers,
qui eclata en g9oo, et le drame de Pekin ou les Idgations a
la cathedrale, assiegies et assaillies avec fureur, allaicm
succomber, lorsqu'elles furent enfin delivrees par Parrivee
des forces alliies. La cour prit la fuite et s'exila volontairement de Pekin jusqu'en 1902.
La veiile encore de sa mort et malgrd ses soixante-quatorze ans, l'impiratrice regente exerqait le pouvoir.
*

B

Le nouvel empereur, P'ou-hi, est nb le i fevrier 19o6;
le prince Tchouen, son pare, a pris la r.gence.

AMERIQUE
ITATS-UNIS
Lettre de M. Thomas A. SHAw, Pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gineral.
Denver (Colorado), s6minaire Saint-Thomas,
Louisiana avenue; 14 octobre

9go8.

Notre illustre fondateur, saint Vincent de Paul, vit toujours dans ses oeuvres, dans ses Fils et dans ses Filles. 11
repete en ces jours ce qu'il a dit autrefois: CharitasChristi
urget nos. Les retraites pour le clerge, les missions pour
les pauvres gens, les siminaires pour former de bons
pretres : adperfectionem sacerdotii,ad opus ministerii,ad
aedificationemcorporisChristi,toutes ces choses ont et6 sa
nourriture pendant sa vie. II pourrait dire, apr6s le divin
modele: Cibus meus est, ut faciam voluntatem patris, et
ajouter : Coarctor usque dum perficiatur.
Je suis heureux de vous icrire que les retraites pour le
clerge des dioc6ses de Denver, de Dallas et de Oklahoma
ont etd prechies par les fils de saint Vincent de Paul de
notre province, et, grace A Dieu, avec beaucoup de benediction. D6s le commencement du mois de septembre, les
jeunes Missionnaires, MM. Jean Sclereth et FrancoisXavier Feeley, Pun et lautre, se sont mis an travail des
missions. Auparavant, ils avaient et6 gravement malades.
Mais, aussit6t qu'ils commencirent A respirer cette atmosphere, Dieu les aida et leur sante se raffermit au milieu de
ce dur travail des missions. En effet, depuis quelques mois,
tous les trois nous avons prech6 six missions: chaque mission a 6ti d'une semaine. Toutes les missions se sont faites
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ou parmi les montagnes les plus celebres des Montagnes
rocheuses, ou dans le voisinage des villes qui s'appellent
Central City, Colorado City, Lalida, La Junta, Las animas, Rocky Ford.Quelques-uns de ces noms vous rappelleront les traces des Espagnols du seizieme siecle. Par
exemple, la ville de Las animas tire son nom de animabus
inpurgatoriodetentis. Je n'ai pas besoin de vous dire que
les conversions d'une vie coupable A une vie meilleure
furent en grand nombre. Ces pauvres gens, tant qu'ils vicurent dans l'est des Etats-Unis, sous linfluence du catholicisme pratique, furent des catholiques excellents; mais
aussitbt qu'ils arrivkrent ici, ot presque tout le monde
cherche Pargent et l'or comme on chercherait le bon Dieu
meme, ils consacrerent leurs pensies et leur temps A adorer
ce veau d'or; naturellement alors, ils n'avaient pas le
temps de songer aux int6rets de leur ame. Ainsi on trouve
des families qui se sont abstenues de la messe le dimanche
et les fetes, et des sacrements pendant un an, deux ans, cinq
ans, quelquefois pendant vingt, trente et quarante ans. En
veriti, on peut appeler les catholiques de cette sorte que
l'on trouve ici dispersos Israel.
II y a vingt ans que j'ai commence a faire des missions
c; et lit travers ces Montagnes rocheuses; A present, Iesprit du siecle est pire qu'auparavant, parce qu'on est plus
indifferent A la voix de la conscience : Quaeruntquae sunt
et non Jesu Christi.Notre jeune et excellent Visiteur fait
son possible pour que le nombre des Missionnaires missionnants soit accru. Aprbs tout, le travail des missions est
pour nous le premier.
Maintenant, quelques mots de notre seminaire A Denver.
Que le bon Dieu soit beni! Enfin, ce seminaire vient
d'etre bati, et certainement il est un modele dans son
genre.
Premiirement, le vaste terrain contient 6o arpents;
on y fauche I'herbe au moins trois fois par an, ce qui est
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un notable revenu. D'ailleurs, la ville de Denver s'accroit
jour par jour, de telle sorte qu'il y a, Apresent, plus de
20 ooo habitants. Par suite, notre propriete s'accroit
aussi en valeur; de sorte que, si on voulait aujourd'hui la
vendre, on en tirerait un grand prix. Notre seminaire est
bitia l'extrmitd de la proprietd; il donne sur les montagnes a l'ouest et an sud, pendant que, (au nord, ii regarde Denver, la roagnifique capitale de cet Etat de Colorado.
Le batiment est en briques; l'architecture est romane. Ses
dimensions sont de to8 pieds de long, sur 49 pieds de
large; il a quatre etages avec un attique; les corridors sont
larges de o1pieds et hauts de 12 pieds. II y a une chapelle
pour la communautd, qui a 48 pieds de long et 17 pieds de
large, et une autre chapelle pour les seminaristes, ayant
presque les m&mes dimensions. Le rifectoire est large ct
commode, et une chaudiere a vapeur est placde hors des
bitiments. Il y a 40 chambres et des salles d'etude, de
recreation et de classe. Telle est, mon cher et tr6s honor6
Pere, Pidae g6ndrale que je suis heureux de vous donner de
notre grande maison a Denver.
Le 29 septembre, ses portes s'ouvrirent et immidiatement
nos confreres commencerent leurs couTi-sr""t co-mpte
4 confreres pretres, i dtudiant, I pretre sdculier et 8 ecclesiastiques.
Le bon 6veque, Mgr Matz, tres affectionnd Anotre Congr6gation, est ravi de joie, parce que son seminaire est
ouvert. Je viens de lui faire une visite.
Dimanche dernier s'est terminde notre campagne actuelle
de missions. Hier, je suis arrivd an sdminaire, et demain je
pars pour le cher seminaire des Barrens, dloign, d'ici de
i ooo milles.

Excusez les fautes que vous trouverez dans cette lettre
ecrite en langue franqaise imparfaite.
Veuillez accepter, tr6s cher et tres honord Pere, mes
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souhaits les plus ardents pour votre santm et croyezmoi, etc.
Thomas A. SHAW.

MEXIQUE
MERIDA DE YUCATAN
L'9GLISE DE

NOTRE-DAME

DE

LOURDES,

CONFIEE AUX PRETRES DE LA MISSION

(A i-ales de la Mission, edition cspagnole, 1908, p. 442. Traduction.)

A rorient de la ville de Merida et sur un site pittoresque,
s'eleve la belle iglise de Notre-Dame de Lourdes, perle
brillante de la citi des Montejos. On y parvient par la fameuse rue Royale appelie de Isamal, n* 65.
Mile Loreto Peon et Peon en fut la pieuse fondatrice et
en fit donation A la Congregation de la Mission comme
preuve de son estime.
La premiere pierre de ce beau temple fut posde leI i fivrier 1889; il fut ouven officiellement le I2 janvier 1902.

L'eglise est bitie dans une magnifique situation topographique. Par devant, se trouvent un spacieux portique et
un magnitique jardin; elle a, sur les c6tes, les habitations
des Missionnaires et un jardin potager. Le terrain sur
lequel elle est construite mesure de l'orient au couchant,
58 metres, et 80 mttres du nord au sud. Le terrain est
entoure d'un mur orne, de distance en distance, par des
pilastres dont les chapiteaux soutiennent des urnes gracieuses. Au c6ti gauche de la porte d'enitre, on voit un
arbre magnifique appel6 Tamarindo, lequel couvre en partie le fronton de l'dglise.
L'eglise a trois nefs et mesure, de 1'entree jusqu'au fond,
un peu plus de 33 metres. Chacune des nefs laterales a
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8 m&tres de haut sur 3 metres de large. La nef principale
a 12 metres de hauteur et 6 metres de largeur, y compris
les colonnes. L'autel et son marchepied, le pave du sanctuaire et la table de communion sont de marbre blanc. Sur
une pierre de marbre placee au milieu du choeur, on lit
l'inscription suivante :

In te Domine speravit.
Ici reposent les restes de Doifa Loreto Peon y Peon
Elle fonda cette dglise et en posa la premiere pierre
le rrfivrier 1889.
Nde le to decembre 1839, elle mourut le 23 mars 1889.

Toute l'dglise est peinte a l'huile sur des tons gracieux
et serieux.
•

L' NAUGURATION

La maison de Dieu n'etait pas encore achevre que ddja
on y cledbrait la sainte messe. Le soin de la construction
fut A la charge de D. Jose Maria Peon et, aprs sa mort, a
celle de D. Ignacio Peon, frere de la fondatrice defunte.

La famille Peon insista aupres de 'eveque et du supirieur
des Missionnaires de Mexico pour qu'ils donnassent un
chapelain a la nouvelle iglise. M. Ildefonso Moral, Visiteur de la province de Mexico, nomma M. Manuel Garcia
chapelain de l'glise et directeur des missions dans le diocese; mais, resta alors superieur de la nouvelle maison, le
superieur et recteur du seminaire de Merida, pour dviter
les inconvdnients qui rdsulteraient de l'absence du directeur et de ses confreres quand ils seraient en mission.
Le I' janvier 9go2, M. Garcia s'embarqua a Vera-Cruz; il
arriva a Merida le 3. On dicida immddiatement que Pinstallation du chapelain et de ses compagnons aurait lieu
le 12, avec l'assistance de Pl'v&que Mgr Martin Tritschler
et Cordova. Ce jour-lT, fut celebrie u1se messe solennelle, i laquelle precha Mgr 1l'dveque. Le celebrant fut
Mgr Crescencid Torres, superieur de Ia maison de mission
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de Puebla, lequel avait ite le premier recteur du seminaire
de Mirida, assiste a l'autel de MM. Louis Berenguer et Antolin Constantino, Prdtres de la Mission. Le chanoine
D. Manuel Lucien Perez et le recteur du seminaire,
M. Carlos Mijia, aujourd'hui- ivque de Cina, assisterent
Peveque au tr6ne.
Dans le sanctuaire, outre les officiants, se trouvaient plusieurs prdtres et ceux du seminaire avec tons leurs lekves.
Dans la partie la plus rapprochee du sanctuaire 6taient
MM. D. Ignacio Peon et D. Jose Dominguez Peon et au
premier banc de l'eglise etait D' Loreto Peon NW de Peon,
mere de la fondatrice, confondue avec la multitude; enfin,
cedant i des instances reiterees, elle accepta la place spiciale qui lui avait eti priparie d'avance par les Missionnaires.
Apris 1'evangile, Monseigneur monta en chaire et apres
un eloquent discours pr6senta M. Garcia comme chapelain
de l'glise.
DONATIOK AUX FILS DE SAINT VINCENT DE PAUL

Jusqu'en l'annee 1903, bien que la proprieti de la nouvelle 6glise et de la maison de mission ett 6te faite verbalement, il n'y avait pas encore par ecrit de contrat de donation. 11 eut lieu a cette epoque et ii y est dit: qu'est c6dee
l'iglise N.-D. de Lourdes avec ses dependances i la Congregation de la Mission en la personne de Pillustre docteur
D. Carlos Mejia, recteur, en ce moment, an s6minaire du
diocese. On y constate que la cause de cette nouvelle fondation est l'illustre seigneur Mejia qui, par ses grands
travaux pour le bien de la socidti du Yucatan, et par ses
qualitis supirieures, a mdrit6 laffection et la confiance de
la famille fondatrice, en meme temps que celle des autres
fils de la pininsule.
Je voudrais, en cette partie de ma relation, dire quelqae
chose en particulier de l'illustre fondatrice et de la famille
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Peon, de sa profonde chariti et piete, de sa gendrositi en
faveur de la religion, de sa haute influence sur la societ de
Merida; mais je me juge insuffisant pour le bien faire; et,
d'autre part, j'ai peur de blesser sa modestie. Bornonsnous A lui donner publiquement les plus sinceres actions
de grAces pour avoir jete les yeux sur les humbles fils de
saint Vincent de Paul, et pour avoir voulu exercer les
aeuvres de misericorde par leur nmyen. Que Dieu donne i
cette genereuse et chretienne famille le centuple ici-bas, et,
apres, la gloire iternelle!
PERSONNEL EN CETTE RESIDENCE DEPUIS SA FONDATION

Au moment ou fut nomme M. Jean Garcia, chapelain
de 1'eglise de Lourdes, lui furent adjoints pour compagnons d'abord, M. Jean Francisco Trejo et frere Pedro
Curto, et un peu plus tard M. Ricardo Atanes. En ddcembre 19o3, M. Esteban Valencia fut disigni pour cette
residence; et en janvier 19o4, MM. Julian Coello comme
directeur des missions, Maurice Petul et Manuel Godi. En
ce mime temps, M. Ricardo Atanes alla r6sider an seminaire et M. J. Trejo fut appel A Mexico. Les choses
allerent ainsi jusqu'en mai 90o5, epoque A laquelle, pour
raisons de santi, le chapelain, M. Garcia, dut rentrer i
Mexico.
La place de chapelain resta vacante jusqu'a ce que les
supdrieurs r6solurent de rendre cette maison independante
du siminaire; on nomma alors pour chapelain et superieur
M. Santiago Rodriguez qui en ~tait le vice-recteur. En
juin 1907, M. Manuel Goni fur rappel iAMexico, et, en
septembre de la meme annie, M. Constantin (Antolin)vint
le remplacer, maisne resta que six mois.
Le personnel actuel de cette maison de mission est le suivant: MM. Santiago Rodriguez, superieur; Julian Coello,
Maurice Pitul, Esteban Valencia et les freres Pedro
Curto et'Antonio Pombo.
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DES MiSSiOiNAIRES EN CETTE RESIDENCE

On peut les rdduire A deux : desservir PIglise et donner

des m

,

11 n'est pas possihle d4iumnrer toutes les oeuvres de
piete qui se sont 6tablies en cette VigW& pour la gloire de
Dieu et le bien du prochain; elles fonctionarm avec edification et consolation pour tous.
Sur l'oeuvre importante de missions, nouss pouvns dir
qu'elles sont en vigueur depuis le ddbut de la fondation. 11
s'est donni jusqu'ici trente missions en des villes diverses,
cinquante dans des haciendas ou fermes qui sont comme
de veritables et forts villages, sans compter la grande mission parmi les Indiens de Kanha qui dura trois ou quatre
ans, et la fameuse premiere excursion chez les Indiens du
territoire de Quintana Roo, que fit M. Coello avec le
pretre seculier Don Crescencio Cruz. Cela merite bien un
rdcit particulier que je pense 6crire, avec la grace de Dieu,
si le temps et les occupations me le permettent.
Esteban VALzNCIA.

BRESIL
RECIT DE VOYAGE AU PARANA
PAR M. SLOMINSKI, PRBTRE DE LA MISSION, VISITEUR DE POLOGNE.

(Annates polonaises, Rocqniki, etc., 1907, p. et suiv.; traduction.)
(Suite.Voy. Annales, t. 72, p. 463.)

Mon but itait, apres avoir visite les maisons de nos confreres qui s'occupent des 6migres polonais dans I'Amdrique
du Nord, d'aller visiter nos confreres employes i la mime
oeuvre dans 1'Amdrique du Sud, au Bresil.
Dans 1'Amerique du Sud, nous nous trouvons dans un
pays oii une partie de la population est composde d'imi-
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gris Poionais, que nos confreres de Pologne ont suivis
dans ce pays pour leur fournir les secours spirituels; c'est
le Brisil dont il s'agit.
Le Bresil est ua pays qui peut se mesurer pour la superficie avec toute 1'Europe, car ii s'etend sur un espace d'environ 8 millions et demi de kilometres carris. Mais, sur cette
surface immense, on compte a peine 19 millions d'habitants. Sur un espace plus de cent fois plus grand que la
Galicie, ii y a seulement deux fois et demie d'habitants en
plus. Si done la Galicie 6tait peuplie dans le meme rapport
que le Brisil, elle ne compterait pas plus d'habitants que la
ville meme de LUopol. Le Brdsil est un pays richement
dote par la nature; la terre y est excellente, couverte d'une
prodigieuse v6getation, et cache dans son sein de grandes
richesses minerales.
Ce pays, si grand et si riche, n'a pas cependant une
grande population. 11 dtait primitivement habitd par quelques Indiens peu nombreux; au commencement du seizi6me
siecle, les Portugais y dtablirent leur domination et ,commencerent a le coloniser. Its s'dtablirent d'abord sur les
c6tes de la mer et y construisirent des villes; ils y batirent
aussi des eglises, car avec les Portugais arriva la foi catholique au Brdsil. Les Portugais lierent aussi des relations
avec les Indiens par le mariage : de 1i vinrent ce qu'on
appelle les metis. II ne reste done plus beaucoup de vrais
Indiens; mais ii y a un grand nombre de negres que les
Portugais ont fait venir d'Afrique et qui font les travaux
p6nibles comme des esclaves. Aujourd'hui, ce sont tous des
citoyens libres et, en grande partie, du moins dans le sud
du Brdsil, de bons catholiques. Le Brdsil resta une colonie
portugaise jusqu'en 1822, lorsqu'elle devint indipendante
et libre et choisit pour empereur Don Pedro, issu d'une
famille portugaise.
Mais, en x889, les Bresiliens proclamerent la rdpublique
et renvoyerent leur empereur, Don Pedro II, en Europe.
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A prisent, le Bresil forme une concfleration d'Etats sur le
modele des Etats-Unis de I'Amirique du Nord. La republique a pour centre Rio de Janeiro et chacun des vingt et
un Etats qui compost•a la republique a son president.
Sous l'Empire, on avait pensi serieusement au diveloppement du pays. La premiere condition, pour relever ce
pays, c'etait le diveloppement de 'industrie, et pour cela il
fallait des hommes. Vers 1870, commenca un premier
mouvement d'Cmigration par les Europeens. Les imigrants
se disperserent sur de vastes itendues du pays qu'ils avaient
pour rien; ils y bitirent de grandes baraques, ofi is
vivaient a leurs frais; de plus, ils etaient maitres de grandes
terres qu'ils pouvaient choisir on ils voulaient, mais qui
differaient avec les contries et dont les conditions n'Ctaient
pas les mames. A condition de payer au gouvernement,
pour six ans, 3oo milreis, c'est-A-dire environ 5oo francs,
on devenait propriitaire d'une Ctendue de terrain de
250 ooo metres carris. 11 fallait alors dCfricher des forts,
se bAtir une maison en bois et se procurer les choses ncessaires du minage.Lemouvement d'6migration vers le Bresil sest accru considdrablement ces trente dernieres annies.
Les Polonais ont suivi ce mouvement. Des gens pauvres,
pour la plupart artisans et ouvriers, seduits par la promesse qu'ils deviendraient maitres d'une grande terre de
culture, se sont dirigCs en foule vers le Bresil. A present,
le nombre des Polonais y est d'environ 8o ooo. Gene
6migration s'est faite surtout dans les Etats du Sud, comme
a Sio Paulo, Parana, Santa Catharina et Rio Grande do
Sul. Les grandes plantations de cafe, dans PEtat de SAo
Paulo, ont surtout attire ceux qui aiment & gagner, en pea
de temps et d'ane maniere facile, un bon salaire. On y voit
un grand nombre d'ltaliens.
Les Etats de Santa Catharina et du Parana ont vu arriver
ceux quiaiment les grands travauxdans les champs, comme
les Polonais et bon nombre d'Allemands. Cependant,
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comme le climat trop chaud de Santa Catharina n'etait pas
favorable aux Polonais, ils se sont presque tous rrunis dans
I'Etat du Parana, oh ils sont presque les seuls habitants. Le
climat y estsi temp6re, que presque tous les produits d'Europe peuvent y etre cutives; c'est donc, pour un agriculteur polonais, la terre par excellence.
La province du Parana s'et&nd sur une surface d'environ
240 ooo kilometres carrs; elle est, par consequent, trois
fois plus grande que la Galicie et s'eleve a i ooo metres audessus de la mer. Elle est a I'abri des grandes chaleurs,
grice A la chaine de montagnes qui l'environne de totes
pans; le climat y est done tres sain et tempire. Dans les
limites de cet Etat du Parana ii y a, aujourd'hui, une population d'environ 400 ooo personnes. II y a encore une
grande etenduede terrain qui n'est pas cultivee.
La plus grande partie des terres cultivables y est entre
les mains des colons polonais. Ils y occupent plus des trois
cinquikmes de toute la superficie, et sont rdpandus dans cinquante a colonies a. Ces colonies s'etendent dans des campagnes spacieuses, oil chacun des colons a sa demeure.
Dans chaque colonie, ii y a une eglise, qu'on batit quelquefois a grands frais, et, s'il est possible, les imigres font
venir des prdtres polonais pour les desservir; ces dernieres
annees, il y en avait plus de dix. II est, cependant, facile de
comprendre que les besoins religieux etaient loin d'dtre
suffisamment satisfaits, quand on considere que l'dtendue
de quelques colonies etait tres grande, qu'elles sont parfois
situdes a quelques jours de marche Pune de l'autre et que
les moyens de communication sont encore tres primitifs.
Du reste, le prdtre ne pouvait s'y arriter que pen de
temps, Mgr l'evque de Sio Paulo, dont dipendait le
Parana jusqu'en 1892, ne pouvant pourvoir aux besoins
religieux de tous les Polonais.
En 1892, le Parana cut son siege episcopal. Un nouveau
diocese avait etL crdi, comprenant les Etats de Parana et de
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Santa Catharina; le siege fut occupe par un venerable
evique, plein de zle, Mgr Joseph Camargo Barros.
Apres avoir ete renseignc par des rapports qu'on ui avait
soumis, 'ev.que apprit que son diocese etait compose en
notable panie par des Polonais emigres. II les entoura de
sa sollicitude et s'occupa de Jeur envoyer des pasaeurs capables de se devouer avec zeie au bien de leurs ames. Dans
cete intention, Mgr I'ivique s'adressa a M. Ie Superieur
ge6aral des Lazaristes pour lui demander des missionnaires
poionais. Cette oeuvre nous fut recommandee par le Sup6rieur general, et nous n'avions qu'A repondre : K Dieu i
veut! * Notre vener6 Visiteur, M. Kiedrowski, ne faisait
que rdaliser les voeux de beaucoup de confreres qui avaiem
exprime depuis longtemps le desir d'aller travailler dans
cette mission.
Le 19 mai de l'annee igo3, partirent les premiers Missionnaires qui portrent les oeuvres de notre province jusqu'au dela des mers; ce furent MM. Bayer, Hugo Dylla et
Chylasazk avec le frere hongrois Alexandre.
Is se mirent en route sous la protection de saint Vincent.
Ils allerent a Paris visiter ses reliques, et, ae meme temps,
recevoir la benediction de M. le Superieur general. Ils visiterent encore en esprit Notre-Dame de Lourdes, et arriverent heureusement sur la terre du Bresil, le 2 zjuin suivant. Monseigneur l'evique leur confia le soin des Polonais,
dans la paroisse de Thomas-Coello.
L'annee suivante, sur la demande de Piv4que, deux
autres confreres se rendirent au Bresil : MM. Soltysik et
Miesopust, qui etaient destines pour la colonie de Lucena.
Enfin,au printemps de 'aanaee 19o6, ily cut encore trois
confreres qui partirent: MM. Kandora, Kominek et Dejewski. En cette meme annee encore, les confreres se chargerent du soia des Polonais a Prudentopolis. On nous-avait
6galement prie de nous charger de Ia colonie situie a
Abranches, et ils laccepterent provisoirement, nous rdser-
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vant d'aviser a cela d'une manirre definitive i notre arrivie.
Nos confreres travaillaient done dans quatre endroits diffirents au moment de notre visite; ils allaien: aussi donner des
missions dans d'autres centres on colonies, comme on a pu
le voir dans les Annales.
Ce sont done ces confreres qui travaillent dans cette contree lointaine avec divouement au salut de leurs compatriotes, que nous sommes allds visiter. Mais, comme nous
avions accepti recemment un nouveau poste i Abranches,
ii fallait aussi de nouveaux ouvriers. J'emmenai done avec
moi de 1'Amerique du Nord, M. Kolodziej, et nous partimes
ensemble pour le Brdsil, sur le bateau le Zygmuat. Ce navire appartient a la compagnie allemande a Sloman BrasilLine s, qui entretient un service entre l'Amerique du Nord
et le Bresil. C'est un bateau marchand qui transporte les
marchandises et qui prend en mnme temps des voyageurs.
11 n'y a pas de bateau exclusivement destind pour le transport des voyageurs, car il y a peu de mouvement entre
I'Amirique du Nord et le Brsil.
Etant venu de l'Europe en Amerique, en quelques jours,
sur Ie gigantesque bateau le Konprin--Wilhelm, j'eus un
peu une sensation de crainte de m'embarquer sur un bar
teau comme le Zygmnut, qui itait quatre fois plus petit.
que I'autre et ne jaugeait que 4 5oo tonnes. Cependant, ce
petit bateau absorba pendant tout son voyage i 3oo tonnes
(environ i3o wagons) de charbon, et il I'avait si bien cach4
dans un coin de sa coque, qu'on n'en pouvait rien voir. II
y avait sur le bateau un importantchargement de marchan-

discs de la valeur de plus de 5o ooo francs. Elles consistaicnt en particulier dans une grande quantitd de rails de
chemin de fer, de locomotives, etc. De plus, il y avait encore
la a malle , c'est-a-dire les lettres avec des colis, venus de
New-York, ce qui faisait ensemble une charge de deux voitures. Mais cette charge postale rapporte au bateau une
somme de 4 i 5 ooo francs. Quand on considere que ces
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bateaux marchands et postaux transportent des cargaisons
de marchandises dans toutes les directions, et, presque i
chaque halte, prennent de nouvelles charges, on peut s'imaginer quelle fourmiliere c'est que le monde. Notre Zygmant compte un equipage d'environ quarante hommes,
parmi lesquels le capitaine, trois officiers, le mecanicien et
ses deux assistants, le medecin du bateau, etc. Toute la
depense d'un pareil bateau pendant le temps du voyage, y
compris la pension de l'quipage, monte aun uillier de
francs par jour et, sur cette somme, plus de la moitii est
pour le charbon nicessaire chaque jour i la marche du
navire. Quand notre bateau revint de la Republique Argentine et du Brisil en Amirique, ii avait a bord une
charge de cafe pour New-York. On voit done que ce a petit P bateau que nous montions pent contenir beaucoup de
choses.
Au moment done de nous embarquer sur ce bateau, sar
lequel nous n'itions pas bien surs de voguer en assurance
sur 1'ocan, nous avons rpetde avec quelque preoccupation
dans le ceur I'Ave maris stella. Comme c'7tait justement
a dix heures du soir que le Zygmunt leva I'ancre et s'iloigna des c6tes de New-York, je me rappelai qu'a ce moment, en Galicie, les Missionnaires et les Sceurs commencent diji leur priere du matin, et qu'ils invoquaient probablement aussi la protection de cette a Etoile de la mer ,
pour nous.
A peine avions-nous quitt6 Ie port, pendant que nous
contemplions de loin les millions de lumieres et les innombrables feux de New-York et des bateaux qui etaient dans
)e port, voila que, apres une heure de voyage a peine, le
Zygmunt s'arreta, tourna la proue vers les rivages de
Brooklyn et jeta 'ancre. On nous fit savoir qu'on ne continuerait pas le voyage avant le lendemain matin, c'est-A-dire
le 31 octobre, car le capitaine qui conduisait notre bateau
avait peur du brouillard.
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Le lendemain matin, tout 6tait caime sur mer et le bateau
glissait si doucement en avant, qu'on ne le sentait presque
pas. Nous nous apercqmes seulement du depart, quand Ic
bateau itait deja en pleine mer et qu'on ne voyait plus les
cheminees gigantesques de New-York A l'horizon. Le preinier jour se passa A faire connaissance avec tout le monde
et A examiner tout sur le navire. Nous trouvrons que ce
bateau presentait plus de commoditi sous un rapport quc
les autres; mais, du reste, le sejour nous paraissait assez monotone et ennuyeux.
Le soir, le ciel se couvrit et la mer devint orageuse, un
ouragan eclata. Le ciel est magnifique rils son aspect horrible. Le baldaquin gigantesque ..u ciel bleu, au-dessus de
nos ttes, s'est chang6 peu A peu en couleur de plomb, et ce
voile lugubre s'etend sur toute la surface de la mer, se serrant de plus en plus, de faqon A couvrir I'horizon de tenebres epaisses. A ce spectacle, on est comme saisi par 'angoisse, Lt on eprouve des sensations violentes, A la vue
d'une telle mer. L'epouvante est encore augment6e par le
terrible grondement du tonnerre et par l'clat de la foudre.
Le ciel est comme dichir6 par les eclairs, et la mer hoaleuse se jette iperdument de tous c6tds. La pluie tombait
par torrents et A chaque instant louragan se dichargeait
avec une nouvelle fureur. Au milieu de cette lutte des l66ments, notre Zygmunt etait comme un jouet ba'iott6 par
les flots. II dtait souleve en lair par les vagues, puis, en
retombant, il se trouvait entre deux inormes montagnes
d'eau et, chaque fois qu'il s'6ievait sur les fiots, il etait
inondi par des torrents de pluie. A chaque moment, le ciel
etait illumine par les eclairs dont on voyait le reflet sous
Peau. Dans ce moment terrible, nous avons rdp&td souvent:
Ave maris stella, et lon comprend que pendant cette nuit
horrible nous n'avons guere dormi.
Le lendemain matin, le ciel etait de nouveau serein, It
mer se calmait peu i peu, de sorte que notre Zygmunt, sorti
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victorieusement de la lutte, put continuer paisiblement sa
marche.
C'tait la Toussaint; ce jour-lI, la matierede notre miditation etait abondante; mille pensces roulaient dans mon
esprit. La vive image me vint dans la pensee que 'ime de
chaque homme eat comme notre bateau -,uant en plein
ocean et luttant au milieu des tempetes pour arriver heureamement au port du salut. Tous les saints ont dd subir
cene tempate sur la mer de la vie et des passions humaines:
on ne peut done pas pretendre a une vie commode et tranquille sur cette terre. Nous avons aussi senti vivement
la privation d'une grande consolation, car, pendant tout
notre voyage, nous n'avons pas pu dire la sainte messe.
Enfin, le 19 novembre, nous arrivons sur les rivages du
Bresil.
Pendant toute la duree de la traversee, nous sommes restis en pleine mer, et nous avions tout le temps la vue monotone dn ciel au-dessus de nos ttes, et les etenduesimmenses
d'eau devant et derriere nous. Ainsi se continua notre
voyage jusqu'au 16 novembre; ce jour-li, nous rencontrames un antre bateau.
Cependant, cette monotonie n'etait pas tout i fait ennnyeuse, car on peut examiner la mer des journdes entieres
sans s'ennuyer. On admire la varikti merveilleuse avec
laquelle lea flots se forment et se succedent; ces flots qui
meuvent comme un 6tre vivant et roulent les uns sur les
autres; qui semblent se combattre, qui prdparent leurs
escarmouches d'une maniere vraiment etonnante.
Des troupeaux de poissons volants, mis en fuite par le
bateau, s'envolent de la mer et, comme une vol6e d'hirondelles, voltigent sur les eaux jusqu'a ce qu'ils s'enfoncent
de nouveau dans les flots. De temps en temps, il y a des
dauphins qui se montrent 6 la surface de la mer; ils vienaent chercher leurs d6lices au soleil; une autre fois, ils se
mettent A poursuivre le navire, et quand ils Pont devance
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ils se mettent devant comme un attelage an bateau, jusqu'a
ce que, ennuyes de ce coursier si lent, ils poussent en
avant, rapides comme des flches, et vont se perdre au loin
dans les profondeurs de lOcian.
Et, le soir surtout, quel magnilique spectacle! Nous restions sur le pont jusqu'A minuit, car il ne faisait pas bon
dormir en bas, dans les cabines. Nous sentions djia la
chaleur du Gulf-Stream et nous nous trouvions dans la
zone tropicale. Dans les cabines, la chaleur se maintenait
a 25*; mais, sur le pont, il y avait une petite brise; le ciel
etait sem d'etoiles brillantes. Et quand la lune envoyait sa
pile lueur sur les flots, on restait immobile dans la contemplation d'un pareil spectacle. Combien de fois nous nous
disions, en nous tournant du c6ti de l'Europe : c Li-bas,
les n6tres sont deja levis, et nous, nous ne sommes pas encore couchis. Chaque jour, nous avancions de 240 milies
vers le sud, mais il nous restait encore 5 ooo milles a parcourir.
Le 14 novembre, vers six heures du soir, nous iions
egalement loignes des deux Amnriques. Ce }our-la, nous
avions un coucher de soleil superbe: quelles ne doivent
pas etre les beautds du ciel, si l'ime est ravie par des merveilles de la nature! Le 16 novembre, on aperqut des
mouettes, ce qui etait le signe que la terre n'etait plus loin;
bient6t, on put voir avec une longue vue les montagnes et
les fordts qui couvrent les c6tes du Brisil.
Bien que la mer nous parit tres belle, la vue de la terre
nous causa une grande joie. Vers cinq heures du soir, on
aperqut la ville d'Oliada, merveilleusement situde au pied
de la ville de Pernambuco.
Olinda c'est comme Bielany A Cracovie. Sur les montagnes qui longent les c6tes, il y a quelques clochers
d'eglises et beaucoup de grands h6pitaux ott travaillent les
Filles de la Charite et des Lazaristes francais. Ces maisons,
cachees au milieu des bois de palmiers, offrent un tres bel
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aspect apres le coucher du soleil. A c6ti de Pernambuco,
it y a une petite ville avec un port. C'est la que le Zygmunt
jeta l'ancre. Nous pouvions voir du bateau cette premiere
ville du Bresil, le soir, a la clartd des lumieres qui brillaient
de toutes parts. Mais le bateau ne s'arreta que pour decharger les marchandises et la malle-poste; il devait continuer
sa route plus loin. Nous aussi nous devions aller plus vers
le sud; en attendant le depart, nous examinions le grand
nombre de ncgres, moitie nus, qui venaient chercher
les marchandises du bateau au milieu de cris effroyables.
Tout etait nouveau pour nous, tout piquait noire curiositi.
Nous partimes en nous eloignant lentement- et bient6t
nous perdimes de nouveau la terre de vue.
Le lundi 19 novembre, a cinq heures du matin, notre
Zygmunt itait deja pres de Bahia. II ne pouvait entrer
dans le port, car la poste n'teait pas encore prete. Bahia prisente un aspect magnifique apres le coucher du soleil. Cest
la- premiere des anciennes villes du Brisil et le premier
foyer du catholicisme; elle est situee en amphitheAtre sur
une grande colline qui s'dleve A c6ti de la mer. C'est une
vue ravissante; et les nombreuses dglises, et les grands
edifices des couvents et autres bitiments de cette sorte feraient croire qu'on arrive a Genes ou dans quelque autre
ville maritime d'Italie. Notre Zygmunt poussa en avant,
et, passant au milieu d'un grand nombre de bateaux en
rade, il entra dans le port de Bahia. Bient6t arrivent une
quantite de canots et de barques pour chercher les voyageurs et les conduire aux quais, comme le font chez nous
les fiacres a la gare. Mais, -oyant qu'il y avait peude voyageurs, ils poussent en avant, tout pres du bateau, pour les
recevoir les premiers.
11 y avait aussi des marchands qui vendaient, dans de
grandes corbeilles, des ananas, des oranges et toute sorte de
fruits. Nous descendons par un escalier suspendu le long
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du flanc du bateau, puis nous prenons place dans une des
barques qui doit nous mener au rivage.
La, apres avoir tourni plusieurs fois sur nous-mdmes,
nous prenons la rue qui monte vers la ville. Nous allons A
pied vers PIglise de Sainte-Thirese, oi il y a le seminaire
diocesain dirige par les Lazaristes bresiliens et franqais.
Nous gravissons une rue etroite, mal pavee, et, enfin, nous
sommes devant 1 .uouvent des carmelites qui est A moitid
en ruines. Dans les corridors et quelques cellules restaurds
demeurent nos confreres et est installd le siminaire. QA et
1I manquent les portes ou les fenetres et il y a des crevasses
dans les murs; mais cela n'effraye pas. Apr6s avoir erre
longtemps au milieu de ces ruines, nous rencontrons, au
premier etage, une porte fermee; nous nous dicidons a
frapper, et, sur 1'invitation de < Entrez ,, nous entrons.
Nous nous prdsentons, et le supdrieur de la maison, M. Isidore Monteiro, nous reooit cordialement. Nous sommes
heureux de pouvoir dire de nouveau la sainte messe apres
un voyage de trois semaines.
- Apres la messe, nous sommes invites an diner qui a lieu
dans la seconde maison des Lazaristes, o6 tout le monde
allait diner, car au sdminaire on venait justement de finir
I'annie et la retraite pour les prdtres du diocese. Les vacances sont, 1a, durant notre hiver, car alors il y a les
grandes chaleurs au Bresil.
Nous partons done avec le tramway, qui est tird par des
mulets, pour arriver au Campo da Polvora, oi se trouve
la deuxieme maison de nos confreres a Bahia. Ceux-ci tra vaillent dans les missions, desservent I'h6pital et donnent
les soins religieux aux Filles de la Charite, fort nombreuses
i Bahia. L'accueil chez nos confreres fut le plus cordial
possible. La maison, achetie ricemment a un particulier,
est assez spacieuse, ii y a des etages; autour de la maison,
dans la cour, il y avait de misdrables hangars, qui servaient
autrefois de demeure aux esclaves negres, dont chaque
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Bresilien possedait un certain nombre avant I'abolition de
l'esclavage, il y a vingt ans environ. Derriere la cour, il y
a le jardin plein d'arbres qui portent les fruits les plus deli-

cieux, comme des oranges, des ananas, des bananes, etc.
Apris le diner, nous sommes allds voir encore 'h6pital,
les etablissements des seurs, parmi lesquels le beau pen-

sionnat de filles, dirig6 par les seurs, dont la plupart sent
francaises. Les orphelines, quoique Brisiliennes, parlent
toutes le franiais fort convenablement.
Les rues de Bahia soont pleines de nigres qui sont ici tous
catholiques et pour la plupart gens tres pieux. Comme, le
lendemain, j'avais l'honneur de dire la sainte messe an
maitre-autel, je fus presque touchi jusqu'aux larmes de
voir des negres et des nigresses s'approcher de la sainte
table avec une grande divotion.
II ne faut pas s'imaginer qu'il est tres interessant de faire
une promenade, id, a Bahia, au milieu d'une chaleur
accablante; aussi nous etions tout A fait epaises de fatigue;
et, de plus, la nuit, on ne peut pas dormir a cause de la
chaleur. Mais ce qui est encore pire, c'est que les moustiques nous rendirent le sommeil impossible; ainsi, mon
compagnon de voyage, M. Kolodziej, en a tellement souffert, que sa figure 6tait le lendemain matin presque mnconnaissable; heureusement, il se contenta de sourire quand
nous Ie lui limes remarquer.
Dans l'ensemble, Bahia nous a fait une bonne impression. II est cependant triste de voir de tons cbtes taut de
ruines de couvents et d'eglises, que les archevlques et les
religieux batirent avec tant depeines etde ddpenses. I1 faut
reconnaitre, d'ailleurs, que Ie Bresil, vu de plus pres, n'est

pas partout de mdme; cette metropole du Bresil,avec ses
ruines nombreuses, ne prsente pas rimage de tout le
Bresil au point de vue religieux; ce sont li ls ruines d'un
passe glorieux qui se relve de sa chute.
(A suivre.)
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SALVADOR
ALEGRIA

Lettre de M. Charles Hi~rCI, Pritre de la Mission,
A M. A. FIAT, Superieur general
Alegria, 12 septembre

9go8.

Notre derniere campagne de missions, commencee le
r novembre 1907, s'est achevee le i8|juin dernier. Dans ce
laps de temps, dix-huit villes, bourgs ou villages ont requ
le bienfait de la mission. Je passe sous silence le nom de
chacun de ces lieux qui ne serait pour vous que d'un fort
mediocre intiret.
Inutile de vous tracer, mon Pere, le tableau de Pignorance
religieuse qui rgne ici, avec son cortege de vices que les
missionnaires du Salvador rencontrent plus on moins partout et contre lesquels ils ont constamment A lutter.
A Saint-Joseph, un vieillard de soixante ans en etait A sa
premiere confession : il avouait ingenument qu'il avait
ignore, jusqu'k I'arriv6e des missionnaires, les verites enseignies par eux.
A Perquin, village situi sur un plateau des plus remarquables et A deux pas de la frontiere du Honduras, se prisenta une femme en guenilles, voulant gagner la mission.
On rinterrogea sur ses connaissances de catichisme. Pas un
mot de reponse. Alors, pour l'encourager,on lui promet de
lui acheter un bel habit, a condition d'apprendre le Notre
Pdre, et de se confesser ensuite. Elle se retire, sans motdire,
et prifere aller rejoindre son louche compagnon, malade depuis un an, pour Ie soigner et continuer une vie miserable
tant an point de vue physique qu'au point de vue moral. II
faut dire quecedernier point estle moindre de leurs soucis.
Cest ici vraiment, mon Pere, que nous touchons du doigt
I'impossibiliti morale dont parle quelque part saint Thomas
de pratiquer la vertu quand on est par trop priv6 des biens
temporels.
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Sur la rive du Lempa (c'est ainsi que s'appelle limpitueux fleuve qui baigne toute la republique) et a deux lieues
de l'Ocean Pacifique, se trouve un miserable petit village,
dans un site abandonni, forme d'une quarantaine de taudis faits de chaume, palmes et joncs. Les habitants de cene
plage, appelie la Canoa, vivent exclusivement du produit
de la peche: moules, ecrevisses, crevettes, onormes crabes
bleus et noirs, etc., le tout poussi en avant par la traditionnelle tortilla de mais. Dix-sept lieues les siparent du cheflieu de leur paroisse. En vain, chercheriez-vous, parmi eui,
une union chritienne. C'est, au reste, le cas ginCral des villages et hameaux separes de 5, lo, 15 lieues de la risidence
du cure, et oh ce dernier ne fait une apparition qu'f de tres
rares intervalles, et quelquefois, une seule fois dans toute
l'annie. 11 n'est guere de paroisse au Salvador dont la juridiction ne comprenne cinq, dix, et jusqu'i vingt villages,
tres distants les uns des autres, et dont la population totale va de ioooo a 25 ooo Ames.
Vingt-cinq mille ames ainsi dispersees! Quelle besogne
pour un cure seul, qui pent a peine s'occuper des fiddles du
chef-lieu, et qui passe les trois quarts de sa vie a cheval, en
tournee de confessions des malades, et par des chemins on
plut6t des ravins escarpes et fangeux qui 1'exposent a toutes
sortes de piripities plut6t Uacheuses.
A la Canoa, eucune maison n'abritant un menage ligitime, force fut au missionnaire de loger sur la place, sous un
toit perce qui protege, soi-disant, un grande croix de bois.
Devant la croixjon dresse un autel, et derriere elle un rideau
cache le hamac of le a saint Pere i, comme on nous appelle,
doit prendre un repos troubld tant6t par les piqdres de moustiques, tant6t par le coassement des crapauds, tant6t par le
sourd mugissement des laureaux. C'est fort pitoresqne.
On se heurte constamment ici a des contradictions inexplicables, par exemple une vie de peche unie a des pratiques
de pikti quotidienne, voire a des pelerinages frequents, longs
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et colteux. Sur leurs vieux jours pourtant, nos braves gens
entendent bien reparer les disordres de leur jeunesse et de
leur age mar, par une exceptionnelle risignation dans les
souffrances que le bon Dieu leur envoie, et par leur assiduiti a frequenter les sacrements, assiduiti qui va jusqu'a
vouloir communier trois fois par jour, comme le fit derni6rement une bonne femme a trois messes consecutives, ripondant au prdtre qui s'en aperqut apres coup que son confesseur 'avait autorisee pour communier trois fois.
Mais ce qui nous afflige par-dessus tout, Monsieur et tres
honord PNre, c'est de constater que Pignorance religieuse
envahit deplusen plus la jeunesse dejinfectde par les mauvais exemples et le spectacle de tous les vices. Oh puiserat-elle la force morale pour y resister? Helas, elle n'aura
meme pas la pensee de le faire, et trouvera tout naturel de
suivre la pente du mal tracee par ses devanciers.
Quelques-uns des endroits parcourus cette annie sont
remarquables par leur excessive chaleur, et par ces insolents
parasites qu'on appelle ici ;ancudos,et dont la piqfre cent
fois ripetee va jusqu'a donner la fievre, et engendrer le paludisme. Ce sont les moustiques du Centre-Amerique. I1
nous a fallu supporter de longs jours et de longues nuits
cette excessive chaleur, et les ennuis causis par ces vilains petits insectes. Bref, mon PNre, nous faisons ici l'expirience
de ce qui faisait jadis le sujet d'une de vos conferences :
a La vie dure et mortifide des missionnaires u. Mais alors,
c'etait la theorie, aujourd'hui, c'est la vie vecue a dure et
mortifide . c Quand nous serons dansles ceuvres! * disaient
alors quelques pieux itudiants. II est bon de les attendre,
les ceuvres, avant d'en parler, pour voir vraiment ce qu'on
y fera.
A cettederniere sirie de missions,ont prispart MM. Vaysse,
Thaureaud, Conte et votre serviteur,
Charles HTrumN.
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COLOMBIE'
TUNJA

Lettre de M. J.-M. PoTIEK, Pritrede la Mission,
a M. A. FAT, Supdrieur general
Tunja, • z7 aoilt t908.

L'annee scolaire s'est terminde le 20 juin tranquillement.
Sur le desir de Mgr l'ivCque, nous sommes partis quatre
pour explorer un pays de mission qui appartient au diocese; c'est une vaste region, forit vierge, ou vivent de
pauvres Indiens completement abandonnis du pouvoir
civil. L'autoriti ecclisiastique pense i eux, mais ne peut
presque rien faire, operarii etenim pauci. Comme vous le
savez deji, les 6veques de Colombie se sont r6unis i Bogota,
t. Nous avons donan precedemment dans les Annals (tome 73,
page 314) des renseignements gdneraux sur la Colombie. 11 y a lieu
de lea complter et an besoin de les rectitier par les indications sui
vantes qui nous out cte communiquies rceumment (1go8).
La Colombie, I'un des Etats de 'Amerique du Sud, est, depuis 1886,
une ripublique unitire et non fddrative. Elle ne doit done pas 4tre
d6signde sous le nom d' a Etats-Unis de Colombie », mais simplement
sous celui de a Colombie P.
La republique de Colombie, depuis la loi du a6 mai a9o5, #e com.pose de quinze dipartements n'ayant gurre plus d'autonomie que
nos departements franoais, d'un district capital qui comprend la
ville de Bogota et treize villages environnants, de deux territoires
nationaux (Meta et Caqueta), et de deux intendanccs (Goajira et
Atrato).
Lea ddpartements se subdivisent i leur tour en quatre-vingt-trcize
provinces et sept cent quarante districts on communes.

A la tete de chaque departement est un gouverneur nommr par Ie
President de la Republique et ayant sous ses ordres un secr6taire
g6neral, un secrtaire d'hacienda ct un directeur de Iinstruction
publique. - Les provinces sont administrees par un prefet noimm
par le gouverneur, et les districts par un alcade que

ommUe le

prEfet. - Chaque departement a son assemblde de deputes dont les
attributions soet les nmeaes que celles de nos conseils gdnraux;
chaque district a un conseil municipal, exactement comme en
France.
Le Pr6sident de la Republique est elu par le suffrage universel.
Son mandat dure quatre ans. II nomme et revoque librement ses
minures. 11n'y a que six ministtres: intirieur (Gohierao); finances
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pour s'occuper des intirets de I'Eglisc; Pun des points
traitis, ce sont les missions. Mgr 'evique m'avait charge
d'un rapport sur ce point intiressant, je devais le completer
par I'expedition mentionnee.
Avant d'abandonner la derniere paroisse pour nous
enfoncer dans la montagne, le curd nous pria de donner
une petite mission : les risultats en furent deux mille cinq
cents confessions. Nous suivimes notre route harceldespar
tous les ennemis de I'homme dans les terres chaudes.
Pendant vingt longs jours, nous explorimes cette vaste
region faisant, on peut ie dire, la chasse ia 'homme. En
(Hacienda et Tesoro), instruction publique, guerre, relations exterieures, travaux publics.
DIVISIONS POLITIQUES

District capital, chef-lieu : Bogota.
DEpartements d'Antioquia, chef-lieu:
Atlantique,
Bolivar,
Boyaca,
Caldas.
Cauca,
Cundinamarca, Galkn,
Huila,
Magdalena,
Nariio,
Quezada,
Santander,
Tolima,
Tundama,
Tearitoire du Meta,
Caqueti,
Intendance de Goajira,
Atrato,
-

Medi ellin.
Bara nquilla.
Cartagena.
Tunjja.
Man izales.
Popalyan..
Faca tativi.
Soco >rro.
Neiv a.
Sant a Marta.
Past o.
Zipa quira.
Bu• Lranmanga.
Ibag lie.
Sant a Rosa.
Villa vicencio.
Mocc as.
San Antonio.
Quit bdo.

DIVISIONS ECCLESIASTIQUES

.a Rdpublique de Colombic *at diviade en quatre archidioc6aca,
neuf dioceses at deux vicariats apostoliques.
Bogota, archevech6; 6v&ches suffragants: Ibagud, Pamplona, Socorro, Tunja.
Carthagnae, archevechb; 6v&ch6 suffragant: Santa Marta.
Medellin, archevech6; dvechCs suffragants : Antioquia, Manizales.
Popayn, archeveche ; ivches sufragants : Garzon, Pasco.
Vicariats apotoliques : Casanare, La Goajira.
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effet, ces Indiens vivent tous isoliment. Its fabriquent une
mauvaise cabane dans un coin de la montagne, stmeni
quelques graines et, le reste du temps, ils chassent le gibier
dont la viande est la seule qu'ils connaissent.
Leur ignorance est egale a leur miskre : le plus instruit
d'entre eux avait comme formule de baptime, la suivante:
a Pierre, veux-tu etre baptist? je te benis *; et ceci disant,
il versait l'eau.

Deux ou trois hommes nous ouvraient le chemin, en coupant les ronces, etc.; sans quoi, nousaurions laisse la figure
dans ces fouillis.
Quand nous rencontrions une maison, nous mobilisions
les gens validesqui nous suivaient jusqu'a 1'endroit oi• nous
devions passer la nuit. LA, nous restions une journee ou
deux. Dans une mauvaise cabane, nous disions la sainte
messe, faisions le catichisme, baptisions, confessions les
hommes au pied d'un arbre, les femmes a travers les mauvaises parois de la cabane, et mariions les trois ou quatre
paires de concubinaires qui nous avaient suivis. Ensuite,
chacun retournait a sa maison et, nous, noussuivionsnotre
route. Pendant ces vingt jours, nous avons eu pour couchette le sol des cabanes, pour matelas une couverture dans
laquelle nous nous enroulions.
Nous avons eu tous un peu de fievre, mais aumoinsnous
sommes arrives de nouveau aux terres civilisees avec la
satisfaction d'avoir fait un peu de bien i de pauvres Ames
qui dipdrissaient physiquement et moralement, faute de
secours corporels et spirituels.
Avant de rentrer a la maison, quoique ddja bien fatiguis,
nous avons encore donne une petite mission, ot nous avons
pu confesser pres de mille cinq cents personnes.
J.-M. POTlIn.
TuJn*, ville de la R6publique de Colombie, chef-lieu du ddpar-

tement (ancien Etat) de Boyaca, chef-lieu de la province du
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Centre; dvhche. Cette ville est situde a i35 kilometres nordnord-est de Bogota, dans un cirque des Andes formant faite
entre la Magdalena et l'Orinoque; sur une esplanade ravinde
dominant une petite plaine arrosee par le rio Tunja, branche
gauche du Sogaroso on Thicamocha, affluent droit du Magdalena;

2 793 ou 2760 metres d'altitude. -

Tunja, l'antique

Hunsa, est une vieille cite, anterieure a la conquete, jadis capitale d'un important royaume, rival de celui de Bogota. En z538,
Gonzalo Suarez Rondon y dtablit le siege du gouvernement sur
l'ordre du conquistador Quesada. La ville est mal batie, sous un
ciel presque toujours nuageux, mais dans un climat frais et salubre. Un grand nombre de vieux blasons graves dans la pierre,
se voient encore sur les portes de la ville. Elle possede les eglises
paroissiales de Santiago, de Santa Barbara et de las Nieves;
d'anciens couvents de franciscains, de dominicains et d'augustins. -

VIVIEN DE SAINT-MARTIN.

D'apres la Guia de Colombia de 19o7, la population de Tuuja
est de 29 ooo habitants. I y a un bureau telegraphique.
Le diocese de Tunja est suffragant de 1'archidiocese de Bogota;
il a dte erigi au mois de mars 1882.

NATAGA
MISSION

INDIENNE

Lettre de M. Dunou, Prdtre de la Mission, & M. BouLA.GER, a Saint-Walfroy.

En tournee a Lamee, x5 mars 1908.

Je commence par vous dire que j'ai quitti Nataga (sans
le quitter difinitivement, vous verrez l'explication plus
loin).
Je partis de Nataga le 9 fivrier, vers onze heures du
matin, accompagn6 du cher M. Tramecourt (nos autres
confrres etaient en mission), d'une vingtaine de Natagueniens a cheval et d'un plus grand nombre A pied. Les trois
mules de charges 6taient parties d6s le matin. A la riviere
Rio Negro, A une bonne heure de Nataga, j'embrassai
M. Tramecourt, je dis adieu A nos braves Natagueniens, et
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je partis avec un compagnon. Le temps etait beau, je montai pendant trois ou quatre heures, et de temps en temps, je
regardais Nataga qui se ditachait lI-bas au loin; on ne se
separe pas d'une maison oi l'on a vicu plusieurs annies
avec d'excellents confreres, sans avoir le coeur gros.
Vers cinq heures, du soir, j'arrivai a la posada a a Potrerillos. Le lendemain, depart i sept heures; dejeuner
a onze heures au pont de Cohetaudo, au bord de la riviere
Paez; a quatre heures, j'itais A Inza, residence des missionnaires. M. le Superieur etait venu i notre rencontre
avec le president de la fabrique.
Le [lendemain, i x fevrier, je dis la sainte messe pour
placer mon futur ministere sous la protection de Marie
Immaculee, tout heureux de la coincidence de la fete de
de Notre-Dame de Lourdes.
Le 12, nous allAmes a Guanacas, petit village indien,
donner une mission de cinq jours. Une maison ordinaire
servit de chapelle et de presbytere. Les bons Indiens vinrent en grand nombre A Inza nous chercher, et une centaine nous accompagnerent au retour. Et il nous combierentde cadeaux: poulets, ceufs, fromages, lait, Idgumes,
fruits, etc. Chacun voulait offrir son petit a regalo v.
Le 19, nous partions, M. le Superieur et moi, pour une
tournie Aquelques villages indiens; nous ne rentrerons a
Inza qu'A la fin de mars.
Avant d'aller plus loin, voulez-vous que je vous dise
pourquoi je suis venu ici? Parce qu'on m'y a envoyk; il y
a des changements en Colombie comme partout.
Voici, cependant, une petite explication : M. leVisiteur a
voulu rdunir les deux maisons de Nataga et de Tierradentro, et faire de cette derniire une dipendance de Nataga;
le grand avantage qu'il voit i cette union, c'est que les missionnaires se remplaceraient ici, oie la vie est un pen plus
pinible i tout point de vue. Apres avoir vica quelque
temps a Tierradentro une vie ,n pru sauvage, si on peut
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parler ainsi (pas si sauvage que cela, pourtant, vous le verrez par la suite de ma lettre), ils iraient a Nataga et aux
missions en pays civilise.
M. le Supdrieurde Nataga, est supirieur des deux maisons
(qui n'en font qu'une), et i Tierradentro, il y a un directeur
comme en mission. Je resterai ici comme directeur A partir
des vacances. M. le Superieur ira i Nataga et il viendra un
nouveau confrere. Etes-vous satisfait de ces explications?
En ce moment, je fais une tournee avec M. le Superieur
pour connaitre les villages, les gens, les habitudes, etc.
Cette ceuvre de Tierradentro fut entreprise par la Congrigation il y a deux ans et demi. II s'agit de vingt mille a
trente mille Indiens qui vivent dans une vingtaine de a par,
cialiths avec-leurs vingt petites eglises; ii faut aller les visiter de temps de temps. Tierradentro est done une grande'
paroisse, ou les occupations ne manquent pas, d'autant plus
qu'elle a 6et completement abandonnee pendant long+
temps; il faut apprendre la langue de ces Indiens, le
a paez , une langue un peu barbare, et il n'y a pas de
livres; on I'apprend avec quelques Indiens qui savent 'espagnol.
Le confortable ne ressemble pas k celui d'Europe. Des
chemins, vous savez ce qui en est; jamais on ne saura, an
moins par ici, ce qu'est une route comme celles d'Europe;
imaginez tous les plus mauvais chemins de Bicvres (localiti pres de Saint-Wafroy) et autres endroits, at vous aurez
une idee iloignae de nos chemins dans ces mootagnes; chemins passables quand it fait beau, affreux quand il pleutHeureusement, nous avons de bonnes mules qui oe
reculent pas devant un mauvais pas et. passent partout; jo
ne parle pas des cavaliers, il y en a de tous,
Les maisons sont on ne pent plus primitives; ii n'y pleat
pas, c'est bien quelque chose! Elles sont comuertes de
grandes herbes qui remplacent les tuiles ou ardoises .(rs
rares par ici; je parle des tiles, car des ardoises jr o'ua ai
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vu que dans les ecoles, pour 6conomiser le papier, lequel
est excessivement cher dans ce pays).
Pour faire une maison, on plante quelques piquetsou
petits arbres coupes dans la montagne; on met une petite
charpente par-dessus, et le toit. Et pas besoin d'un clou
pour tout cela; on attache avec des a bejucos P, esp6ce de
liane de la montagne. Les murs sont faits avec de la boue,
ce sont les maisons plus soignies. D'autres maisons sont
de n'importe quoi, mime de tiges de mais seches et
anachies Fune a c6ti de l'autre.
SNe demandez pas quels sont les meubles qu'il y a dans
la maison. Ordinairement, les meubles se riduisent A trois
pierres qu'on met au milieu de la maison pour faire du feu
et... la cuisine. La fumee passe oi elle peut : par la porte,
on par le toit, pas par la fenetre, parce que les fendtres ne
som pas en usage. De chaises, de lit, des armoires... a quoi
boa tout cela? On s'assied par terre, on couche par terre;
on met un habit eton le garde jusqu'ace qu'il soit use, et on
sen procure alors un autre. Inutile de vous dire ce qu'est
le parquet; ii est fait depuis longtemps, et il n'y en a pas de
meilleur.
Nous devons done apporter ce qui nous est nicessaire;
une mule avec deux v pitacas a (malles de cuir) et sept ou
huit Indiens avec un paquet sur le dos portent nos lits de
camp, couvertures, ustensiles de cuisine, quelques vivres, etc.
Ici, on rencontre des oeufs (c'est le cadeau habituel des Indiens), des poules, quelques legumes (pommes de terre
haricots, etc.). Nous apportons de la graisse, du riz, du
chocolat; et les assiettes, verres, etc., bien entendu, si nous
en voulons. La cuiisine des Indiens est simple; its mangent
surtout du mais, et ils mangent en se levant et avant de se
coucher. Dans la journee, surtout en voyage, au travail, ils
oat a la bouche la ccoca ", espice de feuilles qu'ils gardent
longtemps dans la bouche, ce qui n'est pas tres propre ni
tres
joli; mais qu'importe? Cela leur donne de la force, disent-ils.
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Nous passons trois, quatre, cinq, huit jours dans un village, et puis, en avant pour un autre. Nous avons visitd
Pueblito, Huila, Vitoneo, San Jose, Mosoco; nous sommes
arrives bier a Lame, et, dans deux ou trois jours, nous continuerons a Suin, Chimas, Calderas, San Andres, etc.
Notre arrivie dans un village est une fete. On vient i
notre rencontre avec bannieres, musique - c'est-i-dire
flites et tambour- et les fusies et petards annoncent notre
arrivee aux environs en mime temps que les cloches; on
nous baise la main, on demande la bInediction, et, apres
les salutations et compliments, on continue la route jusqu'au
village.
Nous descendons au presbytere (s'il y en a un, et s'il n'est
pas occupi par le'cole) ou A la maison la plus convenable
du village. Nous avons, chacun des deux missionnaires, une
petite chambre; s'il n'y en a pas, on en fait: avec deux draps
de lit, une corde et quelques epingles, une cloison provisoire est bient6t faite. On monte un petit lit de camp; j'en
ai un tres convenable, envoye de Saint-Germain ii y a deux
ou trois ans; il commence a servir, et il sert de chaise ou
fauteuil, de lit, de bureau, etc. En ce moment, je suis dans
une chambre relativement convenable; j'ai une table, et je
suis assis sur un lit, et un lit luxueux; ii consiste en
quatre ou cinq planches (c'est tout); ordinairement, un lit(quand ii y en a, c'est toujours du luxe) est compos6 de
quelques branches d'arbres ou roseaux trs durs;on appelie
cela une a barbacoa ., et en paez a aton ».
Nous sommes ici dans la maison de Jacinto Guainas, undes deux Indiens qui savent lire dans tout Tierradentro.
Les icoles ne datent guere que d'un an ou un an et demi,
et ont ete fonddes par le M. le Supirieur, qui nomme les
maitres d'ecole et inspecteur, etc. Le gouvernement ne
s'occupe que de payer (i5o fr. par mois) par l'entremise de
M. le Supirieur.
Les Indiens profitent de notre passage pour demander
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des f6tes. Une fete consiste en vepres, messe chantee et procession en P'honneur d'un saint ou de Notre-Seigneur. Ces
jours derniers, c'taient des fite" en L'honneur de l'EnfantDieu (del Nifo-Dios), de Notre-Seigneur ressuscit4 (del
Resuscitado), de sainte Barbe, de saint Pierre, de saint
Joseph, etc.
La veille de la fete, ! = fSicaro •, c'est-A-dire celui qui
fait faire la fdte, arrive et vient apporter solennellement au
missionnaire le a camarico * (poulets, oeufs, pommes de
terre, haricots, etc.), pour manger le jour de la fete. Je dis
qu'il vient solennellement, an son des cloches, avec les bannieres et avec des fus6es. Ii donne un petit 4 camarico • au
chantre qui nous accompagne et qui chante assez bien en
s'accompagnant avec le violon. 11 y a vepres la veille de la
fete, et le lendemain messe chantme et procession avec la
statue du saint; et durant les offices, et surtout pendant la
procession, des fusees et des Ipetards, coups de fusil en
masse (sans poudre, ici, il n'y a pas de plaisir)!
F&es (vous savez ce que c'est), baptemes, mariages, confessions, etc., voila le travail de quelques jours passes dans
un village. J'oubliais la visite des 6colesdans les villages oil
il y en a.
Les eglises sont pauvres et manquent de quelques ornements; mais ii y en a quelques-unes de passables, comme
celle de Lame, oi nous sommes en ce moment, et d'autresLe climat est bon dans tout Tierradentro, moyennement
chaud dans quelques villages, presque froid A Victorico, San
Josd, Mosoco (quelque ito), et ni froid, ni chaud dans les
autres.
Ces braves Indiens ont a peu pris toujours Pair content,
gai; ils ne se prioccupent pas de ce qui se passe dans le
reste du monde, pas mdme de ce qui se passe en Colombie.
Iis vivent dans leur petite maison, retiree seule dans la montagne; autour de l'glise, t peine quelques maisons. Ils font
eux-memes leurs habits, ce que ne savent pas faire les civi-
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lisds de Colombie, qui achetent tout ou a peu pr&s de
1'etranger. Je dois vous dire le costume des Indiens : les
hommes ont pour habit un calecon blanc qui va jusqu'aux
genoux, et une ' roana s, piece d'etoffe carree, noire ordinairement, qui a un trou au milieu pour passer la tete et
retombe autour du corps jusqu'au dessous de la ceinture.
Pas mal d'enfants, jusqu' douze ans, n'ont que la Kroana D
sans calecon. Les femmes sont aussi habillees tres simplement et dicemment; il n'est pas besoin d'aiguille ni de fil
pour leur vetement, il est sans couture. Elles les tissent
elles-mimes. Le premier vdtement les couvre de la ceinture
au-dessus du genou, et est retenu i la ceinture par une
espece de large ruban, solide et long, qui fait trois ou
quatre fois le tour du corps. Le deuxieme vtement les
couvre des epaules a la ceinture; il est en une piece on deux
et est retenu au-dessus des epaules par deux espices d'epingles en cuivre ou en bois, ou faites avec un petit os de poulet,
une plume de poule, etc.
Les bras restent libres, le vetement ne comporte pas de
manches; il est noir ordinairement. Quand les femmes
viennent an village on a 'Nglise, elles ont une autre piece
d'etoffe, bleue ordinairement, qui les enveloppe de la tete
a la ceinture. Cette piece d'etoffe sert aussi aux mamans
pour porter leur bebi derriere le dos : un large ruban
qu'elles attachent sur le devant retient solidement le petit
enfant dont la tAte se voit derriere la tete de la mere on audessus de l'epaule, quand il ne don pas. Ainsi les femmes
ont les mains libres pour travailler, car elles travaiilent en
marchant, elles filent, elles font des a giges o, petits sacs
tres jolis que tout Indien qui se respecte porte en bandouillere. Les hommes sont aussi presque toujours occupes; ils
foot des chapeacx en marchant. Au costume que je viens
de d6crire, ajoutez un chapeau, pareil pour les hommes et
les femmes. N'allez pas parler de chaussure, ni de chemise;
je vous ai dit ie costume complet. Si PIndien est riche, il

-

136 -

portera les caleqons plus larges, la roana plus longue, ou it
en prendra deux on trois l'une sur I'autre; rIndienne se
mettra trois, quatre ou cinq colliers, des pendants d'oreille.
Les pendants d'oreille sont a la mode; les petites filles
que je baptise ont dejA les oreilles trouees et un fil, et
quelques-unes les pendants. J'ai vu quelques personnes
qui avaicnt comme pendants d'oreille, devinez quoi?...
Deux midailles miraculeuses! Aviez-vous pense a cela?
Pendant que j'6cris ces lignes, un petit garqon de douze a
quatorze ans est Ia qui me regarde; ii est de ceux qui n'ont
que la c roana v pour tout habit.
-

Ingui castellano jipna? -

Jipmet.

- Tu sais Pespagnol? - Je ne sais pas.
- Inhui quiny casenga ? - Jos&.
- Comment t'appelles-tu ? - Joseph.
- Ingui doctrina jipna? - Jipmet.
- Tu sais le catichisme? - Je ne sais pas.
Et je lui enseigne un pen :
- Mans Dius unstiua? - Tech Dius cha unsa.
- Combien y a-t-il de Dieu? - II y a un seul Dieu, etc.
Mais ce n'est pas la peine de vous donner une leqon de

a paez ; du reste, je ne suis pas encore tris fort.

Que vous dire encore des Indiens? Le matin et le soir,
ils viennent saluer les missionnaires, baiser la main, demander laIbnediction. Quand quelqu'un rencontre son
parrain on sa marraine (de baptime, de confirmation on de
mariage), ii s'agenouille et demande la benediction en
disant: a Beni et loud soit a jamais le saint Sacrement de
rautel et Marie conque sans peche originel, etc. * Tout le
monde se dicouvre, et le parrain donne la beindiction.
Alors seulement on se salue; pour cela chacun met la main
droite sur Plpaule gauche de 'autre, puis on se sert la main
avec un bon sourire.
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Les autorits se distinguent par un baton noir qu'elles
ont toujours a la main, et it y en a des autorites! gouverneur, commissaires, capitaines, maires, etc., etc. Les Indiens
sont obdissants.
Que vous dire encore? J'ai icrit cette lettre a la hate. Vous
voyez que je cause avec vous comme si j'etais a Saint-Walfroy, et quelques milliers de lieues nous siparent!
Une petite priere pour les Indiens de Tierradentro et leurs
missionnaires. Et si vous avez des objets de pietd (medailies, chapelets, croix, images), que vous ne puissiez
utiliser, envoyez-les a la soeur Jeanne, de I'h6pital de
Saint-Germain-en-Laye, qui est, en France, procureur
general de la mission de Tierradentro et autres lieux.
Je vous quite pour faire une douzaine de baptames; j'en
ai fait jusqu'A irente a la fois.
Louis Duaou,
Veuillez agreer, etc.
Missionnairede Tierradentro,

a Inza (Cauca),

Via Panama (Colombie).

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
71. - FACUTr DE DIRE LA. MESSE CONFOR*E A LEUR OFFICE
POUR LES PRERESs DE LA CONGRAGATION DE LA MISSION, CELEBRANT DANS

UNE

CHAPELLE DES FILLES DE LA CHARITT.

-

(Rescrit de Pie X, I1 aoCtt 19g8.)
BEATISSINM

PATER.

Sacerdos Petrus Piacenza, S. R. C. Pronotarius apostolicus, qui
septem abhinc annis degit Rome in domo Congregationis ad monten
Citatorium, ad thronum Sanctitatis Vestrn humiliter provolutus, ad
dubia solvenda, et ad anxietates praecavandas circa interpret&tionem

legis de celebratione missa in oratoriis semipublicis, enixe rogat ut
S. V. dignetur declarare quod omnes ct singuli prebyteri CongregationisMissionis, possint celebrare missam juxta calendarium ejuadem
congregationis, quotiescumque celebrant in oratoriis semipublicis
Puellarum Charitatis, exceptis diebus quibus occurit festum patroni
loci, vet Dedicationis Ecclesia cathedralis, aut ejusdem titularis.
JUXTA PRECE

IN DOMINO.

Die II Sextilis 9go8.
Prus PP. X.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
36. M. Yvert (Henri), pritre, decedi & Rome (halie), le
9 aout 19o8; 8o ans d'Age,41 de vocation.
37. Frere Valiente (Vincent), coadjuteur, dicede iSan Juan
(Antilles), le 23 juillet 1908; 71,46.
38. M. Cha~Ameil (Michel Antoine), pretre, decede A Figucras (Espagne), le 26 aodt 90o8; 63,43.
39. M. Zdziblo (Rodolphe), pr4tre, dicid ai Cracovie (Autriche), le 3 septembre 19o8; 31,14.

40. Frere Garcia (Pierre), coadjuteur, d6ced ia Avila (Espagne) le 3z aott 19o8; 25,5.
41. Frere Frade (Joseph), coadjuteur, diecd ia la Havane
(Antilles), le 24 aout 1908; 66,40.

42. M. Pessoa (Antoine), pr&tre, decede a Bahia (Brdsil), le
22 septembre 1908; 33,7.
43. Frere Ramos (Louis), coadjuteur, decede a Puebla
(Mexique), le 2 septembre 1908; 77,43.
44. Frere Dussaillant (Jean), coadjuteur, dCced6 a Dax
(France), le 2 octobre 1908; 79,53.
45. M. Licker (Nicolas), pretre, dicdita Metz (Lorraine),
Ie 6 octobre i908; 53,29.
46. M. Doci (Albert), pretre, decide i Petropolis (Bresil),
le 3 octobre 19o8; 66,46.
47. M. Saccheri (Jacques), pritre, dcide iATurin (Italie),
le 5 octobre 1908; 60,44.
48. Frere Destribats (Jean-Bernard), clerc, decidi i Dax
(France), le 7 octobre 1908; zt,3.
49. Frere Stergar (Jean), coadjuteur, d6cedd6
Cilli (Autriche), le

to octobre 1908; 75,55.

5o. M. Orriols kEmmanuel), pretre, decedi
SEspagne),le 18 novembre 1908; 72,55.

a Barcelone
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5I. Varetto (Jean), coadjuteur, dicidi A Turin (Italie), le
26 octobre 198 : 63,38.
52. M. Bretaudeau (Lion), pretre, d6cd6d& Paris, le 3 decembre 1908; 45,13.
53. M. Ouang CMartin), pretre, decidd & Tchen-Uien
(Chine), en decembre 1908; 38,27.
NOS CHERES S(EURS
Marie Dross, d6cidee

a l'Ecolede Sarvar, Hongrie; 26 ans d'&ge,

9 de vocation.

Marie Monatte, Maison de Charite de Clichy, France; 64, 45.
LUontine Batailler, Maison de Chariti de Montolieu, France;
84, 5o.
Cicile Simonisek, H6pital de Knittelfeld, Autriche; 35, 7.
Reine Couturier, H6tel-Dieu de Narbonne, France; 81, 57.
Anne Fargeon, Asile Saint-Vincent-de-la-Teppe, France; 76, a.
Marie Kritzl, Ecole de Besztercebanxa, Hongrie; 67, 36.
Maria Balcells, Misericorde de Ldrida, Espagne; 38, as.
Juana Martinez, H6pital general de Madrid; 32, 9.

Maria Perez, Maison San Diego de Valdemoro. Espagne; 70,48.
Eudoxia Tajadura, Maison centrale de Madrid; 17. 7 mois.
Raimunda Ventura, Maison Amparo de Villanuera, Espagne;
60, 31.
Juana Jarranz, Hospice de Marina de San Fernando, Espagne;
34, i2.

Marie Turska, H6pital de Saint-Vincent de Leopol, Pologne,
Autriche; 71, 48.
Marie Mathieu, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France; 73, 5o.
Marie Heusele, H6pital Isabel de Bahia, Bresil; 46, 22.
Adele Clementy, Hospice civil d'Estaires, France; 47, 25.
Rose Mazas, H6pital Victor-Emmanuel de Catane, Sicile; 7, 49.

Eugenie Sandeau, Maison de Charite de Lacaune, France; 36, 13.
Marguerite Hurel, H6tel-Dieu de Chlons-sur-Marne, France;
39, i5.

Marie Patissier, Maison de Charite de Clichy, France; 65, 40o
Marie Boulineau, Maison de Charite de Soissons, France; 55, 3o.
Josephine Chylewska, Maison centrale de Culm, Pologne allemande; 22, 2.

Marie Rouquet, Maison de. Chariti de la paroisse de NotreDame, an Havre, France; 82, 57.
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Anne Morcel, Orphelinat du Sacr6-Cceur de Bahia, Bresil; 85, 58.
Therese Mochon, College Saint-Vincent-de-Paul de Rio de Janeiro; 3r, 8.
Adilaide Didier. Maison centrale de Rio de Janeiro; 76, 57.
Marie Schacht, Vincentinum de Graz, Autriche; 55, 37.
Philomene Bertozzi, Maison centrale de Turin; 74, 47Famy Tiniere, Creche de Tunis; 6I, 33,
Franyoise Atzl, Maison centrale de Graz, Autriche; 54, 29.
Marie Korosic, Clinique de Budapest, Hongrie; 28, 1.
Marie Raould, Maison de Charite de la paroisse de Saint-Saverin, a Paris; 62, 35.
Martina Ijurco, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne
5o, 3o.
Petra Ugarte, Prison de Seville, Espagne; 49, 25.
Gaetana Russo, Maison centrale de Naples; 36, 13.
Suzaline Dieume, Maison de Charit6 de Panama; 56, 32.
Marie Combry, Maison de Chariti de Clichy, France; 8o, 59.
Antoinette Knickenberg, H6pial d'Autun, France; 78, 53.
Alejandrina Teran, Maison de Charit6 de Latacunga, Equateur;
44, 26.
Rosalia Caniglia, Maison centrale de Naples; 69, 39.
Marie Martin, Maison deCharite de la paroisse de Notre-Dame,
i Chilons-sur-Marne; 88, 68.
Marie Roques, Maison de Charite de La Rochelle, France; 70, So.
Catherine Cathonnet, Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 52, 34,
Ellen Brady. Orphelinat Sainte-Marie de Baltimore; 74, 51.
Francoise Rossi, Orphelinat de Campomorone, Italie; 74, 44Charlotte Ponti, Maison centrale de Turin; 32, 12.
Josephine Giuliani, Hospice de Castelvetro, Italic; 22, 2.
Refugio Gonzalez, Lazaret de Lima, Perou; 68, 40.
Marie Derenne, Maison de Chariti de Rennes, France; 38, 15.
Rosalie Ouakim, Maison de Chariti de Zouk, Syrie; 3o, 7.
Marthe de Pierre de Bernis, Maison de 'Immaculee-Conception, a Beyrouth; 54, 31.
Alice Postel, Hospice civil de Versailles; France; 49, 24.
Philomene Monasteri, Maison centrale de Sienne, Italie; 42,.27.
Anne Veyridre, Maison de Charit6 de la paroisse Saint-Thomasd'Aquin, a Paris; 86, 62.
Marie Renaud, H6pital Saint-Andre de Bordeaux; 72,
44.
Berthe Patard, H6pital Saint-Joseph, a Paris, 46, 25.
Maria Anchorena, College de Saragosse, Espagne;
78, 55.
Patrocinio Laplaza, •co le populaire de Cadix, Espagne; 42, 22
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Maria Ardaiz, Asile des aliends de Cadix, Espagne; 85, 57.
Victoriana Aguirre, Asile de San-Jose de Jerez, Espagne; 78,57.
Franqoise Ponikvar, H6pital gneral de Laibach, Autriche;47,26.
Longina Vareillaud, Maison centrale de Buenos-Ayres; 53, 3o.
Marie Duval, Maison de Charite de la paroisse Saint-Michel, &
Bordeaux; 77, 49Marie Soullier, Asile Sainte-Liopoldine de Ni6theroy, Brdsil;
61, 40.
Marianne Geda, Maison centrale de Turin; 36, 15.
Henriette Scagnelli, Maison centrale de Turin; 28, 15.
Marie Moulis, H6pital de l'Enfant-Jisus de Madrid; 57, 36.
Lucine Tournoux. Hopital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso,
Chili; 80, 55.
Marie Maillebiau, Hospice de Tonneins, France; 64. 35.
Eugenie Rigereau, Maison principale de Paris; 45, 24.
Jeanne Ronchaud, Maison principale de Paris; 33, 12.
Antoinette Legendre, Maison de Charit6 de Bagneres-de-Bigorre, France; 63, 40.
Josephine Prodhon, H6pital Saint-Andrd de Bordeaux; 34, 9.
Marie Delfino, Maison centrale de Turin; 23, 3.
Jeanne Couillerot, au College Saint-Louis, a Madrid, Espagne;
63,43.
Maria Mori, Maison centrale de Sienne, Italic; 27, 8.
Marguerite Hartney, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsSUnis, 69, 43.
Marguerite Hoey, Maisoir centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis,
79, 62.
Philomene Thiron, H6pital Saint-Joseph de Ning-Po, Chine;
65, 47Madeleine Ganche, h la Maison centrale d'Ans, Belgique; 65,38.
Marguerite Kelleher, H6pital Sainte-Marie de Rochester, EtatsUnis; 59, 35.
Marie Agus, Asile de Cagliari, Italie; 46, 2o.
Lia Anfossi, Maison centrale de Turin, Italie; 33, I1.
Agnes Freitag, Hospice des pauvres, a Budapest, Hongrie; 29, 7Elisabeth Valette, H6pital de Mont-de-Marsan, France; 63, 45.
Philomene Vernochet, Asile San Manuel de Malaga, Espagne;
57, 39.
Therese Holzer, Maison centrale de Salzbourg, Autriche; 64, 37.
Antonie Bascou, Maison de Marie-Immaculde, a Louvain; Belgique; 68, 45.
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Splrie Marcillhac, H6pital Saint-Jean-Baptiste de Dinant, Bel
gique; 79, 56.
Maddalena Viscusi, Maison cent-ale de Naples; 54, 27.
Felipa Perez, College de Sanguesa, Espagne; 91, 67.
Martina Campos, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro,Espagne;
45, 2o.

Barbara Lacabe, Maison centrale de Madrid; 81, 54.
Teresa Matterradona, H6pital de Salamanca, Espagne; 44, 8.
Josephine Pougaet, Hospice de Bapaume, France; 77, 54.
Jeanne Dufes, Maison de la Providence Sainte-Marie, a Paris;
86,69.

Rosa Celli, Maison centrale de Sienne; 3o, 8.
Jeanne Charpentier, Maison de la Providence de Bruxelles;73,53.
Victoire dodetz, Prison de Meseritsch, Autriche; 58, 43.
Louise Leleu, College de l'Immaculee-Conception de BuenosAyres, 6o, 4o.

Amalia Silvestri, H6pital de Galatina, Italic; 58, 29.
Marie Gabalda, College de 'lmmaculee-Conception de Rio de
Janeiro; 84, 59.
lmilie Lebon, Maison de Charite de Bosost, Espagne; 62, 34.
Avelina Borrero, H6pital militaire de Guayaquil. Equateu r 5o, 9.
Venancia Claguenaga, College de Murguia, Espagne; 77, 59.
Maria Pablo Blanco, H6pital de Manrese, Espagne; 3o, so.
Anne Leahy, H6pital de Washington, Etats-Unis; 41.4.
Marie Tamer, H6pital de Saint-Germain-en-Laye, France; 76,5o;
Marie Gschanes, Hospice des pauvres de Hainburg. Autriche;
51, 24.

Marie Ouellard, H6pital de Lucon, France; 47, a1,
Adele Franceschi, Maison Saint-Joseph d'Alassio, Italie; 71, 42.
Catherine Mufios, H6pital de la Conception, Chili; 59, 34.
Marie Cima, Orphelinat Saint-Nicolas de Florence; 71, So.
Eug6nie Lecomte, Providence de Mustapha, Algerie; 84, 62.
Maria Junca, Hospice de Jerone. Espagne; 49, 23.
Teodora Gonzalez, Asile Sainte-Christine de Madrid; 26, 8.
Juana iriarte, Bienfaisance de Palencia, Espagne; 26, 6.
Rose Meineri, Hospice Maruffi de Plaisance, Italie; 20, x.
Antoinette Bussi, Maison centrale de Turin; 37, 13.
Maria Casanovas, IH6pital de Mahon, lies Baleares;
72, 47.
Calista Ochandorena, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne; 33, iI.
Juana Sancho, Coll6ge de 'Union, i Carabanchel, Espagne
25, 1.
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Maria Crivillers, Asile Saint-Vincent de Manille, lies Philippines, 34, 13.
Leonie Parenty, Maison de Chariti de la paroisse Saint-Victor
de Liege, Belgique; 35, 13.
Petronille Gardettes, Hospice de Villemur, France; 74, 5o.
Lydie Mollo, Maison centrale de Turin; 29, 7.
Claire Durando, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;8z, 56.
Rosalie Thony. Maison de Charite de Chateau-l'Ev&que, France.
66,44.
Eugenie Fayard, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso,
Chili, 75, 55.
Rosalie Hubert, H6pital Saint-Andre de Bordeaux; 79, 5o.
Marie Baux. Maison de Charite de la paroisse de Notre-Dame
de Dijon, France; 70,46.
Virginie Brevet, Hospice de Saint-Georges-de-Lisle, France;
73, 51.
Antoinette Laroche, Maison centrale & Ans, Belgique; 41, 17.
Maria Guillamet, College de San-Gervasio, a Barcelone; 46, 2o.
Vicenta Sue, H6pital general de Valencia, Espagne; 72, 44.
Anne Pohlmann, Maison de Charite de Byslawek, Pologne;
74. 48.
Herminie Abbrecht, H6pital Sainte-Marie de Rochester, EtatsUnis, 69, 45.
Amelia Castillo, Maison centrale de Quito, Equateur; 43, 7.
Maria Greco, Maison centrale de Naples; 56, 34.
Victorine Denechire, Hospice de Tonnay-Charente, France;
3o, 9.
Louise Lalaurie, Maison Saint-Vincent de 'Hay, France; g, 8.
Anne Breznik, Hospice.de Laibach, Autriche; 22, 1.
Marie Brining, Maison Saint-Vincent de Cologne; 34, 3.
Marie Couly, H6pital Saint-Joseph de Chicago, Etats-Unis;
76, 59.
Marguerite Cayr6, Maison de Saint-Michel, Algerie; 79, 5r.
Marie Verdier, Maison centrate de Naples; 73, 46.
Rosa Morizio, Maison Saint-Joseph de Portici,Italie;25,7 mois.
Marie Gaily, Maison de Charit6 de Chateau-l'Eveque, France;
79, 46.
Ernestine Hegedlis, Maison Centrale de Graz, Autriche; 73, 33.
Maria Rota, College de l'Immaculde-Conception de Manille, Iles
Philippines, 53, 38.
Mariana Lemns, Coll•ge Saint-Vincent de la Havane, lie de
Cuba, 53, 24.
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Marie Delahundy, Hopital de Boston, Etats-Unis, 73, 48.
Jeanne Le Donssal, H6pital gineral d'Angers, France; 4o, i5.
Luisa Grells, H6pital de Manille, lies Philippines; 45, 22.
Luisa Laboreria, H6pita! d S6,•~cy
duGaiicia, Espagne; 59,34.
FloriaGratpanche, Maison de Charite de Lille-Fives, France;
72, 49Jesusa Ruiz, Maison de l'Enfant-Jisus, a Madrid; 27, 2.
Madelaine Bus, Orphelinat d'Erlau, Hongrie; 36, i8.
Angele Pivert, Maison de Charit6 de la paroisse Sainte-Marie,i
Boulogne-sur-Mer, France; 89, 55.
Marthe Breunan, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis,
27, 4
Frangoise Grosso, Asile de Racconigi, Italie; 46, 19.
Frangoise Mareneo,Maison Marie-Immaculee,i Louvain, Belgique; 68, 42.

LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-1800
Par M. GABRIEL PaEBOYaE

G~iNALAT DE M. FELIx CAYLA DE I. GARDE
Dixieme Superieur g6n6ral
(Suite; voy. ci-dessus, tome 73, page 656).

23. Filles de la Charitd.
Nous venons de voir sous le gienralat de M.Cayla outes
les ipreuves dont fut abreuvee la Congregation; nous venons d'admirer la sagesse, les talents, la haute piet• et la
douceur de celui qu'elle s'etait choisie pour la conduire dans
ces temps difficiles. Mais lI ne s'arretait pas la sollicitude
du General de la Mission; M. Cayla savait qu'a la conduite
des Missionnaires se joignait celle d'une intiressante communaumi contice complrtement a ses soins et A ceux de ses
confreres, comme le vent saint Vincent : la Compagnie des
Filles de la Charit6.
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I. Sollicitude de M. Cayla pour la Compagnie
des Filles de la Charite.
Si dans ces temps malheureux M. Cayla s'est empressi
d'etre un pere pour la Congrigation de la Mission, voyonsle aussi quelques instants etre un pere plein de devouement
pour veiller sur les Servantesdes pauvres. Si la Congregation
de la Misssion est accable de revers, il faudra que la Compagnie des Filles de la Charite les ressente, elle aussi, et traverse les memes dangers, les memes outrages, les mdmes
souffrances.
Quand M. Cayla fut ilu Supirieur gindral, en 1788, la
soeur Dubois (Rende) itait supirieure des Files de la Charit6, depuis la Pentec6te 1784.
La sceur Chirac (C.cile) remplissait les fonctions d'assistante, elle avait etC ilue le 28 mai 1787; la seur Pilloy (Genevieve) celles d'econome, elle avait ei6 Clue le 12 mai 1788;
la sceur Mousteyro (Judith), celles d'officikre; elle avait
4td ilue le 5 juin 1786.
A la Pentec6te de 1789, i" juin, furent Clues : superieure, la soeur Deleau (Antoinette); assistante, la seur
Floyt (Frangoise).
A la Pentec6te de 1791, la soeur Pilloy, iconome, devait,
d'apres les Constitutions, etre remplacee. Mais la note suivante insiree dans le livre des elections, nous fair connaitre
le motif qui a determine le Supdrieur gienral i la maintenir
dans ses fonctions.
a i3 juin 1791.
a Nous, Jean-Joseph-Felix Cayla... accompagno
de
M. Charles-Dominique Sicardi, directeur des Filles de la
Chariti, apres avoir invoqui les lumirres du Saint-Esprit,
et avoir mirrement considere les inconvenients qu'il y aurait eu, de faire selon l'usage une convocation gendrale des
Filles qui composent leurs diffdrentes maisons de Paris et
des environs, sans s'exposer a des dangers rdels, le Conseil a
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decide d'une voix unanimeque la soeur Pilloy (Genevieve),
econome en exercice, continuera pendant le cours de trois
annees, A compter de ce jour, loffice d'iconome- a
En 1788, les sceurs avaient comme directeur de leur communauti M. Bourgeat, qui n'en remplissair qu'incompldtement les fonctions a cause de son Age avance et de ses infirmitis; aussi, des la fin de 1786, M. Philippe lui avait
dtd adjoint. Dans ces conditions, Paction du directeur dtait
a peu pres nulle dans le Conseil de la Communautd, quoique
ce fat sur lui que M. Jacquier se fat dichargi de sa sollicitude a l'egard des soeurs. Le Sup6rieur general, absorbi par
d'autres soins, s'itait a peine reserve de prononcer ddfinitivement sur quelques affaires importantes. La superieure de
la Communautei tait cependant tenue de temps en temps a
venir lui rendre compte de l'4tat de la Compagnie. On peut
done dire, d'apr&s cet expose, que M. Jacquier ne gouvernait
pas immddiatement et directement cette intiressante Communaute; peut-etre, mime, faudrait-il remonter jusqu'a
M. Bonnet, pour trouver un Superieur general qui aft pris
une part active et directe i sa direction et a Pensemble de
son gouvernement. Mais ii est un fait qui ressort des vicissitudes par lesquelles la Compagnie des Filles de la Chariti
a passe depuis son itablissement, c'est que sa prospiritI et,
par suite, le bien qu'elle a opdre, a toujours iet en rapport
avec les soins que ses superieurs naturels lui ont immediatement prodigues.
Comme consequence necessaire de cet etat de choses, les
personnes appelees a remplir les principales charges de la
Communaute et surtout celles qui etaient placdes la tate du
secretariat, a raisonde leur position plus stable,gouvernaient
a peu pres seules la Communaute, se trouvaient portees a
elargir le cercle de leurs attributions et relichaient dans les
memes proportions les liens de la d6pendance dans laquelle
elles auraient dd se maint•air cnsNamniit I'egard du
Supdrieur general de la Mission.
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M. Cayla ne se dissimula pas la difficulti de tout faire
rentrer dans I'ordre; mais, comme il s'agissait de la gloire
de Dieu, du bien du prochain et du maintien d'une institution de saint Vincent dont la conservation de 'esprit primitif etait confide i ses soins, il ne balanqa pas a mettre la
main a I'eure des le debut de son generalat.
Le i" janvier 1789, il adressa a toutes les maisons des
Filles de la Charite une circulaire qui est une des plus importantes parmi celles de leurs Sup6rieurs gendraux.
a Des les premiers jours de mon dlection, leur dit-il, je
m'occupai de votre bonheur: je me serais empressi dUs cet
instant de vous faire entendre ma voix et de vous porter des
paroles de paix et de salut, si la multitude des affaires ne
m'en eit 6te la liberte. Je jouis d'un peu de calme et j'en
profile pour remplir un devoir bien cher i mon coeur.
c Je vous dois les sentiments d'un pare, mais ils ne seraient pas dignes de vous si je ne joignais aux effusions
d'une tendre chariti les expressions du lele et r'tendue
des soins qu'il inspire. »
Viennent ensuite des avis pleins de sagesse pour entretenir les sceurs dans les sentiments d'une vraie piidt, ritablir I'uniformit6 qui avait subi quelque alteration, maintenir la paix et 'union des cqeurs, et exciter un devouement
de plusen plus genereux dans lesdifferentes fonctions qu'elles
ont A remplir l'egard des pauvres.
Cettte meme annae, il donna un successeur a M. Bourgear, A qui les infirmites ne permettaient plus de continuer
la direction des soeurs : ce fut M. Sicardi, son assistant
italien. M. Cayla se proposant de pr6sider lui-meme les
conseils de la Communautd et de se mettre au courant des
affaires et du personnel des maisons, ce choix n'avait pas
'importance qu'il aurait eue dans d'autres circonstances.
Malheureusement, la revolution qui 6clata et dont les.
premieres fureursse portereat sur Saint-Lazare, 1'incertitude
de la conservation des Filles de la Charite, la suppression
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definitive de leur Communaute,le 18 aodt 1792, et la nIcessite dans laquelle se trouva M. le Superieur gineral de
piendre la route de 'exil, ne lui permirent pas de realiser
les intentions oi ii etait de replacer toutes choses dans leur
4tat normal. Quoique sur la terre etrangere, il ne perdit pas
de vue cette intiressante partie de la famille de saint Vincent,
et c'est dans le but de rialiser les amiliorations que son
esprit elevi et pratique avait entrevues, qu'il composa un
Directoire spirituel a l'usage du siminaire.
2. Alarmes des Filles de la Chaiitd, Ic 13 juillet 1789.

La journee du 13 juillet 1789, pendant laquelle la maison
de Saint-Lazare fut livree au pillage et a la devastation, fut
une journee de terreur et d'angoisses pour les Filles de la
Chariti, dont la maison etait dans la mime rue et vis-a-vis
Saint-Lazare. Nous empruntons a M. Jauffret, plus tard
eveque de Metz, le r6cit de ce qui se passa dans leur habitation durant cette funeste journee.
Pendant que les brigands entraient i Saint-Lazare, dcs
cris affreux se faisaient entendre contre les Filles de la Charitd. On les accusait d'etre de connivence avec les Missionnaires et on les menaqait de faire une prochaine irruption
dans leur asile. Leur maison, unique chef-lieu des Filles
de la CharitY, etait en ce moment composde de cent cinquante soeurs, parmi lesquelles on en comptait cinquante
comme invalides: c'dtaient celles qui, apris avoir consacr6
leur vie entiere au service des pauvres, etaient tombies
dans 'infirmiti de la vieillesse. La Communautd les rappelait dans cette maison oh elles recevaient de leurs sours
les soins qu'elles n'etaient plus elles-mdmes en itat de donner aux pauvres. Les postulantes itaient au nombre de
quatre-vingt-dix-huit, del'Age de seize A vingt ans. On conqoit tout ce qu'il y avait & craindre pour ces jeunes filles.
de I'irruption de cette multitude furieuse qui ne demandait
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qu'un signal pour briser toutes les portes. Les seurs ne se
cachaient pas l'dtendue de leur peril et invoquaient ardemment le Seigneur comme leur unique sauvegarde.
A cinq heures et demie du matin, un des -ik.'cteurs avait
pu sortir de Saint-Lazare et penetrer chez elles pour cildbrer la sainte messe, mais il n'en itait pas sorti. A sept
.heures, trois ou quatre brigands frapperent a la porte, annonCant M. Bourgeat, qu'ils apportaient sans connaissance
et dans son fauteuil, de la maison de Saint-Lazare. En entrant dans sa chambre, ces brigands avaient dtd touches de
respect k la vue de ce vendrable vieillard completement paralysd, et avaient accede a la proposition du garde-malade,
de le transporter chez les socurs. 4 Voila, disaient-ils aux
autres affides, voilk le pere des Filles de la Charite, laissezle en paix. a En le remettant aux maitresses des novices:
a Voili vorre phre, leur dirent-ils, vous en aurez bien soin;
nous vous apportons tout son mobilier, son chapeau, sa
bourse; > et, en s'en allant, ils ajouterent qu'il n'y avait
rien a craindre pour les seurs: 1 Nous ne sommes pas
payds pour vous, dirent-ils, mais pour Saint-Lazare. v Les
maitresses des novices elles-memes ont rapporti ce fait.
Quand ces trois brigands etaient arrives, les sceurs avaient
cru qu'ils venaient pour se saisir de leur second directeur,
M. Sicardi, qui s'dtait rifugid dans la chapelle et cachd dans
son confessionnal. Mais ils s'en retournirent aussit6t continuer leurs ravages a Saint-Lazare, sans s'informer de ce
qui se passait dans la maison des soeurs.
D'autres brigands se presentirent sur les onze heures du
matin, au nombre de quinze; ils voulurent s'introduire
dans la maison et en faire la visite, pretendant y trouver
le tresor de Saint-Lazare, du bld et de la farine. La Sup6rieure g6nerale, la sceur Dubois t, et la maitresse des novices les accompagn6rent dans leur visite. Les quatre-vingtI. Mortc A Sable, iAg

de soizante-dix ans.
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dix-huit novices etaient en ce moment dans la salle du
noviciat, mais les brigands n'eurent pas la pensde d'y entrer.
Ils passerent de meme sans faire attention devant la salle
des archives et devant celle oi se trouvaien *teous !. -:ments et le linge des postulantes, renfermes en ce lieu depuis dix ans. Cette visite dura une heure et demie, et pendant ce temps, les cris de rage et de fureur continuaient au
dehors contre les sceurs, et semblaient par intervalles devenir plus alarmants.
Quand cette quinzaine de bandits se furent retires, la
Communaute se rendit au refectoire. On y rdcita bien les
prieres accoutumees avant le repas, mais ni seurs ni postulantes n'eurent le courage de manger.
La Communaute continua A demeurer dans la crainte
jusqu'a cinq heures du soir; a ce moment, les brigands
revinrent au nombre de deux cents, hommes et femmes;
ces dernieres furent renvoyees par les chefs de la troupe.
La plupart etaient armes de piques, de massues, de barres
de fer, de pistolets, de sabres, d'dpdes, de vieilles armes;
des chefs marchaient a leur tete. An milieu d'un tel peril,
la Supirieur ginerale et la maitresse des novices ne crurent
pouvoir mieux faire que de renfermer leurs novices et leurs
postulantes dans la chapelle.
D'apres le ricit dicte par trois maitresses des novices,
v ngt de ces brigands faisant ritrograder les autres, se
dirig&rent vers la chapelle et menacerent d'en enfoncer la
porte si elle ne leur etait ouverte a linstant. On la leur ouvrit, et ils virent devant eux ces pauvres jeunes personnes,
agenouilldes au pied de l'autel, invoquant la protection de
Marie Immaculee et de leur bienheureureux Pere saint
Vincent. Au cliquetis des armes, au jurements de ces for
cenes, on peut comprendre leur frayeur, an point qu'elles
se mirent a pousser des cris lamentables. Aussi, les brigands
eux-memes sepblent frapps d'un saisissement involontaire
et s'arritent; Pun des chefs retire son chapeau, les autres
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Pimitent. La sainteti du lieu, l'image de Notre-Seigneur,
celles des saints semblent leur imposer le respect,; ils
s'avancent vers le sanctuaire, mais d'un pas timide. Comme
s'ils n'etaient plus les mimes hommes, tout A l'heure ivres
de vin et de fureur: < Mesdemoiselles, ne craignez rien,
dit 'un d'eux, nous ne venons pas pour vous faire aucune
insuhe; malheur a celui qui oserait letenter! > Ces paroles
n'empech6rent pas que plusieurs novices se trouverent mal
et tomberent dvanouies. Alors, celui qui semblait etre le
chef de la troupe, grand jeune homme dont les traits fortement prononcds annoncaient un caractere energique et decide, soit.pour le bien, soit pour le mal, s'avanga vers l'autel, suivi de ses satellites, et fit la ginuflexion devant le
saint Sacrement; plusieurs des siens I'imiterent. Mais
voyant que plusieurs novices dtaient encore tombies 6vanouies, il dit A sa troupe: € Allons, sortons de ce lieu;
n'effrayons pas davantage par notre prdsence ces jeunes
demoiselles. > 11 sort, et tous les autres le suivent, itonnes
sans doute de se retirer avec des sentiments aussi contraires
a ceux qui les avaient amenis.
De la, ils visitrent la maison et voulurent voir Pinfirmerie des anciennes. C'est li que les Filles de la Chariti,
paralysees par les infirmites et par les annies, trouvent les
derniers soins qu'elles oat exerces envers leur prochain.
Mais les servantes des pauvres doivent mourir pauvres;
aussi rien n'etait plus simple, plus modeste que cet:e infirmerie. Les brigands, maigre le desir qu'ils avaient de trouver la maison en defaut, admirerent cet itat de denuement.
Le pritexte de cette visite etait de voir sides hommes ne s'y
seraient pas renfermis: les deux directeurs etaient restis
dans leurs confessionnaux, et on ne les avait pas apercus.
Ces hommes voulurent aussi gofter le bouillon de ces
soeurs infirmes, mais ils le trouverent fade ainsi que tous
les autres aliments destines pour elles, et ils ne pouvaient
comprendre qu'on n'apportit pas un peu plus d'appret
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pour ces soeurs de la maison, quand elles-mames sontsi attentives pour les paivres qui leur soot etrangers. Mais c'est
que ces brigands ne pensaient pas que la religion de JesusChrist unit tous les hommes en un seul esprit et en un seul
cceur, et que pour les Filles de la Chariti Ie pauvre le plus
inconnu a Ie meme droit i ses soins qu'un frere on qu'un
enfant.
Cette derniere invasion dura environ trois quarts d'heure.
Apres cette visite, les brigands retournirent sous la porte
d'entree et y resterent quelques moments. L'un d'eux avait
demande de I'argent i une maitresse des novices; mais le
chef, I'ayant entendu, menaca de le tuer s'il s'avisait de
renouveler sa demande.
Deux sceurs furent toutefois obligees d'accompagner
quelques-ans de ces hommes armes, qui voulurent les conduire dans un cabaret. Elles les suivirent jusqu'au milieu
de la rue Saint-Lazare, et s'en tirerent avec quelques pieces
de monnaie. A leur retour, elles trquverent des protecteurs
dans les brigands qui s'etaient mis comme de garde a la.
porte de la Communautd. Ils leur firent place et elles rentrerent sans avoir requ aucune insulte.
Dans toutes ces visites, il ne se passa rien d'inconvenant,
et mrme la langue de ces bandits resta comme enchainee.
Au moment oi ils sortaient de la maison, la populace
voulut y pdnetrer; mais ils s'y opposerent eflicacement et
firent fermer la porte sur eux. Le chef s'etablit debout en
dehors et dit : a Mes enfants, je vous avertirai quand il en
sera temps '; en mime temps, il menaca de tuer de sa main
celui qui violerait la consigne.
La Communautd fut ainsi sauvee du pillage et de toute
insulte par une grace speciale du Seigneur; mais elle fut
bien en proie i la crainte durant deux jours et deux nuits.
Ds le soir dui3 juilet, la garde nationale s'dtant formde, les seurs demanderent un piquet pour veiller i leur
defense. Le discrict leur envoya une quarantaine d'hommes
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de cette garde qui s'organisait & peine et qui portait la
cocarde verte. Ces hommes furent plus pinibles aux soeurs
par leurs propos, que les brigands eux-memes; mais ils ne
leur firent aucun mal.
Dans cette circonstance, la Supirieure, la sceur Dubois,
disait, dans sa circulaire du 1" janvier 1790 : t Depuis le
12 juillet dernier, nos jours se sont passes dans des anxidt6s
et des perplexitis continuelles, qui ont altere nos santis.....
Binissons le Seigneur en tout temps, et supplions-le avec
instance de nous accorder des jours plus sereins, si c'est sa
sainte volontd. »
3. La Sceur Deleau 6lue Superieure des Filles de la Charite.

La sceur Deleau (Marie-Antoinette), fut elue Superieure
gindrale, a la Pentec6te de 1790, pour remplacer la sceur
Dubois. La sceur Deleau 4tait nie A Bray, pres d'Amiens;
c'est dans le petit hospice de cette localitd qu'elle fit son
postulat. Elle entra au siminaire de Paris i l'age de dixhuit ou dix-neuf ans, en 1745. A sa sortie du seminaire,
elle fut envoyde a la Misdricorde de Montpellier, d'ol elle
fut tirde pour itre placde supdrieure dans la maison de
Saint-Hippolyte, petite ville A 8 lieues de Montpellier.
Cet dtablissement etait & la fois un h6pital militaire et une
Misericorde. * Ne cessons jamais, disait-elle a ses soeurs,
d'offrir en nous Atout le monde, et surtout aux protestants
dont nous sommes entourdes, lexemple des verus ivangd.;
liques, et rendons-leur ces vertus aimables par nos continuels services; faisons-leur desirer la i6i catholique, comme
le moyen le plus assure d'arriver a la vie bienheureuse par
1'exercice de tout bien. a
De Saint-Hippolyte,elle fut placie i la tte de 1'tablissement de Bordeaux dit la Manufacture, et, trois ans apres,
elle -fut Clue assistante de la Supirieure de la Communaute.
Apres son triennat, pendant lequel elle sut se concilier l'estime et la confiance de toutes les sceurs de la maison-mere,
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elle alla, comme supdrieure, au faubourg Saint-Antoine, a
Paris. Elle se trouvait dans ce poste difficile an moment
des premieres insurrections et de la prise de la Bastille. Le
respect qu'elle sut commander, par ses vertus et son devouement aux classes pauvres, priserva sa maison de toute tentative ddsastreuse. C'est de la qu'elle fut tirde pour remplacer
la sceur Dubois, le 24 mai 1790.
Les circonstances dans lesquelles la sceur Deleau fut
placee A la tete de la Communauti itaient d'autant plus
critiques, qu'au milieu des plus grands bouleversements et
de la dispersion de sa Communautd, elle allait se trouver
privie des conseils de ses Supdrieurs, que la tourmente
rdvolutionnaire avait forces de s'exiler pour dchapper i
1'echafaud.
4. Persicution endurie par les Filles de la Charite

1

[L'annie meme du pillage de Saint-Lazare et de rinvasion de la maison des Filles de la Charite par les bandes
rivolutionnaires, une motion fut faite A l'Assemblee nationale pour la suppression des ordres religieux (r 7 ddc. 1789):
Peu apres, le I3 fevrier 1790, le dicret portant abolition
des vceux monastiques fut vote. En voici les dispositions :
* I. - L'Assemblie nationale dicrkte, comme article
constitutionnel, que la loi ne reconnaitra plus de vceux
monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe; declare,
en consequence, que les ordres dans lesquels on fait de pareils voeux sont et demeureront supprimes en France, sans
qu'il puisse en eire itabli de semblables it lavenir.
SII. - Tous les individus de l'un et de lautre sexe existants dans les maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur d6claration devant la municipaliti du lieu; et ii
sera pourvu incessamment Aleur sort par une pension con1 Le texte de ce numdro 4 manque dans le manuscrit
de
M. Perboyre. Nous y suppleons par les d6tails publi6s sur ce
sujet
dans les Annales, annee 1893, p. 194. - Note des
Anaales.
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venable... 11 sera pareillement indiqud des maisons ott
pourront se retirer ceux qui ne voudront pas profiter de la
disposition du present dicret. Diclare, au surplus, I'Assemblie, qu'il ne sera rien change A 1'gard des maisons chargees de I'education et des etablissements de chariti, jusqu'A
ce que 1'Assemblee nationale ait pris un autre parti.
SIII. - L'Assemblie excepte expressement les religieuses
de Particle qui oblige les religieux de se reunir de plusieurs
maisons dans une. a
Cette legislation ne concernait pas les Filles de la Chasitd. Elles continuerent A exercer leur ministere de devouement.
Le 12 juillet 1790, IAssemblee constituante fit un nouveau pas dans le chemin de la persecution; et, cette fois, un
abime infranchissable allait se trouver entre les fideles enfants de I'lglise et les apostats. Ce jour-li, fut votde la
Constitutioncivile du clerge de France.
Cette Constitution soustrayait le clerg4
I'autorit6 spirituelle du pape et le soumettait au pouvoir civil. On y
attribuait, en effet, au gouvernement civil, le droit d'6tablir
des pasteurs et de crier des paroisses et des dioceses. C'itait
un schisme ; accepter cette legislation, c'etait une apostasie;
communiquer dans les choses spirituelles avec les pretres
apostats, c'etait participer aleur crime et en etre complice.
Le 27 novembre suivant, PAssemblee prescrivit le serment
a cette Constitution pour tous les ecclisiastiques remplissant quelque fonction publique, sous peine d'etre traites
comme des perturbateurs du repos public, et d'etre punis
par la privation de leur traitement et declards ddchus des
droits de citoyen.
Le 4janvier 1791, fixd pour la prestationdu serment, fut
un jour de gloire pour le clerge de France, qui, par le refus
du plus grand nombre de ses representants, ddjoua la ruse
et brava les menaces, pour rester fidele a I'Eglise. Le
dimanche 3 avril, les quelques malheureux pretres qui
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avaient sacrifid leur conscience a leur ambition, on qui
s'etaient laissi intimider par les menaces des revolutionnaires, furent installes par 'autoritf civile dans les 6glises,
a la place des curds fiddles. Des ce jour, ces derniers ne
purent celebrer les saints mysteres que dans les chapelles et
les oratoires privds.
Les Filles de la Charite, comme toutes les autres communautis non encore supprimees, s'empresserent de mettre
leurs chapelles a la disposition des pretres fideles.
Les prdtres, en refusant le serment, avaient accompli un
impirieux devoir. Les fideles, a qui on ne demandait pas
encore ce serment, avaient aussi une obligation i remplir :
c'etait celle de se tenir unis aux pasteurs legitimes, de ne
point participer aux offices religieux cdlebris par les pretres
qui avaient preti le serment schismatique, et de ne point
aller recevoir de leurs mains les sacrements.
Plus d'une fois, les Filles de la Chariti se trouv6rent dans
l'alternative ou d'aller assister A la messe des predres assermentes, jureurs, comme on les appelait, et d'y mener les
enfants qu'elles instruisaient, ou d'dtre chassees de leurs
h6pitaux et de leurs icoles. Elles savaient leur devoir, et
sauf quelques rares exceptions, qu'il faut attribuer a I'illusion on parfois a la faiblesse d'un Age avanc6, ellesse montrerent heroiquement fideles et prefirerent 1'expulsion.
Ceci explique plus d'un detail dans 1'histoire de leurs
diverses maisons durant cette dpoque troublie. Dans un de
leurs etablissements, par exemple, elles furent expulsees
a parce qu'elles refusaient de conduire les enfants a Ia
messe v. Qui accusera jamais les Filles de la Charite d'une
rdsistance si invraisemblable ? Tout s'explique en se souvenant que c'etait a la messe d'un prdtre assermenti et schismatique qu'on voulait les faire assister, elles et leurs enfants.
Elles ne cdderent pas.
Ailleurs, elles se laisserent chasser de Ph6pital plut6t que
d'accepter cet assujettissement de ne pouvoir sortir sans

-

157 -

qu'un employd de la maison les accompagnit. L'explication
de leur resistance se trouve dansla nicessiti oi elles etaient
sans dome d'aller en secret recevoir les sacrements d'un
pretre fidele, dont elles ne voulaient et ne pouvaient trahir
la retraite.
On permettait aux pretres non assermentes de dire la
messe dans les oratoires et dans les chapelles privies. Les
fiddles s'y rendaient exactement pour suivre les exercices
religieux. Ces chapelles se remplissaient, tandis que les
eglises constitutionnelles etaient desertes ou fr6quentees
seulement par la lie du peuple. Ce contraste fut vivement
senti par les revolutionnaires et surtout par le clergi du
culte officiel. On disait que les pritres qui attiraient tant
de monde autour d'eux devaient avoir raison et etre les
vrais et legitimes pasteurs. De IA des discussions, des disputes et mime des desordres aux pones des maisons religieuses o les ideles se reunissaient. - Jager, Histoire de
r1glisede Francependant la Revolution, liv. XII.
La reunion des catholiques n'itait pas contraire i la loi,
et les autoritws du departement et de la municipalite n'y
voyaient qu'une question de libert6 religieuse, et nullement
une infraction aux decrets de rAssemblee uationale. Mais
le parti avanci de la Revolution et les pretres intrus ne
parent etre temoins avec indifference des sympathies de la
population pour les ecclesiastiques qui avaient refuse Ie
serment. On fit i ce sujet diverses motions au Palais-Royal,
dans les carrefours et dans les marches; les orateurs des
bornes se mirent a haranguer ceux qui voulaient s'arrdter
pour les entendre. Une emeute se prdpara sous les yeux de
l'autorite, sans que personne y mit obstacle.
Le samedi 9 avril, A la meme heure, dans les differents
quartiers de la ville de Paris, une foule de femmes, parmi
lesquelles se trouvaient des hommes ddguises, se porterent
sur les uaaisons des Filles de la Charitd, sur les monasteres
et les autres communautes de filles; on enfonqa les portes
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et on se livra A des actes odieux, tels qui ne s'en commet
pas mime chez les peuples barbares. Des vierges consacrees
& Dieu, sans distinction d'age, des dames respectables
volontairement recluses furent battues de verges, meurtries
de coups, accabldes d'injures plus cruelles que la mort
mime.
Les Filles de la Charite subirent ces odieux traitements
des mains de ces femmes et de ces hommes dont elles
avaient si souvent soulagd la misere et soigni les plaies.
A la premiere nouvelle de ces exc6s scandaleux, la garde
nationale prit les armes et accourut; mais elle resta l'arme
an bras, faute d'ordres, et les gardes nationaux jounrent
le rble de simples spectateurs. Enfin, apres plusieurs
heures, la rage des bourreaux etant epuisee, les profanateurs des couvents defilerent entre les haies de soldats, sans
itre nullement troubles dans leur marche triomphale. L'Ami du Roi, na 33o. - Hist., parlementaire, t. V,
p. 27.
L'impuniti inspira plus de hardiesse, et ce qu'on avait
fait dans les couvents se pratiqua dans la rue. Trois soeurs
de Chariti, attachees a la paroisse Sainte-Marguerite, sur
laquelle se trouvaient un grand nombre de pauvres, moururent a la suite des indignes traitements qu'il leur fallut
subir ainsi au milieu des rues. -Hist. du clergdpendantla
Revol., par M. R., t. I. p. 3 3 5. - Barruel, Hist. du clerge,
t. I, p. 1ot.
Cet acte odieux rdvolta tout Paris; il n'y eut pas un parti
serieux qui n'en repoussit la responsabilite. L'abbe Royou
ne craignit pas d'en accuser l'eveque Gobel, mais il ne
trouva point d'echo. Cependant, le peuple avait eu des instigateurs, car it y eut un plan arrdtd, une heure ddsignde,
des instruments de supplice prdpards; mais il sont restrs inconnus. Cetait a la municipalitd d'appliquer la severitd de
la loi, elle n'en fit rien, et par it devint elle-mdree complice. Elle Petait deja; c'etait facile a constatcr par son
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inaction et par l'absence d'offiiers municipaux. Pour I'Assemblee nationale elle rests muette et elle osa imposer
silence a I'abbe Maury qui, dans la seance du 18 avril 1791,
voulut donner lecture d'une lettre de la Supirieure des
Filles de la Charite, qui se plaignait de ces execrables
excbs et riclamait la protection des lois. - Moniteur du
19 avril 1791; bulletin de la seance du 18. Jager, Hist.,
ibid.
A la nouvelle de ces honteux desordres, Louis XVI eut
le coeur navre de douleur. Ne pouvant rien par lui-meme,
il fit dcrire par son ministre de l'intrieur, M. Delessart, au
Directoire de Paris, la lettre suivante :
. Le Roi, Messieurs, n'a pu apprendre sans une peine
extreme les mauvais traitements exerces sur des personnes
i qui leur sexe et leur itat auraient di servir de defense.
Les moeurs et les lois sont egalement blessies par les violences de cette nature; et si cette coupable licence n'itait
pas enfin riprimie, si i chaque evenement, A chaque circonstance, si dans la capitale, sous les yeux du Roi et de
1'Assemblde nationale, de semblables scenes devaient se
renouveler, ii n'y aurait effectivement ni liberti ni siretd,
et la Constitution ne s'dtablirait jamais. C'est done au nom
de la Constitution mdme, c'est au nom de l'ordre et pour
Phonneur du gouvernement, que le roi vous enjoint d'employer les moyens les plus prompts et les plus sirs pour
faire poursuivre et punir les auteurs de ces delits... ,
D'apres cette lettre, on devait s'attendre A quelques punitions sevrres contre les profanateurs des convents; ii n'en
fut rien. Le Directoire, faisant semblant de se conformer au
disir du Roi, fitalficher, le lendemain to, une proclamation
dans laquelle, blimant les exces de la veille, it defendait les
attroupements devant les eglises ou maisons religieuses,
proscrivait toute violence contre les personnes, ordonnait i
la force publique de sevir 4 la moindre infraction, et entin
invitait I'evdque constitutionnel A prendre toutes les me-
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sures pour empdcher les eccldsiastiques sans pouvoirs,
de s'immiscer dans aucune forction publique eccl&sastique.
(Jager, ibid., p. 277.)
Le lendemain. ii avril, le Directoire, en partie, dit-on,
sur la demande de Gobel, prit l'arreti suivant :
t Considerant-que la nation, en se chargeant des fras
du culte, n'entend pas y consacrer plus d'ddifices qu'il n'est
necessaire: que la liberti du citoyen, dans ses opinions re
ligieuses et dans tout ce qui ne blesse pas 'ordre public,
doit lui etre garantie contre toute espice d'atteintes, arrdte:
5° Toute autre egiise appartenant a la nation, dans la
ville de Paris, sera ferm6e dans les vingt-quatre heures si
elle n'est pas du nombre de celles qui sont expressiment
acceptees par rarticle suivent.
S6* Sont excepties, les chapelles des h6pitaux, des maisons de charite, des prisons, des coll6ges, des seminaires,
des couvents des religieuses cloitrees.
* 7* Ces chapelles, ne devant servir qu'a P'usage particalier de la maison, ne seront point ouvertes au public; aucune fonction ecclesiastique ne pourra y atre exercie que
par ceux qui auront, A cet effet, une mission particuli&re
de l'rdvaue de Paris, visee par le cure de la paroisse; laquelle mission n'aurait pu atre accord6e que sur la demande
des supirieurs de cette maison.
S10o" Les eglises et chapelles fermies seront mises en

vente.
a i 11 Tout ddifice que les particuliers destineront i
lexercice du cute religieux, portera une inscription pour
ledistinguer des eglises publiques.
S16* Le Directoire ordonne expressiment i la municipaliti d'employer tous les moyens pour r6primer efficacement
les coupables effets de l'odieuse intolerance qui s'est mani-
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festie ricemment, et pour privenir les mimes delits contre
la pleine liberti religieuse, reconnue et garantie par la
Constitution. *
Cet arritd punit, non les auteurs de I'attentat, mais les
fidEles catholiques. Les eglises oi ils se riunissaient pour
leurs exercices religieux leur sont fermees. Les pretres ne
peuvent plus y exercer aucune fonction sans le visa du faux
evaque, c'est-a-dire sans reconnaitre son autoritd et sans
approuver, au moins indirectement, la Constitution civile.
Ce qu'il y avait de plus deplorable dans cet arretd, c'etait
l'impuniti accordie aux plus execrables des crimes. Leurs
auteurs sont, il est vrai, menaces pour l'avenir, mais ils ne
sont ni poursuivis ni punis pour le passe. C'est ce qui
va les encourager et leur susciter des imitateurs en province.
A Paris, la flagellation ne se borna plus aux religieuses,
les femmes les plus honneies en devinrent victimes; les brigands, armes de verges, se tenaient pres des chapelles oti
elles se reunissaient, ou dans les rues adjacentes, et se faisaient un jeu de leur appliquer le fouet pour leur arracher
la promncs
de vceir a l'eglise constitutionneiie. (Barruei,
Hist.du clerge, t. I, p. io0.)
Malgre cela, nous n'avons pas vu cite le nom d'une
seule Fille de la Charitd qui soit alle s'agenouiller dans
les dglises desservies a Paris par les prdtres assermentis.
Leur constance dans l'attachement a l'Eglise catholique
exerqa une salutaire influence sur un grand nombre de
fideles; et c'est ce qui explique l'acharnement invariable
avec lequel les revolutionnaires s'attachaient a leur faire
subir toute espece d'outrages. Plus d'une fois, les cures
intrus faisaient prendre les Filles de la Charitd chez elles
ou dans les rues, et les faisaient trainer avec violence dans
1'dglise de la paroisse; les pauvres memes qu'elles assistalent portaient sur eiles leurs mains impies. Mais toutes
ces violences etaient inutiles; aussit6t qu'elles pouvaient
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se debarasser des mains de leurs opprosseurs, elle s'enfuyaient en toute hate.
La soeur Deleau, Supirieure gindrale, riprisenta i
Bailly, avec le plus noble courage, que cette fureur etait
aussi absurde qu'inutile et qu'elles itaient en France quatre
mille qui pensaient de meme. Elle ne presumait pas trop do
bon esprit de ses sceurs, et nous allons voir que les Cvenements justifierent sa reclamation lu maire de Paris.]
5. PNtition de la sour Deleau A I'Assembl6e nationale.

Les detestables violences que les revolutionnaires faisaient subir, non seulement aux sceurs employies dans les
bureaux de bienfaisance, mais encore dans les h6pitaux,
dtaient si friquentes et si barbares dans quelques departements, que, malgre le refus du president de 1'Assemblee
nationale d'accueillir la petition de la Superieure des sceurs
pr6sentde par Maury, et rinutilite de ses demarches aupres
des municipalitis, la soeur Deleau crut devoir, de 1'avis de
son Conseil, faire une nouveile tentative aupres de 1'Assembl6e pour faire cesser ces brutalitis. Sa petition fut pr6sentee dans la seance du 14 mai 179-r, au soir. Le Moniteur
en rend compte en ces termes :
a Adresse des sceurs de la Chariti de Paris qui prient
I'Assemblee de donner aux administrations des dhparements des instructions sur la maniere dont is doivent se
conduire pour empdcher la dispersion des soeurs. 9 L'Assemblee, sur la motion' d'un de ses membres, a rendu le
decret suivant :
v L'Assemblie nationale envoie au pouvoir exicutif la
petition des Filles de la CharitI de Saint-Lazare, pour que,
conformiment aux lois existantes, il donne des ordres pour
que les Filles de cet insfitut ne soient point troublees dans
l'exercice de leurs fonctions, et qu'elles soient sp6cialement
prot.gees dans les soins qu'elles rendent avec tant de z&e
aux pauvres malades.
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Quleques jours apres, le 30 mai 1791, le ministre de
1'intirieur adressa aux directoires des departements a ce
sujet une circulaire ainsi conque :
a L'Assemblee nationale, Messieurs, sur le rapport qui
lui a etC fait dans la s6ance du soir du 14 de ce mois, d'une
p6ttiion des seurs de la CharitC, a renvoye au pouvoir
executif, a l'effet de donner des ordres pour qu'elles ne
soient pas troublees dans Pexercice de leurs fonctions, et
afin qu'elles soient specialement protegees dans les soins
qu'elles rendent avec zele aux malades.
a Le roi m'a charge, en consequence, de vous recommander de ne rien negliger pour rendre efficace la protection
qui leur est due, et afin qu'il n'y ait aucun doute sur 'intention formelle que I'Assemblee nationale a manifest6e en
prononqant ce renvoi, je vous adresse, par l'ordre de Sa
Majesit, 'extrait du proces-verbal de la siance du 14 de ce
mois.
a Vous connaissez, Messieurs, les circonstances qui out
obligd les seeurs de la Chariti a s'adresser a I'Assemblde
nationale; il n'est aucun de vous qui n'ait di etre profondiment affligi, en apprenant les traitements qu'elles oat
eprouvds dans beaucoup de lieux of elles ont des itablissements.
a Ces outrages, a la vdrite, ont etc commis par des hommes
avilis par l'oisivet6 et par lhabitude du crime, et avec lesquels il ne faut pas confondre cete classe paisible et laborieuse du peuple qui vit de son travail et de son industrie
et qui sait respecter le public.
a Mais comment ces exces n'ont-ils pas ite reprimes
severement?
a Comment les magistrats du peuple sont-ils restis, dans
plusieurs endroits, indifferents A des disordres qui blessaient igalement les moeurs et les lois? Comment des Filles
qui se sont consacries volontairement au secours des
peuples, n'ont-elles point trouve de protecteurs et d'appui?
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elles qui remplissent, par un devouement digne de notre
admiration, un ministere de charite et de bienfaisance, elles
qui ne sont liees h leurs penibles fonctions que par les sentiments de vertu et de religion qui les animent.
a Croirait-on excuser cette negligence A les protiger, en
les regardant comme refractaires? D'abord, c'est a la loi
seule a punir les delits; et, le plus grand de tous, est de
laisser exercer des violences qui alterent le caractere imposant de la loi, en accoutumant le peuple a la miconnaitre
ou A pr6venir son application.
( Mais, ici, il n'y a pas la moindre existence d'un ddlit,
puisque la loi a d6clare les fonctionnaires publics non
assermentes, simplement inhabiles a conserver cette qualit. Les sceurs de la Charite ne sont pas, d'ailleurs, dans la
classe des fonctionnaires publics; et si, sous pretexte que,
dans quelques endroits, elles donnent des soins A 1'educalion des pauvres, on voulait les regarder comme telles, cette
opinion ne serait pas fondee, car elles supplient volontairement, dans des cas particuliers, an difaut d'une institution de la mlme nature; et elles renonceraient a s'en occuper plus longtemps si ce pouvait itre pour elles un sujet
continuel de persecution. Leur principale destination est
le soulagement des pauvres malades, et c'est sous ce rapport
seul qu'il faut les considirer.
' La liberti des opinions religieuses a iti 6tablie sans
aucune restriction, puisque la loi admet le libre exercice
de tous les cultes. Les sceurs de Charitl doivent jouir,
comme les autres citoyens, de cette liberte de conscience;
elles doivent pouvoir suivre dans la pratique les principes
religieux qu'elles ont adoptis. Quelle injustice n'y aurait-il
pas a les priver de cette libert6? car c'est, enfin, le seul bien
qu'elles aient mis en reserve, c'est la seule compensation
de tous les gen&reux sacrifices qu'elles font chaque jour.
Parents, amis, sante, repos, rien ne leur a coite pour venir
s'ensevelir dans les h6pitaux et braver la contagion des
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diverses maladies qui y regnent. Ce sont elles, qui, rdpandues au nombre de pres de trois mille dans plus de quatre
cents maisons, se font un devoir de ce qu'itf! a de plus
p6nible et de plus rebutant dans l'exercice de la chariti
chretienne; ce sont elles qui se sont chargdes d'acquitter ainsi
la dette nationale envers toutes les classes des malheureux.
C'est dans la religion seule qu'elles puisent leur courage, et
qui peut done avoir le droit de les gdner dans l'exercice de
leur hommage envers Dieu, lorsqu'il est permis A toute
soci&t6 de s'assembler dans un lieu quelconque pour y exercer son culte A sa manicre.
, Je ne doute pas, Messieurs, que vous ne reconnaissiez
facilement la veriti et la justice des principes que je viens
de vous exposer, et vous ne vous empressiez de les developper dans une proclamation qui pourra eclairer le peuple
sur l'indignit6 des traitements auxquels des hommes pervers et coupabies se sont portes envers les sceurs de la Charite. Vous les protigerez de tout votre pouvoir, vous
obeirez au voeu de l'Assemblie nationale et aux ordres du
roi. Songez que, en prenant leur defense, ce sera prendre
celle de tous les pauvres qu'elles servent et soulagent avec
tant de devouement et de zele. Et quelle arm; honunte et
genreuse n'eprouverait pas l'intirt le plus touchant pour
ces Filles respectables qui, inaccessibles a aucun ressentiment de tant d'outrages, soliiciteni encore une grace : la
liberte de continuer sans troubles les soins qu'elles rendent
aux malades! Elles mettent tout leur bonheur a pouvoir
exercer leur charitable zele, que la persecution la plus
odieuse n'a pas affaibli.
( Vous voudrez bien, Messieurs, me mettre A portie de
rendre compte au roi de votre exactitude a vous conformer
aux ordres que je viens de vous transmettre de sa part.
a Le ministre de rinterieur,

9 DE

LESSART. X
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En faisant transmettre a la soeur Deleau quelques exemplaires de cette piece, M. de Lessart y joignit une lettre qui
temoigne encorede son bon vouloir de couvrir les Fillesde
la Charite de sa protection et de les honorer de sa bienveillance, et qui renferme quelques avis qu'il juge utiles pour
assurer les bons effets de sa circulaire:
r J'ai I'honneur de vous envoyer, Madame, des exemplaires de la lettre que je viens d'ecrire aux Directoires des
departements, pour qu'ils aient A prot6ger les Soeurs de
Charire, conformiment aux vceux de PAssemblde nationale
et aux ordres du roi; j'espere que cette lettre produira les
meilleurs effets. Apres avoir fait ainsi tout ce qui est en mon
pouvoir pour assurer la tranquillite des soeurs, permettezmoi maintenant, Madame, de vous entretenir particulirrement de la conduite qu'elles doivent, de leur c6td, observer
avec une exactitude scrupuleuse, sans quoi toutes les mesures qu'on pourrait employer en leur faveur n'auraient
aucun succes; je veux parler de I'attention qu'ellesdoivent
avoir de renfermer interieurement leur opinion sur 1'exercice du cule. En r6clamant pour elles la liberti de conscience, elles doivent s'interdire absolument toute expression,
toute demarche qui pourraient dtre regardies comme une
critique on une improbation d'une opinion contraire A la
leur. Si elles sont libres dans le choix des eccl6siastiques
auxquels elles veulent donner leur confiance, il faut en
mime temps que les malades qui sont confies A leurs soins
n'eprouvent, de leur part, aucune contrarieti dans le choix
des ecclesiastiques qu'ils prdfireront. Ils faut qu'elles aient
pour les ecclesiastiques qui se sont conformes
la loi, les
igards et la ddference que leur caractere de fonctionnaires
publics commande de la part de tous les citoyens; car tous
doivent respecter l'ordre public dtabli par la loi. Je vous
prie, Madame, de faire connaitre h vos soeurs combien il
est essentiel pour leur propre tranquillit6 et pour ne pas
compromettre l'autoriti qui doit les protdger, qu'elles se
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conforment a cette regle de conduite; vous en sentirez
comme moi la convenance.
« Votre...
a

iE LESSART.

La soeur Deleau, en transmettant aux maisons la circulaire du ministre, l'accompagna de quelques avis :
c J'ajoute, mes cheres soeurs, que, apr6s Dieu, noussommes
redevables de ce pricieux monument aux puissances respectables qui ont bien voulu concourir a notre sfrete. C'est
un bienfait que nous devons reconnaitre par nos voeux et
nos prieres et par notre fidelite a nous rendre dignes de
cette faveur. Je vous recommande tr6s fortement la plus
grande douceur envers les pauvres, et d'observer la prudence la plus entiere et la plus stricte. Ne blamez personne,
ne jugez personne. La liberti des opinions est accordee;
jouissons-en sans nous permettre aucune critique sur les
autres cultes. Observons encore toute l'honntete possible,
quand nous traitons pour les affaires temporelles, avec
MM. les cures constitutionnels et autres ecclesiastiques de
cette clase; je vous le demande au nom de la religion
sainte que nous professons, du Dieu de charite qui nous en
impose lobligation. Pratiquons cette vertu parfaitement,
elle fera notre bonheur en cette vie et en l'autre. Cest une
marque d'affection que je reclame de vos bons coeurs et que
je crois miriter par les vives et continuelles sollicitudes que
je me suis donnies pour votre sQreti. Au surplus, votre
honneuret votre rdputation l'exigent, car comptez que vous
serez observees par M. le ministre qui n'a pu nous taire la
nicessite de ces justes precautions. Une seule imprudence
peut renverser tout le bon ordre que l'on vient d'tdablir et
obliger de prendre des mesures desagreables pour celles qui
en seraient trouvees coupables. Mais j'espere que votre attachement aux principes de la religion, aux regles de
l'Eglise, aux devoirs de notre etat, et le respect que nous

devons A toutes sortes de personnes nous garantiront de
toute facheuse consequence.
a Je suis avec le plus sincere attachement en Notre-Seigneur...
» M. Antoinette DELEAU.

#

6. Resultat de la petition de la soeur Deleau.

Les risultats des instructions ministirielles ne furent pas
tels que M. de Lessart 1'avait espird, quelques puissants
que dussent 6tre * sur les ames honn&tes i les motifs qu'il
avait developpes. Malbeureusement, a cette ipoque, les
hommes probes et accessibles aux sentiments des convenances les plus vulgaires n'6taient pas en grand nombre
dans les administration publiques, et il y en eut une preuve
dans l'arrdtd du Directoire du departement de la C6te d'Or,
siegeant ADijon, et rapporte dans le Moniteur du 16 juin,
1791.
B Dijon, 4 juin t791.
c Le Directoire a considird les sceurs de Charite sous

deux rapports, lun, comme exergant rinstruction publique
des enfants; Pautre, commedevouees au service des pauvres
malades.
(Sous le premier rapport, le Directoire a pensi que par le
refus de prater le serment civique, eiies se sont readues
inhabiles a enseigner Iinstruction publique.
SMais sous le second rapport, c'est-a-dire, sous celui
des soins qu'elles donnent aux pauvres malades, l'administration leur doit la meme protection qu'a tons les citoyens.
Ce ministere de chariti et de bienfaisance n'est point une
fonction publique, chaque individu peut lexercer librement
et ceux qui s'y consacrent ont d'autant plus de droit a la
protection de la loi qu'ils ont fait plus de sacrifices pour les
remplir.
< Ds lors que les Filles de la Charite n'exercent point
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une fonction publique, quel pourrait dtre le pretexte de les
giner dans leurs opinions personnelles? La Constitution
n'admet-elle pas la liberti religieuse dans toute son itendue?
Et ceux memes qui sont attachds A la religion professee par
nos peres ignorent-ils que la chariti est son plus plus bel
attribut, que la persecution d6shonore?
Suit le dispositif pour i'etablissement d'une icole publique pour rinstruction des enfants, en remplacement de
celles tenues par les soeurs, auxquelles ii est defendu, d&s
present, de les continuer.
Defense est faite ensuite de les troubler dans Pexercice
de la charitd envers les pauvres malades.
Cette protection restrictive du Directoire du d6partement
de la C6te-d'Or, bien diffrrente de celle que le ministre
avait demandee dans sa circulaire, devint,en peu de temps,
par sa publication dans le Journal officiel, comme une r6gle
de conduite pour la plupart des Directoires des d6partements. Ils enlev6rent les icoles aux sceurs, qui, bientot
mdme, se virent privdes de la faculte de prodiguer leurs
soins aux pauvres malades dans le plus grand nombre des
h6pitaux.
La nouvelle des vexations de tous genres exercees A leur
igard souleva l'indignation de 1'ex-ministre Necker, qui
1'exhala ainsi dans son livre De I'administration:
< C'est vers les saintes Filles de la Charite qu'une cohorte
effrinie vient de diriger publiquementsacriminelle audace
et m6prisant jusqu'a la purete de leur sexe et l'innocence
de leurs pensdes, c'est par les traitements plus cruels que la
mort, qu'elle s'est permise de manifester ses fureurs. II a
done oublid, ce peuple egare, que c'etait a le secourir dans
ses intirmites que ces filles charitables avaient consacri leur
vie; il a done oublid que pour remplir cette obligation religieuse, elles surmontaient toutes les antipathies de la nature, et pour plaire A l'Etre supreme, elles s'occupaient sans
interruption et avec la plus douce patience, du soulagement
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des miseres humaines; il a oublid que ces tilles du ciel,
avec des sentiments qu'aucune souillure n'a jamais entachis, s'approchaient courageusement du spectacle effrayant
que presentent les h6pitau, de ces restes impurs de tous les
vices, tristes lambeaux d'une nature 6puisee, et qu'il faut
essayer de rattacher i la vie! Elles avaieni pour seule attenw sur cette terre, le respect du a leurs ginireuses vertus,
et elles se voient exposees aux plus ignominieuses insultes.
Elles avaient pour seul lieu de repos dans leurs peines continuelles la douce retraite de leur conscience, et I'on vient
les troubler avec dureti. Ah! si c'tait de la part de furieux
tels que vous, qu'elles eussent a recevoir des pr6ceptes de
religion, elles ne passeraient pas leur vie aupras de evs lits
de douleur. Mais vous avez peut-etre la coupable espirance
qu'elles joindront le support de vos indignites a rimmensiti des sacrifices auquels elles se sont soumises. Oui, elles
le feront; leur incomparable vertu s'etendra jusque i1; mais
le Dieu de justice qui recevra leurs hommages, de quel ceil
regardera-t-il leurs ingrats oppresseurs?
(A suivre.)
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
323. Une victime de la Rdvolution. SCaur Marie Rutan,
Fille de la Charite,par Pierre COSTE, pr&tre de la Mission.
Paris, Desclke, 1908. I volume in- 12 de xxt-168 pages.
Ce livre donne au long I'emouvant recit que nous avait precidemmeat presente I'auteur sous le meme titre, en une brochure illustree
que nous arons mentionnee quand elle parut. (Note 256.)
Dans 'ouvrage actuel, le lIcteur trouvera un de ces drames sanglants
qui ont marque la terrible 6pcque de la Revolution. La soeur Rutan
6tait superieure i lPh6pital Saint-Eutrope de Dax et servait avec divouement les malades, quand eclata la tempete revolutionnaire. Elle
fut incarc~rei, puls jugee et mise a mort sur I'echafaud i Dax, le
9 avril 1794. Le livre est composde de deux elements: le r6cit des
faits et leur appreciation ou interpretation. Quant au second element,
I'appriciation, le lecteur un peu habitu6 a rdflechir est comme
I'auteur, c'est-4-dire qu'il lui appartient, a lui aussi, de se faire une opinion d'apres les faits ;il aime m4mie que I'aueur neparaisse pastrop lui
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suggerer les appreciations qui dcoulent au r6cit. Mais si le lecteur
peut en ce point se suffire i lui-meme, ou ii ne Ie peut pas, c'est
dans la connaisssnce des faits eux-memes et des documents : dans
la recherche de ces documents et dans leur expose exact et sincere,
interessant si c'est possible, consiste la premiere et principale
tiche de Phistorien. Pour le cas present, I'auteur, M. Coste, expose
avec quel soin vraiment consciencieux il s'est renseigne. Autant que
possible, il a remonti aux sources. a A defaut de ces documents contemporains, ajoute-t-il (p. 9), il nous a bien fallu recourir a des ouvrages de seconde main; mais les details que nous y avons puises
ont et6 minutieusement contr6les, autant du moins qu'il a et6 possible. Nous n'avons rien ndglige pour ecarter de ce travail la plus 16gere inexactitude. D On ne peut que remercier l'auteur du soin qu'il
a apport e I'ceuvre importante et interessante qu'il nous prsenate et
le filiciter.

324. Explicaq~ao do Pontifical, Texto e Commentario.
Par Paul GoNTIER; traduction en portugais, par J.-M. MACHnDO. Porto; Jose da Fonteca, rua da Picaria, 74. Un volume in-i2 de 432 pages.
DBji M. Joseph Machado, missionnaire lazariste, avait traduit en
langue portugaise un autre excellent livre du savant sulpicien,
M. Gontier, le Reglement de vie saeerdotale (voyez Annales, 1906,
p. 284). Aujourd'hui, it presente au lecteur la traduction d'un autre
ouvrage du meme auteur, I'Explication td Pontifical, c'est-ia-dire,
pour ie clergi, le complement du premier livre.
Comme le remarque Mgr 1'eveque de Porto, dans son approbation
de 1'excellente traduction de cet excellent livre, nuls renseignements
ne sontaussi instructifs pour le pretre, que ceux de l'Eglise elle-meme
dans les ceremonies de l'ordination ; et les commenter, c'est exploiter
une des mines les plus riches qu'on puisse trouver pour I'edification
du clerge.
Comme ce livre donne aussi le textedu Poi.tifical pour chaque ordination, en tete du Commentaire, ii sera un manuel particulieremcnt
utile et particuli&rement go0te, nous n'en doutonspas, dans les s6minaires du Portugal et du Bresil.
325. Dans le meme ordre d'idEes, nous signalons avec plaisir la
reedition d'un excellent ouvrage composee en faveur des ordinands,
par M.Codina, lazariste. Oblige, par la revolution d'Espagne, en 1834,
de quitter son pays, M. Codina passe en France ou il fut associe par
ses confreres a i'auvre de la formation des jeunes clercs au seminaire
de Chalons-sur-Marne. a C'est pendant son sejour i Chalons, que
M. Codina compose son petit commentarre du Pontifical. 11 ne put
cependant Ie faire imprimerqu'apres son retour en Espagne. (Voyez
Notices bibliographiques sur les ecrivains de la Congregation de la
Mission, par M. Rosset, page 3 .) Quelques anndes apres son retour
en Espagne, M. Codina fut promu eveque, aux ies Canaries. II mourut en 1857.
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En dcrivant ces lignes, nous nous rappelons avoir lu integralement
a I'epoque de notre ordination sacerdotale 1'excellent livrede MgrCodina, et nous applaudissons a sa reddition. En voici Ie titre: Expositio ascetico-moralisPontificalis romani, titulo de Collatione sacramenti Ordinis, in gratiam aspirantium ad statum ecclesiasticum, elucubrata ab IlL. ac Rmo DD. Bonaventura Codina, Congregatiori
Missionis sancti Vincentii a Paulo, episcopo Canariensi. Editio secunda, emendata ac duobus appendicibus aucta. Matriti, 1908. Un
vol. in-z8 de xv-456 pages. La preface de cette nouvelle edition est
de M. Maurice Horcajada, C. M.

326. Observations journaliares d'ornithologie A Madere,
par ErnestSchmitz. (Orn. Jahrb., 1908, Heft, i, 2). En
allemand.
La revue allemande d'ornithologie que nous avons cit6e deja, continue a publier les observations que M. E. Schmitz, C. M., a faites,
on pent le dire, chaque jour. L'article que nrous avons sous les yeux
sous forme dc rlire a part , donne des observations se rapportant
aux annees i9o5, i9o6 et 19o7. C'est par ces observations de d6tail
que s'enrichit la connaissance g~nerale de chaque science, et, dans le
cas present, de I'ornithologie. M. Schmitz a, depuis cette publication,
quittd Madere; nous savons qu'on lui conserve dans cette ile un souvenir plein d'estime, et pour son d6vouement et pour le zile scientifique qu'il a deploye pendant son sijour i Funchal; le tris curieux
cabinet d'histoire naturelle qu'il a crie au siminaire de cette villeet
que nous avons eu le plaisir de visiter est un precieux t6moignage
de c;tte activitE scientifique: il renferme des collections d'un grand
intiret.

327. De Paul Review, juin 1908.Commencement number.
- De Paul University, Chicago, Il1. In-4*.
Comme beaucoup de grands collkges de- 1tats-Unis, celui qui est
dirig iAChicago par les Lazaristes, a voulu avoir sa Revue. Ainsi,
ont fait deja les Colleges des pretres de la Mission de Los Angeles
et
de Niagara. Les Revues dont it s'agit, ont pour obict principal, de
publier les meilleurs travaux littiraires ou scientifiques de chacun
des ileves des hautes classes: on congoit quel moyen d'emulation
cest pour les jeunes gens, et combien tres justement,
les families s'y
interessent. On mentionne aussi, tout naturelement, dans cetteRevue, les Cvtnements d'ordre religieux, litteraire ou administratif de
la vie du college.
Ces Revues sont ordinairement imprimees avec soin, on pourrait
dire avec luxe: celle dont nous saluons le premier numero, n'est pas
infrieure A ses ainees. Nous offrons aux directeurs et aux jeunes redacteurs de la Revue du College Saint-Vincent-de-Paul, a Chicago,
nos felicitations et nos meilleurs souhaits.
328. Un gracieux petit volume, traduit du
francais en espagnol, ce
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sont les maximes de la venerable Louise de Marillac. En voici ie titre:
Maximas de la venerable Louisa de Marillac,fundadorz de las Hijas
de la Caridadextractadasde sus escritosporJ. Angeli,sacerdotede la
Congregacion de la Mision, y traducidas al espaitolpor M. Horcajada de la misma Congregacion. Madrid, Igo8. In-32 de 148 pages.
Les maximes sont classees scion !'ordre alphabetiqu~ des aatieres.
329. Dans de precedentes Notes bibliograpgiques,nous avns signalc
des ouvrages qui, a des points de vea divers, nous intdressaient, et
dont on n'avait que le debut. Aujourd'bui, nous pouvons en signaler
la continuation.
Le premier est 1'Histoire de la mission de la Salle aux Etats-Unis,
par M. Thomas A. Shaw, pretre de la Mission: Story of theLa Salle
Mission. In-8*, Chicago. Nous avons aujourd'hui la suite de ces mdmoires tres documentes: elle va jusqu'a 1'poque contemporaine.
Vient aussi de paraitre le second volume de la Theologia pastoral,
du regrette M. M.-J. Grimm, pretre de la Mission. L'ouvrage est 6crit
en langue espagnole. (In-8, Herder, Fribourg-en-Brisgau.) Un autre
volume reste a paraitre.
33o. On n'a que des renseignements fort incomplets, sur ce que
devinrent les Missionnaires de nos etablissements de France, lors de
la grande Revolution, c'est pourquoi il est bon de recueillir les indications qu'on rencontre c9 et 1a. Nous le ferons quand I'occasion s'en
pr6sentera: c'est le seul moyen de reconstituer nos anciennes archives.
Aussi, nous citons volontiers une note qui nous a ete envoyee
par M. Tubeuf, superieur a Saint-Louis-des-Francais, A Madrid. Elle
lui a et6 remise par un ecclesiastique qui faisait des recherches en
Espagne sur les prdtres francais, dmigres lors de la Revolution. (D6cembre 19o7.)
PiETaKS DE LA MISSION EN ESPAGNE,

I
EN 1793,

MIGRES DB FRANCE

M. Lemonier (Pierre), pretre de la Congregation de Saint-Vincentde-Paul. ii vient en 1793 a Ciudad Rodrigo, province de Salamanque,
et sollicite son transfert dans une maison de Congregation qui se
trouve a Barcelone et dans laquelle il y a 65 religieux, 7 convers et
14 novices.

io A Barbastro.
M. Begoule (Jean-Baptiste), pretre de la Mission, curi de SaintBarthelemy de Cahors, Age de quarante-deux ans. En 1793, Ie 2 tevrier, etait, comme emigre, a Barbastro.
M. Cary (Guillaume), pretre, missionnaire, superieur du seminaire
de Bordeaux, cinquante-neuf ans. Etait comme emigre, A Barbastro, le
2 fevrier 1793.

M. Rambaud (Guillaume), pretre, missionnaire, directeur.du seminaire de Bordeaux, Agee de quarante-cinq ans. Etait comme emigr6,
A Barbastro, le a f6vrier 1793.
M. Barillere (Louis-Rene-Francois), de ,la Congregation de SaintVincent-de-Paul, de la maison d'Angers. Etait, comme emigre, a Barbastro, le a fevrier 1793.
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M. Claudey [Chaudeyj] Nicolas), prEtre, missionnaire, sup&ricur du
seminaire de Saint-Charles de Poitiers, vicaire gan&ral de Poitiers,
quarante-neuf ans. Etait, comme emigre, a tarbastro, 2 fevrier 1793.
M. Laby (Jean-Louis), pretre, missionnaire, professeur de theologie
au seminaire de Poitiers, trente-quatrc ans. Erait, conmme migre, i
Barbastro, le 2 fevrier 1793.
M. Lamboley (Jean-Francois), pritre, missionnaire, directeur du
s6minaire de Poitiers, vingt-neuf ans. Etait, ccmme imigrd, a Barbastrc, le 2 fevrier 1793.
M. Cautenet (Jean-Francois), pretre, missionnaire, professeur de
thiologie, au scminaire de Poitiers, vingt-neuf ans. Etait, comme
emigr6, A Barbastro, le 2 fevrier 1793.
Tons ces messieurs resident a Barbaitro, royaume d'Aragon; 2 f6vrier 1793.
-2 A Santander.

M. Henninot (Jean-Frangois), pretre de la Mission de Saint-Vincentde-Paul, de la Maison de Poitiers; imigrd a Santander pendant la
R6volution.
M. Le Monnier (Francois), missionnaire de Saint-Vincent-de-Paul;
de Dl6e. Emigr6e Santander, pendant la Rdvolution.
M. Pottier (Jean-Henry), pritre, missionnaire de Richelieu, de Ia
Maison de Poitiers. Emigre i Santander pendent la Rdvolution.
3Y Valence et Madrid.
M. Balbie, Nicolas, d'Auch, apres avoir 6ti i Valence en Espagne,
pendant la Revolution, vient vivre avec l'aum6nier de 'h6pital SaintLouis de Madrid, qui lui offre sa maison.
4' Burgos.
Au couvent de Saint-Augustin, i Burgos, le z5 fevrier 1793. MM. Cilieres (Antoine); Dulac (Jean-Baptiste); Salignac (Louis); Canourge
(Pierre). Tous de la Congr6gation de Saint-Vincent-de-Paul, emigres
i Burgos, au convent de Saint-Augustin ; le 25 f6vrier 1793.
331. Dans un ouvrage qui contient de curieux et precieux renseignements : Le Clergi de la Charente-lnfrieurependant la Revolution
(in-8, La Rochelle, Texier, igo5), I'auteur, M. I'abbC P. Lemonier,
donne le nom des Lazaristes des maisons de Rochefort et de Saintes,
en 179 o . Nous transcrivons ces renseignements:
Doyexnn de Rochefort (page 63):
Saint-Louis de Rochefort, eglise paroissiale unie aux pretres de la

Mission.

Titulaire: Cosson (Claude), superieur; ni a Beauregard, dioc&s de
Clermont, le 2 avril 1732.
Vicaires:
Willin (Nicolas Joseph), du diockse d'Arras, n6 en 1726.
Fach (Jean-Baptiste.Pierre), du diocese de Strasbourg, ne en 173o.
Martin (Pierre-Isaac), du diocese de Reims, ne en
1744.
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Brand (Jacques-Pierre-Martin), du diocese de la Rochelle, n en 1749;
en Suisse.
Bornier (Stanislas-Joseph-Guillaume),du diocese d'Arras,neen 1754.
Petitjean (Nicolas), du diocese de BesanSon, ne en 1761.
Laurent (Ch.-Joseph-Alexandre),du diocese de Boulogne, ne en 1759.
Lucas (Alexis), du diocese de Vannes, perit & Nantes dans une des
noyades de Carrier.
.Tous avaient refuse le serment constitutionnel.

6migra

Saintes.
Grand seminaire dirige par les Lajaristes (page 3o):
Voici la liste du personnel employe a la direction du seminaire et
a la predication des missions :
Claude (Pierre), superieur, ne en 1739, insermente.
Thomas (Jean,, procureur-directeur, ne en 1733, insermente.
Salhorgoes (Dominique), professeur, ne en 1757, insermente. (Fut
nomme superieur general des pretres de la Mission, 1829-1839.)
Billet (Joseph), professeur, ne en 1765, insermente.
Bergesse (Jean), midsionnaire, n, en 1747, insermente.
Galtier (Jean), missionnaire, ne enI741, insermente.
Collet, missionnaire, ne en 1757, inserment6.
Mourcy (Nicolas), 6lve, ne en 1769, insermente.
Masson (Francois), frdre, nd en 1747, insermente.
Masson (Jean), frere, n6 en 1746, inserment6.
II faut noter que 1'orthographe de ces noms est souvent fort defectueuse : les listes dress6es alors I'ayant dte sur des declarations verbales et non sur des documents icrits.
A. ML.oN.

Le Grant : C. SCaHBTER.

IIPIIMEIIIE fJ.

DUMOULIK,A PARIS

EUROPE
FRANCE
Dans la Circulaire du i"x janvier 19og, M. le Supdrieur
gendral donne des renseignements sur le progres des
oeuvres en diverses provinces. On en trouvera le ditail
ci-apres, a ces diverses provinces.
II dit de la France: a Je n'y trouve rien A signaler sinon
le calme relatif oi on nous laisse pour le moment. Une
des reliques de saint Vincent itant placie AioIf reposait
son corps au-dessus du maitre-autel, les lampes destindes A
brdler en son honneur ont itd rallumdes et leurs flammes
dissipant, en partie, la tristesse que nous causait la privation momentanie d'un si grand trisor,ont redonni la vie a
notre chapelle et un pen de joie A nos coeurs.
Les vocations sont peu nombreuses; mais nous avons
sujet de penser qu'elles seront bonnes, s'il plait i Dieu de
binir ces jeunes gens et les directeurs prdposes a leur conduite.
a Nos trois maisons de formation r6unies nous donnent
un total de 117 dtudiants et de 55 siminaristes. D
Parlant des missions de l'itranger desservies par la France,
M. le Supdrieur gindral ajoute : a Voici les noms des confreres dont nous avons pu disposer en faveur de ces diverses
missions :
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE

M. Francois Azalbert, pretre.
M. Jules Urbin, pretre.
M. Arthur Droulez, pretre.
M. Marius Gontard, pretre.
Fr. FranvoisGlidel,coadjuteur.

CHINE

M. Corneille Klamer, pretre.
M.
M.
M.
M.
M.

Jean Ramakers, pretre.
Joseph Acosta, pr6tre.
Stephane Ldfaki, pretre.
Felix Aubi, prtre.
Jean Varlan, pretre.
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SYTRI

M. Jean Kuenen, pretre.
M. Bernard Kuenen, pretre.
M. Pie de Freitas Silveira, pretre.

M. Honori Roux, prEtre.
M. •tienne Delafosse, pr4tre.
Fr.Jean Lienne, coadjuteur.

EQUATEUR

ABYSSINIE

Fr. Louis Van Ostayen, coadjuteur.

tre.

MADAGASCARi

M. Michel Sanchez, pretre.

M. Louis Benizet, pretre.
M. intoine S-vat, pr4tre.
AMERIQUE

M. Maurice Verbecke, pratre.
M. Jean-Baptiste Lasserre, prt-

PROVINCE DU PACIFIQUE

CENTRALE

M. Fernand Allot, pretre.
M. Auguste Berthomet, pretre.
M. Antoine Gendre, pretre.
Fr. Antoine Arcony, clerc.

NOS

<

M. Marie-Antoine Bulhon, pretre.
itPUBLIQUE

ARGENTINE

M. Anatole Dupeux, pr6tre.
M. Etienne Mattias, pretre.

NOTICES

a

On ne trouvera pas, joint a ce numero des Amnales, le
Supplement habituel consacri aux notices des Missionnaires. Voici pourquoi.
Avec le dernier Supplement s'est termind le tome IV. Le
tome suivant, cinquieme et dernier de la premiere serie,
laquelle va jusqu'a la fin du dix-huiteme sicle, contiendra
it les biographies du generalat de M. Cayla (1788 a 18oo),
p6riode interessante, notamment a cause du souvenir des
martyrs du temps de la Rdvolution, mais periode fort
coure, et, 2* ainsi que nous 1'avons annoncd, la liste des
Missionnaires recus sous chaque gneralat, comme on avait
commencd de la donner au gineralat de M. Almdras (t. I,
p. 453).
Cette liste, jointe aux renseignements sur nos itablissements qu'on trouve a la suite de chacun des gendralats prdc&dents donne au recueil des Notices, en outre de sa valeur
iditiante, une valeur historique, qui augmente de beaucoup
Iimportance de Fouvrage. Mais donner par fascicules,
comme nous avons fait pour les biographies pr6cedentes,
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ces listes de personnel, serait sans intiret et sans avantages;
nous allons done prdparer le tome V des Notices afin qu'il
paraisse d'un seul coup : nous esperons qu'il pourra etre
publid " la fin de cette ann6e 1909, on dans le courant de
l'annee prochaine.
DAX
LA CAUSE DE BEATIFICATION

DE LA S(EUR CATHERINE RUTAN
FILLE DE LA CHARIT9.

Nous lisons dans la Semaine religieuse d'Aire et de Dax (anade
1909, page 133) :

Le jeudi, 8 fivrier dernier, A deux heures de l'apres-midi,
dans la chapelle des Lazaristes de Notre-Dame da Pouy, a
Dax, avait lieu une cirdmonie extremement rare, et sans
doute unique, jusqu'ici, dans notre diocese: la cl6ture du
proces de bdatification de la soeur Marguerite Rutan, dont
la Semaine a recemment parld. C'est S. G. Mgr Touzet qui
presidait, assists de Mgr- Thomas, et entourd de MM. les
supirjeurs du Berceau et du Sdminaire de Notre-Dame du
Pouy, ainsi que des juges du tribunal de cette cause : M. ce
chanoine Lafargue, archiprdtre de Dax, MM. Cazeaux, curd
de Saint-Paul-ls-Dax et Labar, pro-curd de Saint-Vincent
de Xaintes ; enin du promoteur fiscal, M. !e chanoine L.ahargou, et des notaires ecclisiastiques, charges de rediger
les actes du proces. Dans la nombreuse assistance, on remarquait: les jeunes siminaristes de Notre-Dame du Pouy,
les 6leves du Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, un groupe
compact des Filles de la Charitd venues des environs et
plusieurs des tdmoins qui ont deposi au proces.
Tout d'abord, M. le chanoine Lafargue a rendu compte
a Monseigneur des travaux du tribunal. Voici cet important
et dloquent discours.
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Discours prononcd dans la chapelle de Notre-Dame du
Pouy. a roccasion de la cloture solennelle du procs
informatif concernant la Cause de la servante de Dien
Marguerite Rutan.
MONSEIGNEUR

1

,

Le samedi, 03 avril 1907, dans la chapelle de I'ancicn
grand siminaire de Dax, aujourd'hui Institution NotreDame et collge ecclisiastique, un 6vinement se ddroulait
qui, pour 4tre passe A pen pres inapercu, n'en a pas moins
un- tres grande importance au p6int de vue religieux. Ce
jour-li Votre Grandeur ouvrait elle-mdme le Proces informatifou de rOrdinaireconcernant la vie, les venus, la
reputation de saintete, le martyre et les miracles de la servante de Dieu Marguerite Rutan, Lorraine d'origine, Fille
de la Charite de Saint-Vincent-de-Paul, ancienne supirieure
de I'h6pital-hospice de Dax, condamnee a mort et cruellement execut6e dans cette mime ville, sur la place Poyanne,
cent treize ans auparavant, exactement le 9 avril 1794.
Rome n'6tait pas etrangere A cette initiative. La Sacrie
Congregation des Rites, sollicitie a cet eflet, avait gracieusement autorise cette enquite canonique, et elle avait meme
agree comme vice-postulateur ou postulateur diocdsain,
charge de presenter et de soutenir la cause, M. Pierre Coste,
Pretre de la Mission et professeur au siminaire de NotreDame du Pouy, a Dax.
Cette seance inaugurale, dans laquelle M. Jules Salette
remplit les fonctions de secr6taire ou notaire, avait pour but,
Monseigneur, la constitution canonique par Votre Grandeur du tribunal eccl6siastique special qui, en votre nom
et par vos ordres, devait instruire l'affaire. 11 vous plut de
me nommer president on juge dilegui avec, pour assesseurs ou juges adjoints, M. l'abbd Louis Cazaux, cure
de
I. S. G. Mgr Touzet,

evque d'Aire et de Dat.
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Saint-Paul-les-Dax, et M. labbd Arsene-Pierre Labat, pro
curd de Saint-Vincent de Xaintes. Vous ddsignates en mdme
temps, comme promoteur fiscal, M.le chanoine Lahargou,
l'eminent supdrieur de I'institution Notre-Dame; comme secritaire ou notaire, M. I'abbd Francois Bouin,professeur de
philosophie,auquel, depuis, furent rdgulierement adjoints
deux de ses collegues dans lenseignement, MM. Jacques
Peborde, pour les actes, et Jules Salette, pour la vdrification des copies ; et enfin, comme huissier on curseur apostolique, M. Bernard Marlats, Pratre de la Mission etcconome i Notre-Dame du Pouy.
Ai-je besoin d'ajouter a quel point nous nous sentimes
honords, mes collegues et moi, de la haute contiance que
nous timoignait notre 6veque, et avec quelle ardqur nous
nous sommes aussitbt mis a i'ceuvre?... Dans Pespace de
vingtet un mois, nous avons tenusoixante et une sdances, soit
en moyenne une tons les dix jours, et elles ne duraient pas
moins detrois on quatre heures chaque fois... Aujourd'hui,
notretiche est terminee... Ouplut6t, je la croyais terminee,
lorsqu'on m'a annonce qu'avant de remetre entre vos mains
le pricieux mandat que vous nous avez confie, je devais
publiquement, dans cette chapelle et en prisence de cette
assembl6e d'elite, rendre compte A Votre Grandeur de ce que
nous avons fait I...
Ce que nous avons fait, Monseigneur, nous avons voulu
bien travailler I... A ce travail, du reste, j'ai hate del'ajouter et le tribunal m'en voudrait de differer ce timoignage,
nous n'avons pas eu grand merite, tant il nous a &td renda
facile et meme agrdable par une collaboration aussi intelligente quedevouee. I1 est ici un homme' versqui nous nous
tournons A cette heure comme d'instinct, parce que nous lui
sommes tous redevables. Chercheur inlassable, il ne s'est
i. M. Pierrc Coste, vice-postulateur.
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pas contente de mettre sa grande competence d'drudit et
son scrupule d'historien integre i grouper les documents
qui pourraient nous eclairer, documents qu'il a d'ailleurs
consignes dans de remarquables brochures, mais encore,
d'une main tres stre, il nous a constamment guides Atravers les formalitis de procedure doni l'ignorance on I'oubli
n'auraient pas manqui d'entacher nos actes de nulliti...
Qu'il me soit permis de lui exprimer la gratitude du tribunal I... Et si jamais la cause de la seur Rutan vient A aboutir, je le proclame hautement, ce sera son ceuvre... et ce sera
aussi, je le sais, sa meilleure recompense !...
.

.

Donc, nous avons voulu bien travailler!... Aussi, Monseigneur, nous avons la joie de deposer ce soir devant vous,
en dehors des articles et des brochures du vice-postulateur,
le dossier manuscrit complet da procts en quatre volumes
in-folio, savoir deux volumes de redaction originale et
deux volumes de transcription fiddle. Cette transcription,
faite avec le plus grand soin et avec amour par les 616ves
de ce siminaire, a ete, conformiment aux r&gles, rigoureusement et officiellement virifiie par nous en seances pldnieres du tribunal.
Ce dossier manuscrit comprend tout d'abord les multiples d4positions faites sons la foi du serment. Trente-cinq
temoins se sont presentes devant nous, soit trente et un
convoques par M. le vice-postulateur et quatre par M. le
promoteur fiscal. Par une combinaison des plus heureuses,
ces temoins ont iti pris dans toutes les conditions intellectuelles et sociales. Nous avons eu l'insigne honneur de voir
comparaitre des personnages trts ileves par leur digniti et
leur situation hidrarchique: tels, par exemple, pour n'en
citer que deux, S. G. Mgr Thomas qui avait un double
titre a diposer dans cette affaire: et son origine dacquoise
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et sa qualitd d'archeveque lazariste, et aussi M. Etienne
Serpette, supdrieur du Berceau et visiteur de la province
d'Aquitaine. Nous avons entendu, en outre, des docteurs,
des maitres, des professeurs en philosophie, en Ecriture
sainte, en thdologie dogmatique et en droit canon. Tous
nos erudits landais les plus versis dans la connaissance de
rhistoire locale, nous ont apporti le fruit de leurs minutieuses recherches. Et enfin d'autres voix ont parl4 qui, pour
sembler plus modestes, n'en etaient pas moins int&ressantes
puisqu'elles faisaient icho aux traditions populaires. Diverses done ont 6t6 les depositions: les unes fortdiveloppies
et tr6s savantes; les autres fort simples et naives; mais
toutes d'un puissant et religieux intiret, et toutes allant i
former le concert le plus harmonieux a la louange de celle
que nousvoulons glorifier !
En second lieu, ce dossier comprend les documents. J'entends par li les extraits tort pr6cieux des actes officiels, de
nombreux passages de livres rares on savants, soit sur la
p6riode rdvolutionnaire, soit sur les coupables auteurs du
drame affreux qui se diroula a cette 4poque, et enfin les
proces-verbaux de nos soixante et une seances.
Tel est, Monseigneur, le dep6t que nous sommes heureux
de remettre a cette heure entre vos mains.

Nous avons voulu bien travailler; et si nous avons cherch6 a faire la lumiere sur les eminentes qualitis naturelles
comme sur les vertus surnaturelles qui ont distingu6 la
soeur Rutan, nous nous sommes sunout souvenus que nous
itions un tribunal charge d'instruire le proces d'une martyre. Cest done principalement sur les circonstances qui
ont prepare et entourd le supplice de notre vdnCrde justiciable que nous avons porte notre attention. Trbs soigneusement, nous avons interrogd nos timoins sur le caract6re
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general de la Revolution franqaise et sur son caractire plus
accuse P1'poque qui nous interesait davantage, savoir &
l'·poque de la Terreur. Nous nous sommes attaches a nous
faire une idee juste et precise de la mentaliti des hommes
qui jouerent i cette epoque un r6le plus considerable, tels
que les membres du Comite de Salut public, les membres
du Comiti de surveillance, du Club des Jacobins et des
Barnabites, etc... Nous avons etudii en detail les actes
d'accusation ei de condamnation, en eliminant ce qui nous
a paru mensonge ou pritexte, pour retenir uniquement la
seule veritable cause. Nous avons enfin demande comment
la vaillante Fille de la Chariti avait de loin entrevu la
mort, dans quel etat d'ime elle Favait acceptee, et avec
quels.sentiments elle l'avait publiquement subie. Or, de
tout cela, nous avons emporti la persuasion intime que la
soeur Rutan, comme les carmelites de Compiegne deji
ilevies sur des autels, commeles sceurs de Chariti d'Arras,
les ursulines de Valenciennes et les sacramentines d'Orange,
se presentait a nous avec tous les caractires d'une v6ritable
martyre!

Nous avons voulu bien travailler... et nous aurions desire, Monseigneur, faire plus et mieux encore!... D'aucuns
pr6tendent que, dans les causes ordinaires de biatification
et de canonisation, I'Eglise riclame tr6s sagement de longs
et apodictiques temoignages sur la sepulture et l'etat prisent des restes de ceux dont on affirme la sainetei. Grace
toujours 'ux recherches de M. le vice-postulateur, nous
sommes disormais fixes sur lendroit precis oi fut deposie,
aprds le supplice, la dipouille mortelle de la sceur Rutan.
Nous sera-t-il jamais possible de la dicouvrir et de la reconnaltre? Celui qui garde les ossements de ses justes'voudra-t-il jamais glorifier ceux de son intrepide servante ?
Nous Pignorons. Quoi qu'il en soit nous ne sommes pas
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de ceux qui croient aussi stricte et aussi immuable la rgle
dont on parle!...
Nous aurions desir surnout, Monseigneur, vous apporter
d'ores et deja le timoignage certain de faits veritablement
surnaturels et miraculeux dis a 1'intercession de la seur
Rutan. Certes nous ne desespirons pas d'en obtenir. Nous
avons mdme enregistri des favenrs plut6t d'ordre moral
qu'on lui attribue. Mais certains theologiens et certains
canonistes a coup sur ne s'en contenteraient pas. Ici encore
ont-ils raison ?... Ne pent-on pas plus justement soutenir
que le viritable martyre est un signe absolument irrdcusable de grace et de sainteti ?... Dernierement encore, dans
un acte solennel, le pape Leon XIII n'a-t-il pas, en quelque sorte, consacre cette derniere thse? Dans le bref du
7 mai 9oo, par lequel il decrete la bdatification de soixantedix-sept missionnaires massacris a diverses epoques dans
1'Extrame-Orient, ne fait-il pas observer que, dans cette
glorieuse phalange, deux membres n'ont pas eu cette aureole miraculeuse et ces marques surnaturelles d'extraordinaire saintet6 dono nous parlons? N'ajoute-i-il pas que,
malgre cela, on ne saurait neanmoins miconnaitre la .vlendeur de lear martyre ni laforce avec laquelle ils oat supporle la mort pour Jdsus-Christ? Et surtout ne conclut-il
pas en prescrivantde les tenir pour martyrs d l'dgal des
autres ?
t Ainsi donc, s'ecrie M. le chanoine Didiot, president du
Tribunal ecclesiastique pour la cause des sceurs d'Arras,
ainsi done des miracles dfment constatis ne sont pas les
motifs essentiels des sentences de batification et de canonisation des martyrs. Ces fairs n'en sont meme pas d'indispensables conditions. La raison essentielle qui motive et
justifie les dicrets pontificaux en cette matiere, c'est le vrai
manyre, le temoignage du sang rendu a Jisus-Christ. Et
s'il en est ainsi, continue-t-il triomphalement, quand nous
c:nsiderons, I traversles actes et les documents deleurpro-
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cis, les quatre heroiques Filles de la Charite dicorees dans
le ciel de la pourpre de leur sang, comment ne pas leur
appliquer les magnifiques paroles pontificales: a On ne
peut leur miconnaiure la splendeur du martyre ni la force
avec laquelle elles ont supporttla mortpourJdsus-Christ..
Non, les missionnaires martyrisis en pays etranger n'ont
pas montre plus de patience dans les supplices, plus de fermete, de calme et de foi dans l'attestation suprdme de la
cause du Christ et de son Eglise. Et puisque, m&me i d6faut
de miracles operes par eux, Rome n'a pas hisite & leur dicerner la palme du martyre, comment Rome ne nous ordonnerait-elle pas de tresser des couronnes de laurier, de
lis et de roses anx intrepides Filles de Saint-Vincent-dePaul. »
Ces paroles exactement les memes s'appliquent a lasoeur
Rutan.

Rome ! VoilA de quel c6td se tournent desormais nos
regards et nos espirances. Pour avoir termind notre tAche,
nous n'avons pas clos tout proces. Bien au contraire, c'est
maintenant que le vrai proces va s'ouvrir. O sagesse et prudence de PEglise! La redaction originale et authentique du
dossier, Monseigneur, va atre remise au secretariat de votre
ivichb o6 elle enrichira nos archives diocesaines, mais la
copie du meme dossier doit etre port6e a Rome par un d6e1gui spicial que nous avons a dlire aujourd'hui meme. Et,
pour le dire en passant, pourquoi notre choix ne se porterait-il pas par acclamation sur celui qui a si bien mirite de
la cause et a qui j'exprimais tout laheure la reconnaissance
du tribunal? D'accord avec son confrere, le postulateur giniral des causes relatives aux deux congrigations criees
par saint Vincent de Paul, notre dedlgud deposera ce trisor
contre requ, dans les bureaux de la Sacrie Congregation des
Rites. C'est la qu'iront la chercher, pour 1'examinera fond,
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les vdnerables membres du tribunal apostolique, et. c'est de
li - nous en avons la conviction profonde - que le Pontife supreme tirera un jour la sentence difinitive par laquelle il dicernera a Marguerite. Rutan les honneurs des
autels, et fera ainsi iclater au yeux de tous quelque chose
de la gloire incomparable dont Dieu se plait a couronner
dans le ciel la fidilit4 et l'hbroisme de ses saints!
*

.

Cette sentence, nous l'appelons de tous nos voeux!
Nous la souhaitons pour la gloire de cette cit6 dacquoise
qui jamais certainement jusqu'ici n'a eu lhonneur de preter son nom i une cause semblable... causa Aquensis!...
Elle qui se rdjouit dejA d'avoir &t6 fecond6e par le sang de
son premier iveque, comme elle sera fiere de sa nouvelle
martyre! Avec quel orgueil elle s'arretera devant cette
figure rayonnante, condamnation, il est vrai, pour les uns,
mais riconfort pour les autres, et pour tous lumineux symbole de foi, de chariti, d'heroisme... et aussi d'esperance !
Nous la souhaitons pour la gloire de la double famille
de saint Vincent de Paul... Et ici, pourquoi le cacherais-je?
nos voeux s'impregnent d'une vive reconnaissance!...
De reconnaissance d'abord pour vous, mes cheres soeurs
A la blanche cornette, devanit qui les Turcs eux-memes
s'inclinent comme devant une vision d'en haut, et qui, de
temps immemorial, dans cette ville de Dax, dignes heritieres de I'esprit de la sceur Rutan, enveloppez de tendresse
et de bienfaits les petits, les humbles, les dishiritis de la
fortune, tons ceux qui souffrent et tous ceux qui pleurent.
II nous semble que la glorification de votre illustre devanciere sera ia glorification meme de la soeur de Charit !
Puissiez-vous,'en tout cas, avoir bient6t en elle une patronne officielle!
Et de reconnaisance aussi pour vous, chers Messieurs de
Saint-Lazare. Entreles Landais etles Fils de saint Vincent
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de Paul, ily a un lien naturel de fraternit6. Comment ce
lien n'existerait-il pas plus etroit entre vous et le clerg
dacquois ? Et c'est vous, chers Messieurs, qui le resserre
chaque jour davantage, par P•dification que vous nous donnez, par la sympathie quevous nous timoignez, par lesservices que vous nous rendez ! Un simple disir de noussuffit,
et avec une bienveillance toujours la meme, un pontife tris
venecr et tris aime prate a nos ceremonies l'eclat de son auguste presence, et des auxiliaires devouds nous sont toujours assures pour les besoins d'un ministare souvent trop
surcharge. Que la beatification de la sceur Rutan mette un
fleuron de plus au front de la Congregation de SaintLazare!...
Nous la souhaitons enfin, cette sentence, et pour la gloire
du diocese qui, apres avoir donne Ie jour an Pere, se coosidere comme ayant des droits a Pheritage et au triomphe
des enfants, et surtout pour la gloire de la sainte Eglise,
cette mere toujours ficonde en heros et qui se venge des
persecuteurs en plaqantsur ses autels et en proposant Ala
veneration universelle ceux et celles qui furent leurs victimes !
Ah ! Monseigneur, avec qaelle profusion d'or et de richesses nous dicorerons alors notre iglise cathidrale!
Comme nous porterons bien haut dans les airs l'apothdose
de la glorieuse martyre et comme, sur tous les tons, nous
celdbrerons ses louanges! Et combien volontiers, A Pinvocation que nous repetons tous les jours : KSaint Vincent
de Paul, priez pour nous ! * nous ajouterons disormais
celle-ci: u Bienheureuse Marguerite Rutan, priez pour
nous I!
Qu'il plaise A Dieu de hater cet heureux jour!

Ce discours, vibrant et chaud, est suivi de la lecture en
latin, de certaines piecesdu proces. Puis S. G. Mgr. Touzet,

-

189 -

en termes emus et elevis, read hommage au divouement et
&i infatigable labeur du tribunal; on ne ddit pas dire seulement qu'il a voulu travailler, mais qu'il a bien travailld:
les deux gros volumes qui forment le dossier en font foi.
Desormais, ajovte Monseigneur, il faut prier avec ferveur
pour la b=atification de l'humble Fille de la Chariti qui
sacrifia si gendreusemsnt sa vie a la plus sainte des causes.
Ce sera un bien beau jour, que d'autres verront peut-4tre,
celui o4, dans la magnifiquecathedrale de Dax, se deploieront les splendeurs de la cirimonie qui glorifiera les venus
et le martyre de Marguerite Rutan. Hatons cette heure bienheureuse par nos supplications et nossacrificeset, en attendant, inspirons-nous, dans notre conduite quotidienne,
des grands exemples que la noble martyre nous a laisses.
Enfin, pourcl6turer dignementcette belle cirimonie par
la priere et 'action de graces, Monseigneur a bien voulu
donner la binediction du Saint-Sacrement. En entendant
monter vers Jisus-Hostie, avee leur rythme tour i tour
touchant et triomphal dans leur pieuse simplicite grigorienne, Phymne des vierges et martyres Jesu corona Virginum, et le cantique de I'action de graces Te Deum laudamus, on se plaisait i penser que Notre-Seigneur a ddji
pos6 dans le ciel la couronne. des vierges et I'aureole des
martyrs sur le front de sa pieuse servante Marguerite Rutan.

LES FILLES DE LA CHARITE
DE

SAINT-VINCENT-DE-PAITL

ET LES (EUVRES
Depuis vingt ans environ, une particuliere 6mulation
pour la creation d'ceuvres adaptees A notre temps, s'est 6tablie. Elle est louable. Au point de vue de linstruction, ce
sont surtout les (Euvres postscolaires; et, chaque.annie, le
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Journal officiel publie le compte rendu oi un specialiste,
M. Edouard Petit, donne la statistique de ce que, dans les
milieux laiques, on a realisE. Les catholiques, avec de moindres ressources, n'ont pas, grace A Dieu, un moindre
zele.
1 est nicessaire de continuer aussi A entretenir les ceuvres d'assistance. Et, plus encore que vers les oeuvres d'assistance, la faveur publique se tourne vers les oeuvres de
prevoyance. Celles-ci, en assurant d'avance ravenir de
celui qui deviendra un jour peut-4tre un rmz.ade ou un
vieillard, diminuent les charges de la societi, et hoporent
ces faibles en leur preparant des ressources qu'ils devroat
non plus i I'aum6ne, mais i leur propre prevoyance, i leur
Economie; en sorte qu'ils pourront se dire quand leurs forces seront usdes qu'ils vivent de leur propre bien. - A
cause de cela, pour rassistance, qui sera toujours necessaire, car, par le fait au moins de malheursimprevus, a il y
aura toujours des pauvres parmi nous a, on fonde des Bureaux de bienfaisance pour les pauvres, des Dispensaires
pour les malades; a cause de cela, aussi, pour seconder la
prevoyance, on encourage l'itablissement de PEnseignement professionnel qui prepare Ienfant i gagner sa vie, les
Syndicats qui 'aident a se defendre contre les salaires de
famine, les Caisses de retrait, pour la vieillesse, les Caisses
contre le ch6mage ou les accidents qui garantissent le travailleur contre Pextreme misere.
Nous ne doutons nullement que saint Vincent de Paul,
s'il vivait, applaudirait a tous ces moyens de rendre plus
supportable le sort de la population ouvriere et des classes
laborieuses. Nous devons, on la dit, non pas tant copier
qu'imiter ce grand saint; non pas le copier, car les besoins d'aujourd'hui sont bien differents des besoins d'autrefois. Lui-meme n'a pas copid ce qui se faisait avant lui :
il a friquemment innovi pour subvenir a de nouveaux
besoins ou pour subvenir A des besoins anciens par de
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nouveaux moyens. II faut imiter son devouement ingenieux,
et on le fait.
Nous allons citer quelques exemples de ce qui se passe
sons nos yeux. Ces faits sont unencouragement A s'adapter
aux besoins et aux vues qui privalent en notre temps; creation de Dispensaires, de Syndicats de jeunes filles, d'Ecoles
menageres ou professionnelles, etc.
I. -

DISPENSAIRE

Maison des Filles de la Charite, rue Saint-Dominique, Io5 (Gros-Caillou), Paris.
i" fvrier 1909.

Ce dispensaire est desservi par deux sceurs qui ont pris
leur dipl6me A laa Croix Rouge a pendant la session d'eti
qui dure trois mois et demi. Durant ces trois mois, les
eleves ont, tons les jours, des cours theoriques et pratiques,
assistent aux consultations des medecins, font des pansemenis d'abord sur un mannequin, puis sur les malades.
Le dispensaire Saint-Pierre de la rue Saint-Dominique,
io5, a eti ouvert le 3 novembre 1go8. La description en
est facile a faire: une modeste entree dans une cour couverte; a gauche, une salle d'attente bien chauffie pour les
malades et un petit vestiaire pour les dames infirmieres;
a droite, une salle de consultations, une salle de pansements, une petite salle de stirilisation, avec autoclave, ituve
a air sec, bouilleurs, etc. Lesmurs, les tables, les armoires,
le sol tout est blanc; ce qui donne une notegaie et reposante
qui inspire confiance aux patients et leur apprend Iamour
de la proprete,
Trois medecins devou& viennent, Atour de r6le, donner
leur temps et leur science, recevoir les malades, les questionner, les soigner, les encourager.
II y a deux consultations de medecine par semaine, une
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spiciale pour la gorge, le nez, les oreilles, et tous les jours
une consultation de chirurgie ainsi que des pansements.
Les premiers mois if y a eu :

r" o13 consultations; 167 pansements;
-

2* 232

3'

348

454
5oo

-

2

opirations

4
i

-

et 27 poses de ventouses.
Des dames infirmieres de la * Croix Rouge z, se joignent
aux sceurs; les unes, pour faire les pansements, les autres,
pour apprendre. De cette faoon, les malades attendent moins
et peuvent etre panses plusieurs en m&me temps. Tous se
montrent contents et satisfaits des soins qu'on leur donne
et de l'intiert qu'on leur tdmoigne; ces miseres physiques
mettent en rapport avec des malheureux qui n'auraient quelquefois pas osi venir et permettent ainsi d'atteindre plus
facilement toutes les souffrances.
II. -

SYNDICAT PROFESSIONNEL FimININ

Les Filles de la Charite out un etablissement, rue des
Bernardins, i 5, AParis,dans le quartier de Saint-Nicolas-duChardonnet. - On lit ce qui suit dans la revue le Chardonnet, organe paroissialdu quartier:
a L'idee des associations syndicales est tres ancienne, mais
on Pa modernisde, adaptie aux besoins actuels et, ainsi
renouvelee, elle a fait un chemin rapide; elle ,tend sur tous
les points du pays un vaste riseau de groupements pour
les
diverses professions.
SL'un d'eux vient de se cons'.:uer, rue des Bernardins, 15.
11 n'est pas seulement crei pour les jeunes filles
du patronage; les travailleuses du quartier offrant des garanties de
moralit y seront accueillies avec empressement. Rien
ne
s'oppose mime A ce que les frontieres du quartier SaintVictor soient franchies par el'ite des laborieuses cherchant
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dans un groupement l'appui moral, le reconfort, l'aide fraternelle, les avantages matiriels de toute association bien
comprise et bien conduite.
c Le syndicat de la rue des Bernardins se propose, entre
autres vues pratiques, de procurer des emplois aux socidtaires, de perfectionner et d'eiendre leur acquit professionnel, en leuroffrant, le soir, des cours fairs par des professears de compdtence reconnue.
SSon comitd aura toujours a coeur de sauvegarder les
intirdts des membres de PUnion syndicale, ot toutes les
bonnes volont6s unies, feront, sans nul doute, oeuvre efficace et excellente.
a De plus, les socidtairesjouiront de rdductions appreciables dans leurs achats, les fournisseurs leur consentant de
5 1a o p. too de remise. La vie a meilleur marchd n'est pas
une mince faveur.
* Le bureau a te constitud et est formdd'une prisidente,
d'une secretaire, d'une trdsoriere et de quatre conseilleres.
III.

-

ENSEIGNEMENT E-NAGER ET KNSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

L'orphelinat de jeunes filles du faubourg Saint-Antoine,
254, A Paris est confid aux Filles de la Chariti de SaintVincent-de-Paul. Voici la E note a qui sert de programme
a l'oeuvre:
Note sur I'apprentissage professionnel et mdnager
L'apprentissage professionnel comprend au choix des
parents et selon les aptitudes des jeunes filles :
Io La lingerie fine ;

2" La confection pour dames et enfants;
3° Le repassage et le raccommodage;

4* La broderie en or et sole pour equipement militaires,
ornements d'dglise, ameublements et nouveautis.
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Pour etre veritable. l'apprentissage professionnel doit
initier la jeune fille a tons les secrets de son metier, et ls
rendre apte a gagner sa vie au sortirde la maison qui abrite
son enfance.
Pour atteindre ce but et pour combattre le travail de
routine acd'habitude, ia maison sait s'imposer des sacrifices
de temps et d'argent, en completant 'enseignement deji
donni par des cours de coupe en rapport avec les programmes et les methodes modernes et la mode si changeante. Cest ainsi qu'i c6ti de la coupe theorique, base indispensable d'une reussite certaine, les ilives sont exercies
a la pratique du moulage, de l'essayage, a la reproduction
des modeles nouveaux concernant la lingerie ou la confection.
Pour approprier ces lecons aux situations differentes des
jeunes filles dans 'avenir, trois cours distincts ont itc itablis: brodeuses, lingeres, confectionneuses y travaillenttour
A tour. Pour les premieres, on a prepard un programme
special, en vue de leur itablissement dans la vie. Cest celui
que toute mere de famille devrait pouvoir rdaliser dans son
intdrieur: s'habiller soi-mdme ainsi que ses enfants.
N'est-ce pas un bien tres appriciable pour la jeune fille,
pour la future mere de demain ? Que d'economies ainsi
rdalisees! C'est ce but que se proposent maitresses et professeurs, en invitant les jeunes brodeuses, et elles le comprennent bien, A suivre attentivement leur cours de coupe.
Lorsqu'elles quittent la maison, toutes sont munies d'une
collection de bons patrons qui les aidera dans leur travail.
Le second cours s'adresse surtout aux lingeres. Pour liles,
il faut atteindre un double but; en faire, non des couseuses,
mais d'habiles ouvrieres familiarisees avec les ciseaux tout
comme avec la fine aiguille; en mesurede gagner largement
leur vie.
Mais les travaux delingerie ne sont pas tout 'Phabillement
feminin, et la bourse de nos petites lingeres se trouvera trWs

-

195 -

bien d'une iconomie faite chez la couturiere, puisqtielles
apprennent aussi a confectionner leurs vetements.
Le troisieme cours est reserve aux confectionneuses qui,
apres avoir etudie la lingerie, sont inities a tous les secrets
de lear mitier, en vue d'en faire de vraies professionnelles.
Pour elles, le programme est encore plus vaste, car on y
embrasse 'etude des conformations, toutes choses enfin
qu'elles devront possider i fond pour exercer avec intelligence leur metier et reussir dans leur etablissement futurAinsi formees les jeunes flles de I'Orphelinat deviennent
de veritables fees de I'aiguille et nul ne pourra dire de leur
formation professionnelle qu'elle fur negligee; et le reproche trop souvent adresse aux ouvroirs et aux orphelinats
dans lesquels les jeunes filles ne connaissent qu'une partie
de leur mduier, ne saurait leur etre fait. Comme sanction i
ces cours, un examen aura lieu en juillet. Plusieurs elives
s'y prdparent avec ardeur, et desirent conquirir un dipl6me
de coupe qui les aidera ensuite A s'etablir plus avantageusement.
Mais la jeune fille dolt etre initice a la conduite d'un menage, et a tous les travaux d'interieur. Dans ce but, des
leur bas Age, elles sont employees chaque matin A l'entretien de la maison: font elles-memes'la vaisselle, balayent,
essuient, etc. Les parents et bienfaiteurs reconnaissent l'utiliti de cet enseignement et les elives y trouveut uwu utili
distraction. Des conseils et des recettes pratiques leur sont
donnies dans des cours d'dconomie domestique. Pour le
raccommodage, partie si importante pour une mere de famille, elles apprennent,de douze A quatorze ans, A raccommoder les bas, le linge et leurs vdtements. Plus tard, dans
de petites lessives dirigies par une maitresse, on leur enseigne le savonnage et le blanchissage, complete par le repassage du linge plat d'abord, puis du linge empesi. Enfin
quand leur sortie approche, elles completent par la pratique, les theories qu'on leur a dji4

donnees sur la cuisine,
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'art d'accommoder les restes, de ne rien perdre et de tirer
le meilleur parti possible de leurs petites ressources.
On les exerce A composer des menus simples avec le Frix
de revient; on leur enseigne la maniere de pr6parer leur
budget et de tenir leur yetite comptabilit6 menag6re. On
leur fait sentir l'importance de 1'exactitude, de Pordre et de
la propreti dans tous les details de l'interieur. Des repas
prtss A I'heure, une table bien mise et suffisamment iclairde,
des mets prisentis de la maniere la plus avenante, voili les
moyens d'assurer le bonheur futur d'une famille.
La Note ajoute que les jeunes filles qui restent apr6s dix-huit ans
dans l'itablissement peuvent gagner selon leur conduite et leur
travail un trousseau confectionni par elles-memes d'une valeur de
3oo francs et qu'elles sortent avec un pecule d'une moyenne de 00oo
i
3oo francs.

En 1907, dix elives ont quitti l'tablissement a leur majoriti. Elles ont idtplacies a Paris ou en province, et gagnent en moyenne 3 fr. 5o a 4 fr. 50 par jour; quelquesunes gagnent mdme 5 a 6 francs. Elles sontheureuses, tous
les mois, de rdpondre A linvitation qui leur est adressee,
et reviennent avec bonheur A la maison qui leur a servi
d'abri pendant leur jeunesse.

HONGRIE
Lettre de M. L. GuszICH, Pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieur gineral
Budapest, 3o dcemrbre 19o8.

En Hongrie, nous avons, grice A Dieu, beaucoup d'occasions de travailler pour la gloire de Dieu et pour les
ames de ses enfants. Nos Missions sont benies de Dieu.
MM. les curds r6clament notre secours, surout contre
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les vices de 'incrddulitd que des socialistes rdpandent partout.
Nous sommes tr6s souvent touches dans nos missions,
en voyant le matin, des cinq heures, le confessionnal entoure; il est ensuite assi.eg toute la journie par le peuple.
II y a des gens qui attendent jusqu'au soir i six heures et
s'ils ne rdussissent pas a se confesser, ils recommencent le
lendemain. Une fois, une pauvre servante se prisenta A son
tour, quand je voulais quitter le confessionnal : c Mon
Pere, me dit-elle en suppliant et avec des larmes aux yeux,
j'auends depuis trois jours,et je paye uine autre fille qui me
remplace, - je suis dans une famille juive, - miis je n'en
puis plus :je suis A bout. » Dans une ville, - A Nagyvirad, - il y avait des officiers et des professeurs de I'academie qui venaient nous entendre, et les femmes de quelquesuns d'entre eux attendirent pres de nos confessionnaux
depuis cinq heures du matin jusque dans l'apres-midi et
communiarent A trois heures du soir. Dans cette ville, cent
quatre-vingts itudiants de 1'ecole militaire sont venus se
confesser.
Mais ce qui nous a fait le plus grand plaisir, c'est que
nous avons eti cette annie, A Noel, pour la premiere fois,
chez les prisonniers, dans une maison de correction, pres
de Budapest. C'itait un travail qui convenait bien aux fils
de saint Vincent, lequel a evangelise les foriats. Environ
quatre cents malheureux icoutaient nos simples sermons,
sanglotant parfois pendant les predications et confessions;
les gardes, eux aussi, ne purent par moments retenir leurs
larmes. I1 fut vraiment touchant de voir cent soixante prisonniers qui ont requ, i la fin de la Mission, le sacrement de
la confirmation. Le ministre de justice s'est fait representer
a cette fete religieuse par un chef de la section. Daigne le
bon pasteur binir nos efforts, et nous envoyer des collaborateurs : Messis est quidem multa et operariipauci Nous
pourrions faire beaucoup de bien en Hongrie! Les iveques
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animent le clergi aux retraites et nous avons souvent i
notre maison des exercitants, mrme des ievques.
Entin les quatre-vingt-dixmembres de lAssociation, pour
la plupart des ouvriers, consoleraient beaucoup votre cceur
paternel, si vous pouviez les voir chaque dimanche reunis
dans notre parloir; nous n'avons pas d'autre local pour
eux. Je me permetrai de vous envoyer le prochain numero
d'une revue avec le tableau des membres et avec I'image

de notre petite eglise. Le vicaire du primat de Hongrie,
Mgr Kohl, est souvent tres imu, en voyant leur divotion
et leur bonne tenue, et les a felicitis hautement apres une
messe a laquelle ils firent une communion generale.
Louis Guszica.

HOLLANDE
PANNINGEN
Nous avons lu avec plaisir dans la Semaine religieuse de Paris
inumiro du 13 fevrier 19og), la note suivante :
MGR L'EvkQUE DE SAr-T-FRLOUR AU SAMINARE SAINT-JOSEPH
DE PANNINGEN

Le sdminaire des Lazaristes de Panningen a re;u, le
17 janvier dernier, la visite de Mgr Lecoeur, dveque de
Saint-Flour. Profitant d'un voyage en Belgique, Sa Grandeur avait eu l'heureuse inspiration de pousser jusqu'au
seminaire Saint-Joseph, ou elle devait rencontrer un a Sanforain de naissance et de cceur particulierement cher a
tous les preres de son diocese, M. Nicolaux, le viniri directent qui a formd tant de generations de pretres dans ce
siminaire de Saint-Flour.
Le soir, autour de Mgr Lecoeur, quand tous les h6tes de
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Panningen furent reunis, M. Meuffels, supirieur du seminaire, remercia leveque de Saint-Flour de sa visite:
a Votre visite exprime, lui dit-il, i'etroite union qui exista
de tout temps entre votre diocese et les Lazaristes. Vous nous
avez donne de si nombreux et de si bons confreres! Je ne
nommerai que des ap6tres comme Mgr Bray, Mgr Baldus,
Mgr Lavaissikre et M. Antoine Fiat, notretres honordet tres
aimd Supirieur g6neral. Et A leur tour les fils de saint Vincent de Paul, qui ont travailli dans le diocese de Saint-Flour
- qu'ils portent un nom glorieux comme le bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre ou un nom inconnu et quelque peu
barbare comme le mien - les fils de saint Vincent de
Paul ont eprouve en tout temps un vrai bonheur, une indicible consolation a se divouer pour les seminaristes et
pour les prdres d. votre beau diocese. a
Mgr Lecoeur repondit, en constatant qu'effectivement
P'Auvergne avait donne a la congregation de Saint-Lazare
d'excellents et saints missionnaires, et que s'il n'avait pas eu
personnellement la joie de les voir Ktravailler a l'apostolat
de son diocese v, car la persecution les avait dija disperses
en terre d'exil, il a, du moins, constati personnellement le
bon resultat de leurs missions. Aussi est-il venu remercier
les maitres de Panningen, en m&me temps qu'il iprotvait
une sainte joie de voir les vertus de ces maitres passer dans
leurs delves. a Je sais qu'ici, sur cette terre de dilection,
vous marchez de front, vous vous entrainez a aller de
. 'avant pour le bien des ames et pour la gloire du bon
Dieu. J'irai le dire et le repiter moi-mdme, ajouta Sa Grandeur, a votre Supirieur gindral, en passant a Paris. *
Ici Mgr f'vdque de Saint-Flour fit une allusion aimable
a un livre rcemment publik par M. Meuffels qu'il filicita
de ce qu'il avait si bien parlk des a martyrs de Gorcum a
et de ce qu'il preparait des emules de ces vaillants ap6tres
et martyrs.
Et Mgr Lecoeur termina, en demandant aux •dlves de
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Panningen de prier quelquefois, - de leur a terre de dilection * et de calme, - pour la terre de France qui est
Pheure actuelle la terre o6 lI'glise est iprouvee. a Mais
cela passera, ajoute Mgr Lecoeur: priez, priez pour qae
cette ipreuve passe vite. v

ITALIE
AOSTE
Dans une tres belle lettre pastorale, datee du 6 janvier 1909, 1'eveque d'Aoste, Mgr Tasso, a fait connaitre
que des fetes solennelles seront cdlbrdes cette annee dans
son diocese a l'occasion du huitieme centenaire de la
mort de saint Anselme, docteur de rfglise, originaire
d'Aoste.
Dans un programme des fetes qui auront lieu du 2 au
8 septembre 99og, Mgr Tasso fait connaltre la sirie des
solennitss. II a nommi une commission pour preparer les
fetes: M. Antoine Fiat, Superieur general de la Congregation de la Mission, est l'un des presidents d'honneur.
En des solennitds acadEmiques et religieuses auxquelles
les invites sont convids a concourir par des etudes et des discours, de solennels hommages seront rendus au docteur
cher non seulement a sa patrie I'ltalie, mais aussi a la
France et A l'Angleterre, temoins de ses vertus et qui ont
bnedficii de ses travaux, lorsqu'il habitait la cedlbre abbaye
du Bee, au diocese d'Evreux, et lorsqu'il fut plus tard
ilevi sur le siege archiepiscopal de Cantorbiry.
LE TREMBLEMENT DE TERRE DE MESSINE
ET DE LA CALABRE

Dans la journie du 28 dicembre 19o8, le tel6graphe portait a tous les pays du monde la nouvelle d'un immense
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d6sastre arriv dans la matinee du meme jour. Un effroyable
tremblement de terre avait renversi en Sicile, Messine, et,
de l'autre c6te du detroit, Reggio, etendant ses ravages aux
villes et aux pays environnants.
Le centre du tremblement de terre semble avoir etd sons
les eaux dans le d6troit, entre les legendaires abimes.
Charybde du c6td de la Sicile et Scylla de l'autre c6te, pres
des rivages de PlItalie. On parla de 40 ooo morts, puis de
oo ooo, puis de
5o
ooo,
ce qui paraissait invraisemblable. La rdalite dtait pourtant plus terrible encore : on
est arrive au chiffre de 2oo aoo morts sans depasser la veritd. Que Fon ajoute le chiffre des blesses, celui des orphelins; que Pon se repr6sente des foules ou riches comme
pauvres s'enfuyaient presque sans vetements, des citis opulentes transformees en monceaux de ruines. Telle est I'idee
ginerale du desastre qui, le matin du 28 dicembre, venait
de s'accomplir en quelques instants.
Disons tout de suite, pour ce qui nous touche de plus
pres, que les Filles de la Charit6 avaient trois dtablissements A Messine; deux sceurs oat peri dans I'6croulement,
lesautres furent sauves. Les Pritres de la Mission de ia province de Naples dtaient, comme directeurs spirituels, an sdminaire de Reggio de Calabre; ils sont saufs, eux aussi.
Reprenons maintenant en detail le recit de ces terribles
evinements.
I.

-

AVANT LE TREMBLEMENT DE TERRE

On pent d'abord se reprdsenter le theatre oi se sont d6roulies ces scenes tragiques. C'est autour du dedtroit de
Messine, lequel semble avoir etd lecentre de la commotion
sismique. Le tremblement du sol s'itendit d'un c6t6 du detroit suiles c6tes de Sicile oh domine Messine, de Pautre
c6td du detroit sur la region de l'Ialie meridionale appelie
aujourd'hui la Calabre, - ce que les anciens appelaient
autrefois la Grande Grkce, parce q ue dans cette partie de
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I'halie, de nombreuses colonies grecques etaient venues
s'itablir,-et la ce fut Reggio qui fut le centre du fidau.
Voici quelques details sur les villes de Messine et de
Reggio qui allaient s'6crouler dans le cataclysme du 28 dicembre.
MESSING etait, apres Palerme, la ville la plus importante
de la Sicile. Cette ville de 5oooo habitants environ, avec
sa banlieue, est un chef-lieu de province et la residence
d'un archevdque; batie en amphithatre sur le bord de la
mer, avec un port tres commerqant, elle etait un sejour des
plus agreables. Messine est l'ancienne Zancla, ainsi nommee par les Grecs a cause de la forme arrondie de sa baie
(Zanclos,en grec,veut direfaucille). Elle fut d'abord occupee par les Sicules quand ils passerent d'Italie en Sicile,
puis par des Chalcidiens et par des Samiens. Ceux-ci, apres
la guerre du Piloponese, iurent chasses par des Messiniens qui donnerent Ala ville le nom de Messana on Messina. L'an 94 de Rome, elle fut melee aux guerres entre
Rome et Carthage. Philippe Auguste et Richard Coeur-deLion y relacherent en se rendant a la croisade. Charles
d'Anjou, voulant venger la mort des Francais tuis dans le
massacre des V4pres siciliennes, vint mettre le siege devant
cette ville, qui se dMfendit vaillamment; Charles se retira,
apres avoir perdu une partie de sa flotte. En 1674, Messine s'etant rivoltie contre l'Espagne, fut bloquie par une
flotte espagnole, et secourue par le duc de Vivonne et Duquesne. Depuis, elle a te6 ravagie plusieurs fois par la
peste et les tremblements de terre. Celui de 1783 fit pirir
plus de 40 ooo personnes sous les decombres de Messine et
de ses environs. S'itant insurgee en 1848, elle subit, par
ordre du roi de Naples un terrible bombardement. En 186o,
Garibaldi s'empara de Palerme et de Messine et Ja Sicile
passa au royaume d'ltalie.
REGGIo, qui vient avec Messine d'etre renversee par ie
tremblement de terre, est ui chef-lieu de province et le siege
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d'un archevdche. Elle etait bien bAie, avaitde beaux quais,
mais son port itait peu stir. Cette ville, parait-il, fut fondie sous le nom de Phcebia, par des Chalcidiens et des
Messiniens, vers 668, avant Jisus-Christ; elle devint en
peu de temps une des quatre plus puissantes ripubliques
de la Calabre; elle tomba an pouvoir de Denys, tyran de
Syracuse, mais Agathocle, son fils, lui rendit la liberte.
Elle fut ensuite colonie romaine et municipale; Jules
Cesar la restaura, et son nom fut changi en celui de Rhegium Julii. La c6lebre Julie, apres onze ans d'exil, y
mourut I'an 14 de Jesus-Christ. Des Romains, cette ville
passa aux Goths, sous Totila, puis aux Normands; Robert Guiscard s'y fit Olire premier duc de Sicile et de Calabre. Gonzalve de Cordoue la mit au pouvoir de Ferdinand II d'Aragon, roi de Naples. Elle fur r6duite en
cendres, en 1544, par Barberousse; en t558, MustaphaPacha lui fit eprouver le meme sort. Elle se releva nianmoins et dtait tres florissante lorsqu'elle fat presque
entierement detruite par le tremblement de terre de 1783.
Une nouvelle ville s'6leva sur les ruines de l'ancienne,mais
en 1841, un nouveau tremblement de terre a presque entierement ddtruit la ville nouvelle. Elle se releva encore,
prit un aspect moderne avec de larges rues, adossde a
des montagnes que couvraient de nombreuses villas. La
dernicre catastrophe vient de la renverser de nouveau.
C'est sur ce sol qui tremble toujours que s'accomplit le
disastre du 28 dicembre 19o8.
II.

-

LA CATASTROPHE

Ds I leendemain du desastre, un journal du matin publiait, a Paris, le rdcit suivant:
e Hier matin, un malheur epouvantable s'est abattu sur
'Italie. Les Calabres et la Sicile, ces terres de beautC, ont
ete ravagdes, Messine, le troisieme port de l'Italie, Messine
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qui compte 150 ooo mes, Messine, si fiere de ses quatrevingts iglises, de ses quatre faculths, de ses terrasses qui
s'itagent sous le soleil, de ses filatures qui renrichissaient,
de ses fortifications qui semblaient la protdger, Messina
a eti a moitie aniantie. Puis apres les terreurs du tremblement de terre, elle a vu se lever I'incendie. Ville tragique

en sa splendeur, et dont Fhistoire est faite de catastrophes
qui se succedent depuis deux siecles.
t Quant A Reggio di Calabria, qui se trouve de I'autre
c6ti du detroit, A la pointe sud-ouest de la pininsule, et
qui compte aujourd'hui pros de 45 ooo habitants, elle fut
detruite en 1783 et en 184r , puis rebatie, donna asile
de nouvelles espirances, a de nouvelles fortunes, qu'aujourd'hui la nature renverse. w
Les journaux publiCrent alors les depeches suivantes :
ROME, 28 dicembre. -

Les derniires nouvelles arrivees ce soir
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annoncent que Ie disastre est terrible. La mer, en furie a balayi le
port et les rues, faisant ecrouler beaucoup de maisons et entrainant
des victimes humaines.
Plusieurs embarcations ont et6 englouties. Un destroyer a pu filer
i toute vapeur jusqu'a un prochain semaphore, d'ob il a signale au
ministbre de la marine la catastrophe.
CATANZARo, 28 dzecmbre. - Les derniieres nouvelles de Messine,
arrivies par cable, car toutes les lignestil6graphiques sont ditruites,
sont epouvantables. Une grande partie de cette ville importante de
i5oooo habitants est ditruite. On estime a plusieurs milliers Ie
nombre des victimes.
La terreur et I'angoisse de la population sent indescriptibles. Les
voies de chemin de fer, tout autour de la ville, ont disparu sur plu.
sieurs kilometres, entrainaes par des eboulements. Le raz de maree
en a aussi detruit une partie, et plusieurs tunnels se sent ecroules
ou sont bloques.
NAPLES, 28 ddcembre. - Des teligrammes de Sicile annoncent
qu'un nouveau desastre est venu s'ajouter a l'horreur de la catastrophe de Messine.
La ville est maintenant la proie des flammes.
Des malfaiteurs se livrent au pillage. - (Stampa.)

Des temoins ont dicrit ces spectacles 6pouvantables. L'un
d'eux,qui parcourait alors les c6tes de la Calabre, acrit au
journal dont il etait le correspondant :
3o d6cembre. - J'arrive ici a la dernibre etape douloureuse de ce
voyage tragique, les jambes brisdes par une marche de trente et une
heures consecutives, sur un trajet de 67 kilom&tres, et les yeux
remplis d'horreur.
Je crois que mes nerfs ne se d6livreront jamais de l'impression
atroce dont ils out ite frappes, et que mes yeux garderont, tant
qu'ils resteront ouverts, la vision de mort et de devastation qui les
oppresse.
Figurez-vous un chapelet de desastres s'egrenant le long de8o kilometres, un ruban gigantesque de-charniers, d'incendies, de ruines,
une suite infinie de plaintes, de hurlements, d'implorations dperdues.
Li oB furent des villes riches et ftorissantes, des villages. ressemblant i des nids d'oiseau de paradis, des.villas endormies dans le
soleil, ii n'y a plus que le desert, un d6sert. morne et menagant, un
desert plein de cadavres d'hommes et d'animaux et d'habitations
nivelees, un ddsert farouche comme une foretsur laquelle un cyclone
serait passe.
Pas une maison n'est restde debout. It n'y a pas de famille qui ne
pleure; c'est la catastrophe de tons, c'est un fBau qui a tout d6truit,
qui frappe tout le monde.
Tuke Palmi, tuee bagnara, agonisante Scylla, jadis 1'epouvante
des navigateurs et maintenant 6ventree sur-son rocher formidable;
ensevelie Cannitello, la joie des yeux; finie, Villa-San-Giovanni, la
laborieuse et I'audacieuse qui soutenait avec tant de vaillance et de
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succes le combatde lexistence: morte a jamais, Rcggio, la cite royale
des empereurs, i'emporiuw magnifique des primitives marines de la
M6diterranee.
C'est le silence qui plane a prseat sur tout ce foyer de vie, un
silence lugubre couvrant d'un suaire funebre ce pays de la joie et de
la beautd, ce pays de reve et d'enchanttment, noyl dans une fork
d'orangers.
BAGNARA. - Voili Bagnara perchbe sur une poite de lamontagne
coc qui la supqui surplombe la mer; une petite galerie percea

porte, et, A I'entrde de cette galerie, les mines comaucncent par la
destruction complete de la maison du cantonnier, qui est rest6 avec
toute sa famille sous le toit effondri.
Sur le faite du rocher, le riche chateau en granit du maitx de
Bagnara s'est a moitie dcrould dans la mer, entrainant dans sa chute
la famille duproprietaire, mais celui-ci est sauf, et nous le trouvont
en train de donnerdes ordres pour installer un filtelegraphique provisoire dens uu wagon de marchandises; la gare est fendue en deux,
commne, du reste, toutes les maisons de la ville et des environs.
Les petits palais sont ouverts comme des grenades, et, dans les
chambres sectionnees, on voit des lits defaits, les salles a manger
encore en desordre : un groupe de femmes, portent sur la tate des
amphores de forme ancienne, entourent la tontaine.
Sur la crdte d'un mur a moitie tombe, un homme vend du pain a
des prii exorbitants,' an milieu d'un chaeur de hurlements et de
maledictions.
Quelqu'un, avec une obstination opiniatre, s'efforce de creuser les
tas de debris avec ses ongles sans aucun rsultat. Combien de morts
sous les decombres? Mille Deux mille ? Qui sait I
A SCYLLA, les forces nous manquent pour avancer. Nous voudrions
nous reposer un pen, mais ce n'est pas possible. Le pays est entierement aneanti A I'exception de la partie nord.
Les murs exterieurs sont encore debout, mais les toits et les
planchers se sont effondris en entrainant les habitants endormis.
A la gare, dans deux fourgons de marchandises, des survivants sont
entasses comme des harengs dans un baril.
Un employe du chemin de fer, qui a vu p6rir devant ses yeux sa
niere, ses trois soeurs, son grand-pere et un cousin, me dit que les
victimes doivent etre entre sept cent cinquante et mille.
La gare est completement detruite et les rails arrachcs. Nous
sommes forces de nous remettre en marche.
C'est une epouvantablevue que celle que nous presente VILL.A-SA4GIOVANNI, hier encore le foyer le plus prometteur de prosperit6 calabraise, que dix minutes ont suffi pour dItruire.
Ce n'a pas etL seulement la secousse sismique qui la tuce, mais
;'a etC sortout le raz de marde qui a brisi les jetdes, qui a renvers£
les six m6les, qui s'est soulevee en une vague gigantesque, balayant
tout ce qu'il a trouve sur son passage.
La gare du chemin de fer, la station de telegraphie sans fil,
les six bassins des ferry-boats, les maisons, I'h6pital sont d6truits.
Les habitants gisent sous les ruines. 11y en a, i cc que l'on dit,
quatre mille.
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Les tdmoins de la nuit terrible racontent que le fond de la
mer se souleva comme si une explosion souterraine l'avait projete en
I'air.
Les survivants sont tres rares et tous entassesdans des wagonsque
la violence de la mer enfonga dans Ie sable. Us sont blesses et n'ont
pas de vetements.
II pleut. Pas un soldat n'est arrive ici, pas un morceau de pain, pas
un mouchoir. Its crient, ils s'exasperent. Us assidgent les wagons
qui etaient charges de denrees, ils se disputent a coups de canne
les quelques aliments qu'ils reussissent a d6couvrir.
Quinze kilometres plus loin nous entrons dans la tombe. Nous
sommes a REGGIO.
Ceux qui ont vu Reggio il y a quelques semaines, si jolie et si
elegante sur la mer, si pleine de vie et de monde, en y revenant,
maintenant, ne peuvent pas retenir leurs larmes, et j'ai pleur6 ce
matin. J'ai pleure toutes mes larmes, j'ai pleure comme un enfant
ou comme une femme en voyant etalde, & la place de la ville, une
mer enorme de ruines, une plaine nivelde de platras, sur laquelle
rien ne s'eleve.
Les maisons, les 6glises, les thettres, les banques, rien n'existe
plus.
Toute la jetee avec ses deux gares a dt6 emportde par la mer. Devant une des gares, un wagon dans lequel se tenait une fillette de
douze ans, Philomene Aretti, a iti souleve et lance contre les cloisons d'un hangar. La tEte de la fillette tranchee, flotte sur la mer,
tandis que le corps pend a la porte du wagon!
En envahissant la rue Marina,le flot a coupe la retraite aux fuyards,
noyant quarante-quatre familles.
Les deux autres grandes rues paralleles, le corso Garibaldi et le
corso Ascheneuse, sont completement obstruees par l'enorme entassement de ruines et par les incendies qui fument de tous les cotes.
Mais, si l'on r6ussit A vaincre la crainte naturelle des murs qui
s'effondrent a chaque pas, on est frappe par la vision complete du
disastre : jamais je n'ai eprouve, pas meme en imagination, une
impression plus formidable de la mort.
Pas une ame vivante au milieu de l'ossuaire fumant, pas une voix
humaine. C'est un silence terrifiant. Les ruines s'entassent sur lts
ruines.
Parmi les debris, on voit des meubles, des vetements de femmes,
quelques Hts.
Une maison coupee en deux montre l'intimite de ses trois dtages.
Un salon rouge, bien rouge, un lit dans lequel un homme dcr-A par
la chute d'une poutre, est couche mort.
SEncore un salon ou il ne reste qu'une glace et deux portraits du
roi Humbert et de Cavour.
Je n'y ticns plus. Mon coSur se soulIve d'horreur et dclate.
J'adresse 1'eternelle question:
- Les survivants?
- Peut-etre cinq ou six mi!le.
- Les morts
- Vingt-cinq ou trente mille... Qui saith...
J'ai lou6 un bateau a rames et j'ai traverse, sous une pluie bat-
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tante et la mort dans l'me, le sinistre detroit, qui est encore bouleversd par le crime epouvantable qu'il a commis et je suis arriv6 &
Messine.
Antonio SCAIFOGLIO.

A MESSINE
MEssINE, 3o d6cembre. - J'ai rencontre parmiles survivants un de
mes amis. Voici ce qu'il m'a racont6 :
a Vers cinq heures trente, pr&cedee par un roulement dpouvantable, eut lieu la premiere secousse.

a Elle fut tellement violente que je fus projet4 deux ou trois fois i
un metre de hauteur. Les machines s'arreterent imm6diatement.
a Pendant ces quarante secondes terribles, nous ecmes le temps de
nous refugier sous une voCte solide. Aussit6t apres, la salle des
machines s'effondra. Nous restimes en plein air, claquant des dents,
sous une tourmente de fange qui empechait la respiration.
a Me tenant contre les mnurs, je riussis isortir dans la rue, rasant
les parvis encore debout, pendant que le bruit des maisons s'ecroulant m'assourdissait et que la pluie incessante, m'aveuglait.
a Arrive place Gavour, j'apergus i temps le sol beant par une fente
large et profonde comme une tranchee.
c Pendant les tremblements de terre des anneespricbdentes, on percevait pendant de longues heures les lamentations des ensevelis;
cette fois, on entendit un long hurlement montant de toute la ville
pendant dix minutes, puis tout finit.
a II taitsix heures quand les secousses les plus fortes finirent. Arrive
i mon habitation, je ne trouvai qu'une montagne de rines, sous laquelle git toute ma famille. a
Cette narration fut interrompue par l'arrivie d'un etrange individu,
habilli d'une vareuse de marin, chauss6 de bottes de soldat et coifft
d'un bonnet de paysan, qui dit :
- Tu es comme moi! je ne connais personne, car je suis seul,
comme toi!
Mon ami me fit signe que le malheureux etait devenu fon.
Celui-ci nous conta son malheur : il avait tire des ruines sa fillette qui mourut plus tard de ses blessures et de la fievre. II avait
cherche i la desalterer en prenant de I'eau de pluie dans une flaque
dans la rue, divisant cette eau entre sa fillette et d'autres malheureux
dont la tete seule emergeait.
Les deux souurs du fou etaient mortes sans secours.
Un campagnard venu en ville apres la fatale catastrophe a retrouvr
mort son unique frere. 11est retourni a la campagne, emportant un
sac sur son dos. Je touche le sac : ii contenait le cadayre, qu'il va
pieusement ensevelir dans le cimetiere de son petit village restE debout.
Je suis tellement pris par l'horreur des choses que je ne peux
presque concevoir que tout cela ne fasse pas devenir fou.
Paolo SCAFooGLIO.

Le roi d'Italie et la reine vinrent sur le thditre de la catastrophe.Le roi descendit ; Messine et encouragea les sau-
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veteurs, la reine, abord ducuirass6ReginaHelena, consola
les blessis et les malades.
IIl. -

LEs FILLES DE LA CHARITk A MESSINE

Nous allons maintenant donner quelques ditails sur les
trois maisons qui dtaient desservies A Messine par les Filles
de la Charitd : 'h6pital militaire, dont la superieure etait la
soeur Chippia, Italienne; l'hopital civil, dont la superieure
etait sceur Masquin, Franqaise, et enfin I'hospice Collereale,
oi etait supdrieure la soeur Brunier, une Franqaise aussi.
II y avait A lh6pital militaire, neuf sceurs: a l'h6pital civil,
dix-neuf soeurs ; a Phospice Collereale, neuf sceurs: en tout
trente-sept sceurs.
Voiciquelques renseignements sur chacun de ces ,itablissements.
I. - Hospice Collereale. Cet important etablissement
tondi par Jean Capece Minutili, prince de Collereale, pour
les pauvres vieillards (hommes). II fut inaugure le 23 janvier 1828. En i835, un riche banquier de Messine, Jean
Walser, lui laissa un legs important, ce qui permit de recevoir aussi a I'hospice de pauvres femmes agees ou incapables de gagner leur vie.

Les Filles de la Charite, a la demande du president de
l'hospice et de Mgr Basile, prirent la direction de cette
maison le 27 janvier 1902. Le nombre des vieillards est de
S8o hommes et go femmes.

Du balcon, la vue sur le detroit est de toute beauti, sur-

toat au coucher du soleil.
II. - L'h6pital ciiil de Messine est un vaste etablissement. L'edifice est carrd, il a io8 metres de c6td. La premiere pierre en fut poses le 15 octobre 1542, dans Pemplacement, dit alors de Sainte-Croix. On voulait y reunir
les dix h6pitaux qui existaient alors A Messine, ils ne le fu-
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rent effectivement qu'en 1543, et la batissc ne fut complitee
qu'en i6o5.
Les Filles de la Chariti, au nombre de huit, vinrent a
1'h6pital de Messine, le i3 mars 1893. Elles avaient ete demandies par Mgr I'archevdque de Messine et les administrateurs de l'h6pital. Elles sont actuellement dix-neuf.
Au commencement, les soeurs ne s'occupaient que des
malades; la creche des enfants trouv6s leur fut confide,
quelques mois apres leur arrivie. En plus de la grande
salle, il y a deux infir-meries pour les petits malades; ce qui
porte de cent a cent cinq le nombre des bibbs. Quand ils
sont sevres, ils sont confiis, moyennant retribution, A des
femmes du peuple, qui en prennent soin jusqu'a sept ans,
bien souvent elles s'y affectionnent et les gardent; d'autres
fois, elles les ramenent a l'h6pital; les petits garcons sont
placis alors A l'institut Cappellini, les petites filles entrent
a l'orphelinat des Filles de Marie installe dans I'hopital et
dont les soeurs ont la direction depuis 1899.
III. - L'hUpital militaire est un ancien et beau couvent
de Binidictins, bati en fer A cheval et pouvant contenir
trois cents malades. C'est le premier etablissement que les
Filles de la Charitd out eu a Messine, car les sours y sont
depuis le to avril 1863; actuellement, elles sont neuf. Les
soldats y sont toujours au nombre de deux cents a deux
cent cinquante.
Voici maintenant diverses lettres se rapportant au tremblement de terre.
I.

L'HOPITAL MILITAIRE DB MESSINE

Lettre de la sceur Marie MAURICE, Visitatrice, A la tr s
honoree Mere KIEFFER, i Paris.
Naples, 2 janvier 1go9.

Alors que les deux h6pitaux (civil et militaire) ne sont
plus qu'un monceau de ruines, toutes nos seurs (vingt-six),
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sauf les deux chores victimes dont je vous ai telegraphid
les noms (soeur Capecelatro et seur Ursi), sont sauvees, on
pourrait dire miraculeusement! De 1'hospice Collereale,
encore silence complet... M. Mancino, supdrieur des Prdtres de la Mission a Catane, admirable de chariti pour nos
soeurs, m'icrivait hier, que,.s'itant rendu i Messine pour
chercher leurs traces, il a eu Lassurance que, malgri l'etfondrement de I'hospice, nos sceurs sont sauvees; mais personnenepeut dire ot elles sont ct 'acces de I'hospice,situi
dans un faubourg de Messine, est encore impossible, car il
n'y a plus trace de rues... Tout est ruine ...
Nos chores seurs de Ph6pital civil sont rdparties dans les
diffdrentes maisons de Catane, ou elles croient a peine A
leur conservation.
De Ph6pital militaire, est arrivee A Naples toute seule,
sur un navire charge de blesses, notre petite seur Olive, de
laquelle nous tenons les recits relatifs i l'h6pital militaire.
Le fait arrive au temps de saint Vincent, de notre premiare
soeur restie suspendue sur une poutre avec sa marmite,
s'est repit6 ici.
Sur neuf sceurs, sept etaient a la chapelle attendant le
chapelain pourla messe.II dtait cinq heures vingt-cinq; soudain, un bruit formidable, accompagni d'une secousse
terrible, les jeta instinctivement hors de la chapelle, alors
que, au dedans, une pluie de pierres commencait a tomber.
A peine 6taient-elles dans le corridor que la voute de la
chapelle s'effondra ne respectant que le. tabernacle et la
statue de la sainte Vierge.
Les cris d'effroi de nos soeurs avaient eveille les malades
de toute cette partie de Fh6pital, et c'est, en partie, grace a
cette circonstance qu'ils echapperent A la catastrophe.
SI1 itait encore nuit. Les sceurs restaient la, serries les
unes contre les autres, n'osant bouger dans la crainte rJ ne*-,
tre le pied dans quelque abime. A la faible lueur de que:ques allumetes, elles purent descendre un escalier de service
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qui conduisait au jardin, le seul qui fat resti debout. Vers
sept heures, l'aube commenqant Apoindre, elles entreviren,
l'immensitd du disastre. Telle partie de Fh6pital n'itait
plus qu'une montagne de dicombres; dans telle autre, les
murs restaient debout, lezardis, mais les planchers s'etaient
tous effondris. II ne restait a peu pros intactes que la cuisine, la depense, la pharmacie et une partie du magasin.
K Nos deux pauvres seurs sont mortes! a telle etait la
pensee des sept autres, lorsque tout a coup elles apercurent
tout en haut, au quatrieme etage, un mouchoir qui s'agitait; c'etait la soeur Marie Duponchel, la veilleuse; lh6pital n'ayant pas A ce moment de grands malades, elle s'etait
couchie Adeux heures.
Presque au meme instant, on vint avertir que, de I'autre
c6te de la maison, une sceur" appelait au secours, c'iait la
soeur Thierse Jaccarino,que de fortes douleurs articulaires
retenaient au lit depuis quelques jours.
Voyant qu'elles se trouvaient sans blessures et qu'elles
n'etaient pas dans un danger imminent, leurs compagnes
les encouragent a attendre patiemment du secours et ellesmimes courent au plus pressi. aux malades ensevelis sous
les dicombres. Ce n'est qu'a midi qu'elles purent s'occuper
des deux pauvres sceurs Duponchel et Jaccarino.
On trouvera plus loin icrit, par elles-mames le r&cit emouvant de
la maniere dont ces deux soeurs ont 6te sauv6es.

Lettre de la sceur MAURICE,

Visitatrice, d la trbs

honoree M&re KIEFFER.
Naples, 3 janvier 9go9.

Nous sommes toujours sans signede vie del'hospice Collereale. Rien nonplus de notre chresoeur assistante, partie
depuis cinq jours pour Messine.
Hier, sont arrivees nos deux chores soeurs Turturro et
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Jaccarino de Ph6pital militaire avec plus de trois cents
blesses et le colonel.
Ma sceur Jaccarino est une des deux sceurs qui ont it
si merveilleusement sauvees.
Le colonel qui dtait directeur de l'h6pital militaire
parle avec une profonde emotion des Filles de la Charite.
Pour le sauver, en effet, elles ont eu le courage d'abord
de tout calculer, pour trouier I'endroit o6 le colonel, sa
femme et ses cinq enfants pouvaient etre ensevelis. Puis, au
piril de leur propre vie, car d'inormes pierres continuaient
Atomber de tous les pans de murs restes debout, les soeurs
renverserent tous les obstacles qui les empechaient d'avoir
acces a la buanderie situde au-dessus des appartements du
colonel dont it ne restait plus trace. La gisait en effet la
malheureuse famille '.
Apres un long et pinible travail, les sceurs entendirent
une voix appelant au secours. Obligeant alors les soldats A
s'approcher, car les pauvres gens dtaient paralyses par la
peur, elles dirigerent le sauvetage. Le colonel se rendait
compte de tout, entendait les voix des soeurs excitant les
soldats, leur disant ce qu'i! fallait faire ; aussi, il y a quatre
jours, lorsque se trouvant, au depart de Messine, sur le
navire ot le roi etait venu encourager les soldats blessis,
il rdpondit a I'exclamation de celui-ci: a Oh! cher colonel,
vous etes sauvi! - Majestc, je le dois A l'heroisme des
soeurs (et il les designa sous leurs capotes de soldats); je
sais maintenant cc que sont les soeurs ! a
Nos pauvres soeurs Jaccarino et Turturro sont arrivdes
habillkes moitid en soeurs, moitid en soldats; elles avaient
gilet et capote pour se couvrir.
i. C'est de la seur Chieppa supdrieure de I'h6pital militaire de
Messine et de la seur Cesareo. I'une de ses compagnes qu'il s'agit
ici. Quelques journaur out nomm6 en cette circonstance la sour
Bourgain ; c'est une erreur. La sceur Bourgain n'etait pas aMessine
a cette epoque.
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Du 28 au 31 decembre, jour et nuit sous les teutes avec
leurs malades, les soeurs del'hbpital militaire les ont panses
et soignds de leur mieux. Grace a z, que !a depense et it a
cuisine etaient restees a pen pros intactes, elles ont pu ie
premier jour, pourvoir a la nourriture de tous; mais le
deuxieme et le troisikme jour, n'ayant pas d'eau, il etait impossible de faire cuire le peu de pate et de riz qui restait.
Le quatrieme jour, qui etait le 3 dicembre, le colonel
devant partir avec les derniers malades, voulut emmener
toutes les soeurs avec lui; le capitaine du poste qui restait
sur les lieux s'y opposa. La superieure, sceur Chieppa, a done
envoyd les deux sceurs qui dtaient le plus fatigudes et elle
est restee avec ses autres compagnes.
Nous ferons cdlibrer un service funebre des que nous
serons sfres que nous n'avons que nos deux chores victimes,
mais deja elles ont eu plusieurs messes.
Elles ont Wtechoisies comme holocauste a la divine justice. Ces ipreuves terribles rapprochent roujours plus de
Dieu.
Seur MAURICE.
Voici le r6cit des sceurs Jaccarino et Duponchel elles;nemes.
Rdcit de la swur JAcCARINo
Le 28, j'itais au lit, si percluse de douleurs que je ne
pouvais bouger. La veille, le directeur itait venu et trouvant la chambre oh j'dtais trop froide, m'avait fait passer dans une autre plus chaude. Ce fut mon salut, car de
la chambre oi j'etais la veille, il ne resta plus rien, tout fut
emporti au loin. Ma sceur Marie (la veilleuse) dtait venue
me voir A minuit; et telle elle m'avait laissie; telle j'dtais
restie.
A cinq heures vingt, j'entends un bruit dpouvantable et
j'ai les yeux remplis de poussiere; avec la main la moins
malade, je me couvre la tite de la couverture et, tremblante
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de peur, je recommande mon ame & Dieu. Je me diP: Nos
soeurs savent que je suis seule et ne peux faire un mouvement, elles viendront i mon secours, * J'attendis ainsi jusqu'3 sept heures.
N'entendant plus rien et voyant que personne ne venait,
je sors la tte et regarde autour de moi. A droite, le mur
s'etait approchi et ouvert; la ruelle n'existait plus, une
grosse poutre 6tait tombee, fr6lant le lit; devant moi, une
autre poutre restait appuyie d'un c6te sur les fers de mon
lit, de plus, j'avais au-dessusde moi, suspendue, une voite,
un arc de bois, de sorte que j'dtais comme sous une cloche,
le lit qui etait en face s'etait effondre; i gauche, il ne restait que la ruelle de ma sceur Anne, son lit avait disparu.
Le mien dtait couvert de pierres, j'en avais un monceau,
une tres grosse sur l'oreiller ; galement beaucoup &droite
et a gauche, mais sur moi-meme il n'y en avait pas.
Je restai d'abord interdite, epouvantie, puis faisant un
effort, je descends du lit, m'entoure du tablier bleu resti
sur la chaise de ma compagne, prends le chile que j'avais
pose le soir an pied du lit et qui etait couvert de pierres, et
quand je suis ainsi couverte, je m'avance sur le bord du
precipice appelant au secours.
De la rue, quelques personnes m'aperCurent: £ Ne bougez pas, me cria-t-on, ne bougez pas!... On viendra Avotre
secours. Et on alla prevenir nos seurs. II dtait A pen pres
huit heures!...
Nos soeurs voyant que je n'dtais pas blesse me crierent:
a Prenez patience, attendez encore un peu. , J'attendis
quatre heures !...

A chaque nouvelle secousse tout tremblait, des pierres
tombaient et ma peur augmentait en consiquence.
Vers midi, voyant que I'air s'obscursissait de plus en plus,
je perdis toute esp-rance. , On ne pourra me sauver, pensais-je, d'ailleurs si je ne suis pas morte du tremblement
de terre, je vais mourir de frayeur. a De nouveau, je recite
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I'acie de contrition, je recommande mon ime a Dieu et
toute risignie, je m'appuie sur mon lit attendant la mort.
Tout d'un coup j'entends une voix qui crie : Sorella !
Sore!la C'Ctait uu maiaade de ma salle, nommi Papalardi.
II arrive pres de moi, me prend dans ses bras: a Courage,
me dit-il, je vous sauverai ! , Appuyde sur lui, quelquefois
portne par lui, je commence la pirilleuse descente. Comment se fit-elle? je ne m'en rends pas bien compte. Je me
rappelle seulement que j'ai marche6
quatre pattes, sur
le bord d'un veritable precipice, et que les pierres qui
tombaient a droite et a gauche me faisaient craindre i chaque instant quelque 6boulemcnt. Passani pres de l'armoire
qui renfermait le linge de la Communauti, je vois qu'elle
repose a peine sur une poutre, du bras que j'avais de libre,
je la pousse, elle tombe; c'est ainsi que nous avoas pu recueillir quelque peu de linge.
Passant devant une autre armoire ouverte et a demi
&eroulke,j'aperqois mon habit des voeux et sans penser au
danger, j'6tends la main, je le prends et je le jette dans le
vide.
Tout en descendant, je dis a mon sauveur: a Papalardi,
il y a la-haur une autre seur, il faut la sauver aussi. Pensez d'abord a vous, me repond-il. P Et comme j'insistais: Je veux d'abord vous sauver et quand vous serez en
sdretd, je remonterai. a Ce qu'il fit.
A peine descendue, je pus i ma grande stupefaction me
revetir moi-meme de Phabit qu'on m'apporta, lenflure de
la main et du bras avait disparu, je ne ressentais plus de
douleur et j'eus la grande consolation d'aider nos sceurs i
soigner !es soldats.
Le jeudi 3i dccembre, ma sceur Turturro et moi, nous
accompagnimes le colonel qui se rendait a Naples avec le
reste des blesses; le roi vint sur le navire oi nous .tions et
apercevant le colonel, il lui dit : ( Comment avez-vous fait
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pour vous sauver, mon cher colonel ? - Majesti, repondit
le colonel je le dois A I'hdroisme des scurs. »
Ii y avait tempete dans le dtdroit, nous courdmes du danger, et quand de la petite barque nous pames passer sur le
cuirassd PrincipessaMafalda, chacune de nous ruisselait
de toutes parts. Les officiers, 6mus de compassion, nous
donnerent leurs manteaux. Nous dtions comme de vrais
glacons, et puis le mal de mer nous faisait bien souffrir.
Le dimanche 3 janvier, nous arrivions entin, vers dix
heures, au port de Naples. Le roi assistait au debarquement,
ii nous reconnut, nous appela et nous dit quelques bonnes
paroles, puis on nous fit monter dans une automobile et,
une demi-heure: apres, nous itions a la Maison centrale.
Nos soeurs nous firent coucher et nous proJiguerent leurs
soins affectueux.
Soeur JACCARIO.

Lettre de la swur DUPONCHEL.
Catane, h6pital Sainte-Marthe, i2 janvier 1909.

Quand je suis an pied du tabernacle, je ne puis trouver
assez de sentiments et de prieres pour toutes les personnes
qui m'ont sauvi la vie une et deux fois. La premiere fois,
c'itait un pauvre soldat convalescent; j'dtais sur un pan de
mur resid debout, criant de toutes mes forces: a Venez a mon
secours *, et cela depuis cinq heures du matin jusqu'a onze
heures; Achaque secousse du tremblement de terre des morceaux de pierre tombaient, mais le bon Dieu a permis que
le plafond de la petite chambre oh j'dtais, au quatrieme
etage, se soit ditachd d'un c6ti et soil reste de I'autre audessus de moi, en forme de parapluie, de maniere que je
n'ai eu qu'une petite plaie a la tite, et tout le reste de notre
habitation que vous connaissez, ma tris honoree Mire, est
tomb6 jusqu'en bas, emportant tout ce que nous avions.
Enfin, apres six heures d'agonie et de prieres, ce brave sol-
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dat, atravers mille perils, est arrive jusqu'A ma chore compagne qui etait de l'autre c6td du mur sans que nous puissions nous voir, ni nous entendre. Au risque de se pricipiter en bas avec nous, ii nous a fait glisser sur une travee
depuis le quatrieme itage jusqu'au troisitme; et, de Ia, ii
nous a porties sur son dos, rune apres Fautre.
Voila ma premiere delivrance. La seconde est I'arrivee
du bon M. Mancino; il a eti I'ange du Seigneur qui est
venu me prendre avec ma soeur Lacialamelle pour nous
conduire a Catane; nous avons dQ passer sur les cadavres,
quelle impression!
Notre voyage a duri neuf heures au lieu de trois heures.
Ce bon monsieur nous a conduites a Sainte-Marthe, il
itait quatre heures du matin, nous n'en pouvions plis!
Mais Paccueil de la bonne sueur superieure nous a bient6t
reconfortees; elle et ses compagnes se sont, on peut dire,
dipouillies des pieds a la tite pour nous habiller, nous et
trois autres sceurs de Messine qui sont venues nous rejoindre.
Chaque jour, nous recevons de nouvellesmarques d'affection et de divouement.
Soeur DUPONCHEL.
2. HOPITAL CIVIL

Lettre de la swur MAURICE, Visitatrice.
Naples, i5 janvier 9gog.

V uic, seln votre desir, ma tris honoree Mere, le rdcit
de ce qui s'est passe a rh6pital civil pendant la terrible
journee du 28 decembre.
Sur dix-neuf soeurs, dix-huit etaient A la chapelle, au matin du 28. I1 itait cinq heures vingt; le chapelain avait
commence la messe; il en dtait B I'6pitre, lorsque, tout d'un
coup, il quitte 1'autel et se precipite sur le palier de la chapelle. En un clin d'oeil, le gaz s'lteint, la belle statue
de la
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sainte Vierge est pricipitee a terre, mais sans se casser.
L'autel tombe, la vodte de la chapelle s'icroule, et le plancher, apres s'etre soulevi, s'effondre, la plupart de nos
sceurs tombent ple-mele, sous les bancs qui se renversent
sur elles.
Pendant quelques minutes, qui parurent des siecles aux
pauvres victimes, elles sont restees dans la plus profonde
obscuriti, a moitii asphyxides par une poussiere acre et suffocante. Heureusement que la voite de la chapelle croula
tout d'une piece, comme une planche, mais en restant suspendue obliquement, de faqon que dans le fond de la chapelle elle touchait presque le sol, tandis que vers I'autel elle
restait soulev6e A environ -2 metres. Composde de travyes et de lattes, elle s'appuya partie sur les bancs, partie
sur un informe worceau de bois, laissant ainsi a celles qui
etaient par devant 1'espace necessaire pour sortir.
Une des sceurs, qui avait pu gagner la porte, fait craquer
des allumettes; A leur faible lueur, elle s'assure que le palier
de la chapelle ne s'est pas effondri et pent aller jusqu'i I'armo:re contenant les bougies. Une autre sceur ouvre la fenetre, la poussire se dissipe un peu et, grace A la lumiere,
les soeurs qui n'etaient pas tombies, ou qui avaient pu se
relever toutes seules, vont au secours des autres. Ce n'6tait
pas chose facile. Les bancs etaient tombes les uns sur les
autres, de telle sorte que les pauvres seurs etaient enfermdes, ayant de plus, au-dessus de leurs tetes, la toiture tombee avec une grande quantiti de plairas.
Peu A pen, apres beaucoup d'efforts, quatre sortent Pune
apres l'autre, et non sans contusions, laissant dans les ddcombres, qui sa cornette, qui ses souliers, qui cornette,
souliers, et tablier.
Combien sommes-nous?ditla sour Masquin. Nos seurs
se comptent. HOlas! il en manquait quatre. On les cherche
et on finit par les decouvrir sous un enorme monceau de
pierres, de bois, de plitras, d'objets de toutes sortes tombds
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du grenier. Nos pauvres soeurs itaient tellement couvertes
de dibris qu'il fallait bien ecouter pour entendre leurs gdmissements. De plus, 'espace manquait pour deplacer tout ce
qui les encombrait, la toiture tombde sur les bancs ne lais.
sait pas de place pour agir. Fort heureusement, une fenetre
- la seule qui soit restie de ce c6td de P'h6pital - procurait un peu d'air, mais aussi elle etait d'un grand danger
car, fortement dbranlie, elle menacait de tomber A chaque
nouvelle secousse.
Pendant que cinq ou six de nos soeurs cherchaient i ddlivrer les pauvres ensevelies, d'autres couraient an dortoir
oi se trouvait couchee notre chere soeur Capecelatro. La
porte risiste tout d'abord a leurs efforts et, quand, enfin, elle
c&de, elles reculent epouvantdes... elles sont sur le bord
d'un abime, et devant elles, il n'y a plus que des dicombres;
tout le dortoir a croule et, avec lui, la salle des poitrinaires
qui se trouvait au-dessus... Affoldes, elles courent &la porte
d'entrie. Helas! l aussi un abime. Le bel escalier de
5o degrds, large de 4 m4tres, avait disparu. De tons c6tes, la
fuite estimpossible. 11 faut resterla; tout autour d'elles, c'est
le silence et la mort... c'est une heure d'agonie que passerent les pauvres sceurs, sur un morceau de plancher effondri, vacilfant, sous une voite branlante et surchargde des
materiaux des 6tages supirieurs!... A leurangoisse personnelle, s'ajoute, plus terrible encore, la cruelle impuissance
de ne pouvoir secourir leurs trente orphelines, leurs cent
bdbis, leurs trois cents malades...
Vers sept heures, le jour commence a poindre, et avec la
lumiere renait un peu d'espdrance. Elles examinent de nouveau la position. Si elles avaient une dchelle!... Une sceur
monte sur une fenetre, donnant sur la rue, reclame du
secours, mais en vain. Tout a coup, du c6t&de la cour, apparait, grimpant sur les ddcombres, un Pere Croisier. A sa
vue, les sceurs s'agenouillent (de mime le chapelain et le
sacristain), et implorent 'absolution... Le bon Pere se pros-
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terne sur les pierres et, de loin, avec une voix entrecoupee
de sanglots, prononceles paroles sacramentelles. Peu a peu,
arrivent vers les sceurs, une a une, leurs trente orphelines,
sauvies providentiellement; avec elles, trois ou quatre
nourrices, dix A douze bbebs et quelques serviteurs.
Le chapelain presse les soaurs de se mettre en stret4, car,
par suite des secousses continuelles, le peril augmente de
moment en moment. II leur donne I'exemple. Ranimant
leur courage et implorant 1'assistance du ciel, la plupart des
sceurs le suivent, passent entre un mur croulant et une
porte a demi tombee. On apporte une echelle; bient6t les
fugitifs sont sur les decombres et enfin A terre, non sans peril. Cependant, la superieure, soeur Masquin est encore li,
indicise, partagde entre ce que le chapelain lui a dit etre
son devoir et sa volonti de ne pas s'eloigner des pauvres
ensevelies...
a Vous voyez bien, lui dit alors la seur Daponte, que
toutes seules, nous n'arriverons jamais a d6terrer nos pauvres compagnes, ilfaut des hommes et des outils. C'est
vous surtout qui pouvez nous procurer les uns et les autres. Partez done, ma soeur, et je vous promets que je ne
bougerai pas d'ici, avant que nos soeurs soient sauvies. a
La scertMasquin y consent.
Les sceurs Daponte, Ferreri et Cassone restent seules.
Cette derniere, suppliie par sa soeur ainee de ne pas s'exposer a une mort certaine, lui rdpond : a Je mourrai avec nos
soeurs ou je les sauverai i, et comme sa soeur insiste et croit
pouvoir s'autoriser de son droit de sceur ainee pour lui
parler d'obiissance, elle repond : a It ne s'agit pas en ce
moment d'obeir, mais de faire a Dieu le sacrifice de sa vie .,
et elle s'acharne avec ses deux compagn-s a un sauvetage
qui semble tre impossible. Leur position dtait tres critique.
Sur un sol mouvant qui semblait vouloir s'effondrer de
plus en plus, elles itaient encore menacies par ce pan de
mur, reste attache A la fen6tre, et qui paraissait A chaque
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instant devoir les ensevelir sous ses ddbris. Quant aux pauvres victimes, 1'une d'elles, fortement contusionnie, gemissait et criait; une autre, helas! ne bougeait pas: c'tait notre
chire sceur Ursi; il semblait cependant qu'elie avait dtd
plus epargnee que les autres, car elle ne portait aucune
blessure apparente; souffrant depuis longtemps d'une maladie de cosur, ii est probable qu'elle est morte de frayeur
et d'motion,
Quant aux deux autres, ensevelies plus profondement encore, elles paraissaient sur le point d'etre suffoquees; leurs
compagnes cherchent d'abord a leua digager la etde, afin
qu'elles puissent respirer un peu; puis, pour alleger le
poids dont elles sont icrasees, elles jettent pat-dessus le
mur branlant, pierres, bois, terre, etc., mais ce travail,
plus d'hommes que de femmes, semblait itre un trou fait
dans I'eau, car plus elles en 6taient et plus ii en tombait!
Cependant, la sceur Masquin et les autres cherchaient partout du secours. On espdra pouvoir en trouver a Lh6pital
militaire; helas!... les rues etaient barrees par des montagnes de decombres, ii fut impossible d'y parvenir. Bient6t,
d'ailleurs, on apprit que les trois regiments de soldats, en
garnison a Messine, avaient peri dans la catastrophe; les
secours ne pouvaient done venir de Ia. Vers huit heures, cependant. un homme, touchi par les supplications de nos
sours, monte, mais ne reste que cinq minutes, le peril etait
trop grand... Une heure apres, trois hommes escaladent i
leur tour les debris et vont prbter leur concours, ils ont
une pioche en main!... Nouvelle espirance, nouvelle deception !...
Eux aussi, aprs avoir travailli durant quelques minutes
se dicouragent, declarent le sauvetage impossible et s'en
vont!... Quant a nos sceurs, fortes de leur confiance en
Dieu, elles s'emparent des outils laissis par ceux qui
etaient venus quelques instants auparavant et en profitent
pour avancer encore un peu un travail qui semble devoir
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durer des jours, tant il faut tailler, diblayer, etc. Enfin,
vers dix heures et demie, elles parviennent i tirer hors des
decombres, ma soeur Lambertini; son habit est en lambeaux, elle est toute contusionnie, maissans blessure grave.
D'en bas, on dresse une ichelle trop courte et qu'il faut soutenir avec les mains, pendant que des hommes devouds
s'exposent pour aider A descendre la pauvre soeur; encouragees par ce premier succes, les trois vaillantes ouvrieres
redoublent leurs efforts; mais les forces physiques vont
trahir leur courage, ellcs sont a bout et se sentent defaillir.
Une dernitre fois, smur Ferreri court A la fenetre, supplie,
implore du secours, sans quoi elles vont perir toutes les
cinq. C'est en vain, tous s'y refusent... On leur crie de ne
pas s'exposer davantage et de songer A leur propre salut;
leurs compagnes, epouvantees du pdril qu'elles courent, les
supplient aussi de se mettre en sireti. a Si nous avions
voulu faire cela, nous laurions fait plus t6t P, repond 'une
d'elles, et elles se remettent au travail.
Un peu avant onze heures, elles reqoivent enfin un secours efficace : deux braves gardes municipaux, sur les instances des sours et des orphelines, viennent preter leur
concours. Ces pauvres gens 6taient bien fatigues, ddja; ils
avaient beaucoup travaill a sauver d'autres personnes; de
plus, ils 4taient tourmentes par une soif ardente, si bien
qu'au bout de quelques instants, ils s'arreterent epuises,
disant: a Sorelle, si vous ne nous donnez pas un peu d'eau,
il nous est impossible de continuer, nous sommes suffoquis
par la poussiere, nous n'en pouvons plus

a... De 'eau, hd-

las! oh en trouver? A tout hasard, I'une d'elles va sur le
palier, ouvre une armoire, voit une bouteille d'eau bUnite,
I'apporte, en donne a ces deux braves, les avertissant que
c'est de a l'eau sainte * et, en mnme temps, se signe pieusement. Tout r6confortis, nos deux hommes se mettent a
rompre les bancs et les travies qui retiennent captives les
deux pauvres victimes; mais chacun de ces coups -branle
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les masses chancelantes suspendues au-dessus de leurs
tete: ce qui, ajoute aux continuels tremblements de terre,
effraye si fort les pauvres gardes, qu'a chaque secousse, ils
veulent tout quitter. Les sceurs ensevelies uaissent alors
leurs supplications A celles de leurs compagnes qui leur disent: a Si vous nous abandonnez, nous pirirons toutes les
cinq a... Et les braves gens, emus de compassion, reprennent courage. Enfin, apres une bonne demi-heure d'un
travail aussi ardu que perilleux, soeur Paterno et sceur Speranza sont ddlivries, la premiere etait assez serieusement,
mais non gravement blessee, la seconde n'avait absolument
rien. Quelle joie pour la bonne superieure! Pendant cinq
heures, elle avait tremble, autant pour les cheres ensevelies
que pour celles qui travaillaient a les delivrer.
SLes soeurs suivirent, pour descendre, le mame chemin
que ma sceur Lambertini; puis, tremblantes encore, 6puisees de fatigue, et tout en sueur, elles s'assirent sur les
ruines de ce superbe h6pital, dont l'epaisseur des murs
semblait defier les siecles. Elles resterent ainsi tout le reste
du jour, n'ayant pour se preserver de la pluie abondante
et continuelle que la couverture jetde sur elles par des mains
compatissantes. Sans eau, sans pain, la plupart observerent
pendant quarante-huit heures un je~ne absolu; cependant,
un pauvre homme, touche de compassion, leur apporta un
panier de figues, que ma sceur Masquin fit ,partager entre
les orphciaz.c et les sceurs les plus faibles; ii y en cut deux
pour chacune. On avait trouvi aussi un fromage qui fut
igalement partag6; mais comme il dtait sali, beaucoup prifirerent s'en passer, la soif etant encore plus penible i supporter que la faim.
A ces souffrances physiques, s'ajoutaient lesangoisses morales qu'eprouvaient les sceurs!... Les pauvres bebes de la
creche poussaient des cris continuels et elles n'avaient pas
meme quelques gouttes d'eau pour tromper leur faim. Les
orphelines, atterries, anianties, pleuraient en silence. Ce-
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pendant la nuit arrivait, froide, pluvieuse, pleine d'angoisses et d'horreur.
Les soeurs la passarent tout entiere i prier. Le lendemain
matin vers six heures, le fen prend au municipe et en divers endroits de la ville et 'epouvante gagne de proche en
proche. Nouvelles angoisses pour la soeur Masquin qui
craint d'autres malheurs; elle se hate de faire partir vers le
chemin de fer les orphelines et les enfants trouvies avec
douze soeurs.
Les rues etaient miconnaissables et impraticables, si bien
que la petite caravane eut bien de la peine a trouver le chemin de la gate. Partout oui elle passait, ce n'etait que ddbris de toutes sortes, cadavres 4tendus, qc et lb. Les plaintes
des blesses, les cris de disespoir des ensevelis vivants ddchiraient Fame. C'est en tremblant que nos seurs faisaient
passer leurs enfants pres de certains murs a demi ecroulds.
L'une d'elles, qui portait dans ses bras deux bebis de la
creche, voulant 6viter de marcher sur un pauvre mort, fit un
pas en arriire, tribucha et roula sur un autre cadavre, dont
le froid la fit tressaillir d'horreur.
Arrivdes a la gare, c'est a grand'peine qu'elles trouvent
une place dans le train qui va partir. II est neuf heures; A
six heures seulement elles arrivent i Catane, sans cornettes
et enveloppies dans des couvertures qui, dit I'une d'elles,
les faisaient ressembler a des garibaldiennes.LA, elles furent accueillies avec la plus genereuse cordialit6 par toutes
nos soeurs qui s'empresserent de pourvoir A leurs premiers
besoins.
Quant a la bonne sceur Masquin, elle resta a Messine
avec quatre compagnes. Elle ne pouvait se decider A quitter
cet h6pital sous les debris duquel gemissaient encore tant
de victimes. Et ses deux compagnes, pouvait-elle les abandonner? Elle atendait, espirant toujours qu'un secours
viendrait, qui lui permettrait de sauver les uns et d'ensevelir
les autres. H6las! i cause de l'interruption de tous les
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moyens de communication, le 29, la ruine de Messine venait a peine d'etre connue et non encore dans toute sa rea-

liti! Comme la veille, les sceurs prodiguerent leurs soins
aux blessis, dechirant des draps retirds des dicombres pour
panser leurs plaies, mais sans pouvoir les laver, aussi la
gangrene s'y metait vite. Ma lettre deviendrait un volume,
ma trrs honorde Mere, si je voulais vous raconter la
dixieme partie de ce que nos sceurs ont vu et entendu. Je
ne sais comment elles ont pu y resister et n'en sont pas
mortes. Vers deux heures de 'apres midi, arriva le frere de
r:a soeur Paterno, qui venait la chercher; elle etait deji
partie. Ce fut lui qui, moitid par force, moitid par persuasion, entraina la bonne soeur Masquin A Catane; elle n'y
arriva que le 3o, au matin. Le lendemain, 3i, elle retournait i Messine avec deux compagnes et ma sour Poirier,
Superieure de I'h6pial de Caltagirone. Cette dernitre m'a
raconti son voyage dans une lettre que je vous envoie.
Lettre de la soeur POIRIER A la seur M-A'RICS, Visitatrice.
Caltagirone, 3 janvier 19o9.

Que vous dire, ma respectable sceur Visitatrice!... Comment vous decrire les horreurs que j'ai vues ces jours-ci?
Le tremblement de terre du 28 dicembre, a cinq heures et
demie du matin, ebran!a toute la Sicile, mais nous etions
loin de penser ce qui dtait arriv6e Messine! Mardi matin,
les journaux annonqaient la destruction... Mais comment
faire pour avoir des nouvelles? Les lignes tilegraphiques
elaient rompues... je telegraphiai a soeur Descovitch pour
avoir des nouvelles, mais il y avait des centaines de telgrammes avant le mien. Ne voyant rien venir, le mercredi
matin, je pars pour Catane, afin d'avoir des nouvelles de
nos soeurs.

Que lechemin me parut long! je ne vivais plus, croyant
toutes nos sceurs mortes! Heureusement que la, je trouvai

-- 27 ma soeur Masquin. Quelle rencontre 1 Que de larmes versees!... surtout par ma sceur Masquin, qui avait laiss6 deux
de ses compagnes sous les ruines! Jeudi matin, je partis
pour Messine avec elle et deux autres soeurs, pour voir s'il
y avait encore quelques personnes vivantes a l'h6pital.
Apres sept heures de voyage, nous arrivames A Messine;
la pluie tombait a torrents, il n'y avait plus trace de rues!...
II fallait bien connaitre la ville pour trouver le point quc
nous cherchions. Enfin, a cinq heures du soir, nous y etions.
A la lugubre lumiere des torches, on transporta a la gare
plusieurs personnes, qui, blessees, devaient attendre Iadu
secours... Puis, ce fut la nuit, avec toutes ses horreurs.
Sous une petite cabane en planches, nous demeurAmes
depuis cinq heures du soir jusqu'au lendemain matin a sept
heures...
Quelle nuit du t de Pan I... Un vent impetueux soufflait
avec violence, la pluie tombait toujours. On entendait hurler les chiens qui, mourantde faim, se nourrissaient de cadavres. Puis, de temps en temps, croulaient des murs, qui
faisaient un fracas epouvantable. En plus, il y eut encore
deux secoussesde tremblement de terre.Je n'avais pas peur,
mais I'impression me faisait battre lecceur; je croyais mourir sons la tente et rester aussi moi-mdme, au milieu des
cadavres; il y en avait seize autour de nous, jetis ca et
1a!... quelle scene!... Enfin, le lendemain, au matin toujours,
sous unepluie diluvienne, nous cherchAmes encore des victimes a sauver, et vers neuf heures, nous etions A la station.
La, nous trouvames quantit6 de blesses qui attendaient
qu'on les prit pour les transporter dans quelques localites
voisines pour y etre soign6s; puis des milliers de gens qui
voulaient fuir, c'tait navrant. Nous avons cherchi a les
consoler, a leur donner du courage, mais nous n'avions ni
pain, ni eau, et ils en demandaient incessamment.
Pendant que nous attendions Ala gare, arriva M. Durand,
superieur des Missionnaires de Caltagirone, portant une
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pauvre personne qu'il venait de retirer des decombres et
qu'il nous confia.
Nous restAmes la jusqu'A trois heures qu'arriva le train de
Catane. On etendit seize blessis dans un wagon d'animaus,
puis nous quatre avec les blesses pour les aider dans ie
voyage. II y avait aussi deux biebs mourant de soil Tout
le long du voyage, ma soeur Masquin leur fit boire de l'eau
et un peu de biscuit de soldat, trempi dedans, il n'y avait
pas autre chose. Finalement, vers dix heures, nous arrivames a Catane.
Soeur PoIRaa.
Suite des lettres de la Visitatrice de Naples
Naples, 9 janvier 19o9.

Nos dignes Missionnaires ont ite admirables de ddvouement. Des la premiere nouvelle de la catastrophe, M. Durand, superieur du siminaire de Caltagirone et son confrere
M. Tardieu se rendirent A Messine; A eux deux ils sauverent une quarantaine de personnes et procurerent les
secours de la religion.a un grand nombre d'autres. Quand
ils rentrerent a Caltagirone apris huit jours d'absence leurs
vetements etaient en lambeaux. Ces jours derniers, ie respectable M. Mancino, superieur des Missionnaires de Catane, s'est fait I'ange Raphael de la bonne soeur Masquia
retournee pour la seconde fois A Messine, avec ma chere
soeur Assistante. Deij ii avait fait preuve d'un courage et
d'un devouement sans bornes, et, en cette circonstance, ii a
encore expos6 plusieurs fois sa vie. Non sans de grandes
difficultds, ii est monte sur les ruines de 1'oratoire de nos
sceurs A Ih6pital militaire avec Pespoir d'y retrouver le
saint Sacrement,mais en vain. Apr6s deux jours de travail,
aidies d'un bon jeune homme (le meme qui avait
sauvi
toutes les orphelines), nos soeurs sont parvenues a retrouver
la plus grande partie de la lingerie des enfants,
ainsi que
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cinq ou six trousseaux de soeurs. Le tout, enveloppi dans
des draps, a etd mis sur une charrette trainee par des beu fs.
M. Mancino s'en est fait le gardien et, au lieu de revenir
avec nos soeurs parle chemin de fer, il est monte sur le char
pour mieux garder toutes choses, et c'est en cet 6quipage
qu'il est rentr6 a Catane.
3. HOSPICE COLLEREALE

Lettre de la sour BRUNIE

i la swer MAURICE, Visitatrice,
i Naples
Bagheria, janvier

9go9.

Je viens vous donner des nouvelles de la petite famille
de Collereale si providentiellement sauvee du ddsastre.
Le 28 dicembre, A cinq heures un quart du matin, nous
itions dans notre petite chapelle, quand tout a coup nous
nous sentons soulevees, battues furieusement contre les
parois par une force surhumaine, comme si nous avions
eti sur un bateau en proie aux ondes dichaindes. Le gaz
s'iteint, et dans l'obscurit6, perdant la conscience du peril,
toutes instinctivement au lieu de nous enfuir, nous nous
jetons a genoux, invoquant la protection de la Vierge Immaculee. Grace A Dieu, la cloison qui nous separait du
quartier des homm-e et centre Iaquenle tait appuyie le
petit autel de notre oratoire reste en place tandis que les
quatre salles d'homme avec l'infirmerie s'ecroulent. La
facade exterieure s'effondre dans la rue, la faqade interieure
dans la cour, et un grand monument 6leve devant la porte,
en memoire di fondateur de Ihopice, se d6tache et tombe
en mille pieces. Done si au lieu de prier nous avions
cherche a sortir, une mort bien probable nous attendait.
Toujours dans la plus complete obscurite, nous 6tions
etouffees par la poussiere. Dans notre appartement, les
murs s'ouvraient de toute part sans que le toit croulAt.
Enfin, lorsque 'effroyable secousse qui en un instant ve-
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nait de faire tant de victimes se fur un peu apaisee, nous
eumes le courage d'ouvrir les fendtres, et alors seulement
nous eCmes conscience de notre situation pdrilleuse : dans
I'escalier ebran1e, le plafond semblait pr&t A nous 4craser.
Cependant, nous confiant en la sainte Vierge, nous descendons dans la cour, et bient6t aux premieres lueurs du jour,
nous ne voyons plus a la place des salles de nos vieillards
qu'un monceau de poutres, de platre, de pierres! Oh I ma
respectable soeur, quelle disolation! Ma main est encore
tremblante et mes yeux se voilent de larmes i la seule pensee de ce terrible spectacle. De ce grand etablissement, rien
n'existe plus, tout est tombi, meme la belle chapelle des
pauvres qui, la veille, semblait un rayon du ciel; seul, I'autel
de marbre blanc dont le tabernacle renfermait le saint
Sacrement etait demeurd entre ciel et terre comme un phare
et a cots, sur un pan de mur, un portrait de saint Vincent.
Le coeur dechird par langoisse, nous allions de c6te et
d'autre, appelant nos pauvres vieillards, mais personne ne
repondait a ces appels desespdres. Nous fames bient6t rejointes par M. I'aum6nier qui, aide d'un seul homme, se
mit a parcourirles ruines pour essayer de ddcouvrir si tous
les absents dtaient morts. Peu a p.eu, ils en apercurent
quelques-uns et entendirent les gemissements des autres,
puisde tous c6tis ce cri: u Made superiora(Mere superieure),
aidez-nous! > J'avais le coeur brise. Une pluie torrentielle
ne cessait de tomber, tous les employds s'itaient enfui; que
pouvions-nous pour tous ces malheureux! Pourtant, force
de scier des poutres et d'6carter des pierres, on parvint A
en digager plusieurs. Pour les mettre un pea i l'abri de la
pluie, nous improvisames des tentes avec des couvertures;
la-dessous, les pauvres blesses gisaient a terre sur des paillasses, baignies dans l'eau; pour les rdchauffer, nous tenions a grand'peine du feu continuellementallume.
II fallait aussi pourvoir A la nourriture des survivants;
grace a Dieu, une provision de denries que j'avais faite
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pour I'hiver itait restie intacte dans les caves de la partie
de notre habitation oi le toit n'dtait pas tombe; quelques
poules firent du bouillon pour les plus malades. Mes chores
compagnes et deux braves filles deservice allaient ; travers
les ruines et jusque sur le toit avec du potage qu'elles faisaient passer par des trous aux malheureux que nous
n'avions pu delivrer.
Apres une journee de ce rude travail, quelle affreuse nuit I
Entourdes de morts et de moribonds, assises sur des chaises,
sous un parapluie, enveloppies de couvertures mouillees,
e;tenudes de fatigue, si nous commencions a sommeiller,
une nouvelle secousse nous rappelait l'horreur de notre situation; aussit6t nous tournions nos regards vers une statue de la Vierge Immaculde, qui avait miraculeusement
&chappi au disastre et que nous avions piacie au milieu de
nous et entouree de bougies; nous reprenions notre chapelet ou nous rdpetions cent et cent fois sans nous lasser: O
Marie conque sans peche, priel pour nous qui avons recours a vous Cette bonne Mere aurait 6ti la visiblement
que nous n'aurions pas eu plus de confiance en sa protection.
Le troisiime jour, Ie temps s'dtait un peu calmd. M. le
chapelain i 'aide d'une dchelle put arriver jusqu'au tabernacle, il en forca la serrure, prit les saintes hosties et nous
donna la communion que les plus grands malades firent
aussi en viatique. En ce moment nous pouvions dire en
veritd: a Seul ce pain des forts soutiendra mon courage. *
Et nous en avions un besoin extreme!
Nous continuions d'dtre en grand danger,car les secousses duraient toujours et malgre nos efforts l'etat despauvres
malades et blesses etaitvraiment pitoyable. M. le chapelain
se rendit aupras des autoritds pour obtenirdu secours, mais
en vain. Le frare de ma soeur Rotolo, survenu sur cas entrefaites, me'conseilla de faire tenter les memes demarches
par deux de mes compagnes; des soldats furent mis alors i
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leur disposition, et, le samedi soir, cent vingt personnes sur
deux cent soixante-dix qu'abritait huit jours auparavant
l'hospice Collereale s'eloignerent de ses ruines. Le divoud
M. Mancino etait venu nous chercher. Ce bon et digne fils
de saint Vincent de Paul etait arrive a Messine portant un
sac de pain sur le dos. Toutes nos soeurs affligies qui l'ont
vu igalement venir a leur secours disent comme nous que
notre bienheuretu Pere n'aurait pu faire davantage.
Ici, ABagheria, nous avons dte accuieillies avec une touchante sympathie; non seulement par nos soeu-s, mais par
le village tout entier qui nous attendait A la gare.
Et maintenant, nous vivons au jour le jour dans les bras
de l'adorable Providence. Mes cheres compagnes, malgrd
leur jeunesse se sont montries admirables: elles dtaient ddcidees a mourir plut6t que d'abandonner le poste du ddvouement.
Veuillez agreer, etc.

Soeur BaONIER.

RENSEIGNEMENTS GENlRAUX
SUR LES MAISONS DES FILLES DE LA. CHARITE EN SICILE
APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE

tojanvier 1909.
Maintenant, hilas! i la place destrois magnifiques 6tablissements que desservaient les Filles de la Charite A Messine,
il n'y a plus que des ruines, et toute ia riante ville de Messine elle-m8me n'est plus qu'un vaste cimetiere.
Le tremblement de terre qui 1'a detruite a ibran!i toute
la Sicile.
Naples, le

A MILAzzo, port de mer et station de chemin de fer A

5 lieues au nord-ouest de Messine, la vofte de la petite
chapelle des sceurs est tombde. Les sceurs n'ont pas etd
blessies. Tout leur petit h6pital est chancelant. Elles ont
di abandonner leur dortoir et se rdfugier dans leurs classes
externes. , Les secousses sont si fortes et si continuelles,
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m'ecrit la soeur Goffredo, que nous ne nous couchons plus;
nous ne fermons la porte qu'avec le verrou afin de pouvoir
fuir plus facilement au moindre indice de danger.
* Beaucoup de blesses, ajoute-t-elle, nous sont arrives de
Messine. L'L6pital n'etant plus habitable, on a dtabli une
ambulance dans le local de I'asile, abandonni depuis plusieurs anhnes et qui est un peu distant de notre maison.
Nous sommes surchargies d'ouvrage, mais, grace a Dieu,
les santes se maintiennent ,.

A NTro, lorphelinat est fortement endommag ; la chapelle des Filles de la Charit6 est fermee. On se hate de reparer et de consolider dans la crainte d'un nouveau tremblement de terre. Quant a Ph6pital de la meme ville, il
menace ruine et les ingenieurs le font munir de chaines
de toutes parts pour le maintenir debout. Qui sait si on
ne sera pas force de I'abandonner!
A CALTAGIRONE, une partie de I'asile tenu par les Filles
de la Charite a croul, ainsi que reglise qui est attenante,
Siy a eu trois victimes, il y en aurait eu probablement bien
davantage si 1'accident itaitarrive de jour. La grosse cloche
est tombdea i metredu dortoir de nos sceurset a fait d'immenses degits, mais les sceurs n'ont rien eu et ont pu se
refugier a Ph6pital.
A CALTANISETTA, toutes les maisons ont Cti fortement en-

dommagees.
A MODICA, une grande partie des maisons a souffert ; les

Filles de la Chariti ont du, 1a aussi, quitter leur doroir.
A NARO, oiO jamais on n'avait senti de tremblement de
terre, une centaine de maisons sont tombdes; les seurs
en ont etd quittes pour la peur.
Les habitants de CATANE et de PALERME ont passe plusieurs

jours sans se coucher tant Pipouvante causde par le tremblement de terre elait grande. Les Filles de la Charite se
montrent partout d6vouees et courageuses, s'oubliant elles.
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memes pour se consacrer au service des pauvres victimes de
la catastrophe. - Sceur MAnRICE.
Nous donnerons, dans le prochain numdro des Annales,
des renseignements sur les ambulances oi les Filles de la
Chariti ont soigne les blessis du tremblement de terre, soit
a Messine mime, o& on les a itablies dans des baraquesen
planches, soit a Naples, soit &Rome.
IV. -

LES PRTRES DE LA MISSION LAZARISTES) A REGGIO
ET EN SICILE

i. A Reggio
L'un des Pratres de la Mission qui risidaient au seminaire
de Reggio en Sicile, M. Dominique Tedesco, a adresse
les details suivants a M. Veneziani, assistant italien de
M. le Supirieur general, a Paris:
Naples, Ie 20 janvier igog.

En rdponse a votre lettre, encore sons le coup de la terrible et dpouvantable impression caus6e par le cataclysme
du 28 decembre dernier, je viens vous donner quelques
ditails sur ia maniere dontr a Reggio, Notre-Seigneur a
voulu nous dilivrer de la mort.
Le jour du cataclysme etait un jour de conge pour le siminaire : nous profitions du repos des dl6ves pour nous
refaire un pen des travaux continuels, et nous avions retardi Pheure habituelle de notre lever d'une demi-heure.
Pendant que nous tions encore au lit, soudainement,
nous fimes surpris par une tres forte secousse de tremblement de terre en sens vertical et puis ondulatoire: nous
croyions assister a une danse infernale d'une duree d'une
quarantaine de secondes. Notre premiere pensee iut de
faire un acte de contrition, et nous le fimes de tout coeur;
ensuite,nousinvoquamesla tres sainte Vierge Marie et notre
cher saint Vincent, afin, par leur puissante protection,
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d'etre preserves d'une mort aussi dichirante qu'est celle de
pdrir sous les debris. Nous nous habillimes de notre mieux
eta a hate et sortimes de nos chambres aveugles et dtouffes
par un nuage de poussiere de plitre sortant des fentes et
des crevasses du batiment. Les jeunes gens du coll6ge
et du seminaire livrys eux-mimes A une tres grande panique
et criant a tue-tdte, se pricipiterent avec nous dans lescalier : pendant ce temps, des plitras et des pierres tombaient
dans les dortoirs et blessaient ligrement quelquei-uns de
nos seminaristes.
En ce moment de grande frayeur, nous etions tres prioccupds de I'tat des jeunes gens qui s'dtaient sauvds sans itre
enti6rement habillds, et nous avions grand'peine a consoler
ceux quitiaient restds et qui craignaient d'avoir perdu leurs
parents.
Ce fur ensuite pour nous un grand soulagement de nous
voir tous sains et saufs an milieu d'un si grand malheur.
mais apres quelques moments, nous parvint ladouloureuse
nouvelle que deux seminaristes etaient victimes du tremblement de terre, le sous-diacre Rossi et le clerc Falduti.
Ils etaient restis sous les dicombres de la gare de Reggio
qui s'croula pendant qu'ils montaient dansle train pour se
rendre a Messine, par la voic de Villa San-Giovanni, avec
d'autres compagnons.
En ce moment, comme ii faisait encore nuit, personne
ne se rendait compte encore des effets de l'dpouvantable
cataclysme; mais a mesure que le jour se levait nous
frmes frappes par une sc6ne qu'on ne pent pas decrire.
Toute la ville s'etait croulee en quelques secondes.
Saisis de terreur a cette vue, pendant que les jeunes
gens se sauvaient vers leurs pays a la recherche de leurs
parents soit vivants soit morts, nous restimes a notre place
en attendant des occasions propices pour confier les plus
petits d'entre eux a des personnes qui auraient pd les accompagner.
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Quelques-uns des plus grands, en compagnie de quelques
autres de pays iloignis et de Mgr le vicaire capitulaire,
pretre tres z1ed, furent les premiers a commencer L'ceuvre
du sauvetage, qui eut d'importants resultats, grice A leur
herolsme.
Nos faibles forces etaient divisees pour distribuer des
habits et des liqueurs aux pauvres blesses, qui prenaient
place en quelques endroits moins perilleux du s6minaire,
et pour apporter des soulagements par nos prieres au peu
de survivants, qui, en ces moments si tristes, desiraient
nous avoir au milieu d'eux, surtout pendant la nuit.
Nous allAmes quelquefois en ville pour apportera taut de
miserables le soulagement spirituel et corporel avec notre
troupe improvisde de jeunes gens.
Cependant les fortes secousses de tremblement de terre
qui se succedaient a intervalles tres rapproches, le .manque
d'abri stir, I'intempirie de la saison, la mauvaise odeur des
cadavres deja en putrefaction, le manque mime d'un morceau de pain et d'un verre d'eau nous firent decider de partir de ce grand cimetiere.
Ayant pris conge de Mgr le vicaire capitulaire, nous nous
acheminAmes A pied vers Lazzaro, oh nous arrivames
apres cinq heures de marche tres penible, navres de recontrer tout le long du parcours tant d'informes cadavres et
d'immenses decombres.
Nous reussimes a avoir une toute petite place dans un
train qui mit deux bonnes journees pour nous transporter
it Naples.
Vous le voyez, nous sommes arrives vivants, comme par
miracle. La tres sainte Vierge de la medaille miraculeuse que nous approchions de nos livres, dans les moments les plus perilleus, et saint Vincent, notre bienheureux Pare, nous protegerent visiblement, nous et avec
nous tous les jeunes gens confids a nos soins, puisque
personne de ceux qui etaient au siminaire ne fut victime,
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sauf les deux qui perirent sous les d6combres de la gare.
Je me sens oblige d'omettre beaucoup d'autres details
pour ne pas trop 6tendre cette lettre.
Je vous prie de remercier avec nous Notre-Seigneur
pour la grande misericorde qu'il a montrde envers nous.
Dominique TEDEsco.
2. En Sicile
Nous avons deja mentionni le d6vouement de M. Mancino, Lazariste, venu de Catane a Messine (page 232); deux autres Lazaristes,

accourus de Caltagirone, ont fait preuve d'intelligence et de devouement pour secourir les victimes du desastre de Messine. Nous transcrivons d'abord une lettre du correspondant en Italie du journal
F'Univers(numero du ier fdvrier

9o9) :

LE ROLE DU

CLERGi

Rome, 29 janvier.

Nos lecteurs savent que de tres hauts personnages italiens, voulantdetourner l'attentiondes reproches tres graves
qui se sont eleves de tous les camps a l'adresse de rinfiriorite notoire des mesures officielles, n'ont pas craint de chercher a jeter le discredit sur 'action du clergi.
, Nous n'avons pas aperqu de pretres a, ont declard certains de ces personnages qui s'etaient d'ailleurs contentes
d'un passage tres rapide sur les points de Messine les
moins encombris.
S'ils avaient vecu davantage au milieu des ruines et des
sinistrds, ils auraient vu le devouement des pretres, comme

Pont vu les correspondants de journaux les moins suspects.
Les propos tenus par le ministre de la marine, M. Mirabello, ont eu pour resultat de faire connaitre davantage les
acres heroiques accomplis par le clergd; sans cette accusation, ce divouement serait peut-dtre restd dans i'ombre.
Telle infirmiere anglaise protestante, qui parcourut la
c6te calabraise avec le comiti anglais, declare a qui veut
'entendre qu'elle n'a vu au contraire dans toute cette re-
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gion que des prdtresorganisant les secours utiles, au milieu
de 'apathie et de l'effarement general.
A Messine, o6 la catastrophe aneantit les deux tiers du
clergi, on vit accourir, des le premier jour, les pretres des
villes voisines. Les autorites militaires ne permirent pas i
tous d'entrer ; on salt que, dans les premiers moments, on
repoussa des pretres qui offraient leur concours pour le service des blesses. Les journaux ont publid des lettres signies
d'ecclesiastiques connus, et reprochant vivement i M. Mirabello de leur avoir interdit.1'accis de Messine; il avait
ensuite beau jeu de dicrier l'absence des pretres!
Parmi ceux qui purent entrer dans Messine, parce qu'ils
y arriverent tout de suite, il y eut deux prdtres francais;
les seuls prdtres francais, croyons-nous,qui aient ite timoins
et acteurs deces terribles journees.
Ce sont deux Lazaristes du seminaire de Caltagirone, le
sup6rieur, M. Durand, et uin professeur M. Tardieu.
Voici comment un journal de Caltagirone a parld de ces
deux pretres francais :
Tous, socialistes, liberaux et macons ont it6 frappes d'admiration
devant I'abnegation h6roique et I'activitE infatigable des deux Pires
lazaristes, M. Durand et M. Tardieu, professeur en notre s6minaire.
A peine arrives itMessine, i durent passer la nuit sous un pont,
pour se protsger contre la pluie, et plus tard dans un wagon.
La nuit, - c'est un anticlerical franc-magon notoire qui nous
Pa raconti,- le superieur prenait un peudereposassisdansun wagon,
avec deux enfants sur les genoux, leur disant les plus douces paroles,
les consolant au milieu des pleurs desesperes avec lesquels ils appelaient leur mire.
Les ]armes nous viennent aux yeux en 6crivant. Nous ne doutons pas que d'autres pourraient montrer autant de saint herpisme;
mais ici ce sont des pretres, et ii est vil d'accuser le clergI qui peut
se vanter de pareils membres. C'est 1'esprit de saint Vincent de Paul
qu'on sent planer ici.
Le lendemain, comme s'ils avaient dormi aussi bien que les...
officiers des vaisseaux en rade, ils recommencerent aussit6t que possible leut ouvre de sauvetage; ils dirigerent les quelques rares volontaires; ils portaient les morts et les blessis sur leurs epaules, ils
recueillaient les enfants, donnaient i boire et i manger aux blessas;
ils dCblayaient les decombres avec les mains, dans I'espoir de sauvet encore quelques survivants; ils appelaient les autres au travail;
ilsdonnaient 1absolution aut mourants.
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II suffit de dire que le i'rjanvier ilsterminaient leur ~euvre avec
la consolation d'avoir sauve trente-cinq personnes.
Le second jour, les deux religieux recommenjaient leur travail
apres avoir dormi plus mal encore; ils cherchaient, sauvaient, distribuaient du pain, de 'eau,des liqueurs, affam6s eux-memes et se
contentant de quelque orange et d'un peu d'eau.
Ils resterent quatre jours a travailler ainsi jusqu'a ce que les vetements en hlmbeaux, meconnaissables,sans souliers, les habits tour
impregnds de I'odeur des cadavres, le superieur d'abord fut force de
s'en retourner, et M. Tardieu ensuite. Its revinrent, mais deur autres
de leurs confreres lazaristes etaient prets a aller prendre leur place;
ils furent arretis parce qu'on ne laissait plus entrer personne a Messine.

11 faut, ajoute le correspondant du journal l'Univers,
faire connaitre a rhonneur du clerg6 frangais le devouement de ces deux fils de.saintvVincent de Paul.
Nous avons requ depuis le ricit ditailld, ecrit par M. Tardieu, professeur au seminaire de Caltagirone, de I'emploi
que M. Durand, superieur au meme seminaire, et lui firent
des terribles journies qu'ils ont passees A Messine. Nous en
citerons quelques fragments. C'etaient sous des formes analogues les memes scenes dechirantes qui se reproduisaient
de tous les c6tis.
Se joignant a l'dquipe de sauveteurs organis6e par le
maire de Caltagirone, le distingue M. l'abbi Sturzo, ils
arriverent le soir,apres bien des pdripeties, a Messine, oi ils
passerent la nuit, au debut sous un pont du chemin de fer
oh le vent et la pluie ne leur permirent pas de demeurer
longtemps ; ils se r6fugikrent alors dans un wagon de marchandises comme on vient de le dire dans le recit precedent.
Le lendemain matin, jeudi, des le lever du jour, ils
s'avancent a travers les ruines, tatonnant et cherchant comment ils pourront se rendre utiles. Tout A coup apparait
une femme ichevelee qui les appelle pour venir an secours
de sa fqmille dans un quartier de la banlieue via degli Orti.
- Ici, nous donnons le recit de M. Tardieu lui-mmem sur
ce dont il a eti le timoin et I'acteur, durant les terribles
journees passees a Messine.
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RECIT DE M. TARDIEU, LAZARISTE

Juste a ce moment, icrit M. Tardieu, voici une cornette
qui apparait dans l'encadrement de la porte d'une baraque.
Beni soit Dieu! II y a I quatre Filles de la Charite, venues
de Catane, avec M. Mancino, pour recueillir des blessei
qu'elles emporteront lI-bas, ce soir. Elles nous apprennent
que leurs compagnes de Messine sont sauvees, i I'exception
de deux qui sont resties sous les ruines de Fh6pital civil.
Nous les prions de garder nos bagages et nous partons avec
notre pauvre femme.
Bient6t nous voici hors de la ville dans le chemin des
Jardins, via degli Orti. Quel spectacle navrant ! La, dans
un champ, deux cents personnes environ se soot rifugiees.
Chaque famille s'est bati une mauvaise baraque, dont les
planches mal jointes laissent passer Peau. A Pintirieur,
sur la terre boueuse, de mauvais matelas, tronvds dans les
ruines, sur lesquels sont couches des blesses et des malades,
trente-cinq a quarante environ. Ceux qui sont a peu pres

sains et saufs, ddmoralisis, pleurent tous un ou plusieurs
mons. ls n'ont rien, absolument rien, pour leurs malades.
condamnds a une mort certaine si on ne les secourt promptement. Eux-mimes manquent de pain depuis le malheur :
quelques haricots, qu'ils se sont procurds on ne sait oh ni
comment, les choux et les fenouils qui poussent dans le
champ, du reste deja divasti, telle a etd, ces jours-ci, leur
nourriture, preparee en plein air, sous la pluie, toujours la
pluie ! Sans perdre de temps, nous nous mettons a I'ceuvre.
D'abord, quelques bapt4mes : de pauvres petits dtres sont
venus au jour dans ces tristes conditions. Puis le transport
des blesses qu'il faut au plus t6t faire soigner et embarquer.
On s'occupe de leur Ame avant le depart, pendant le voyage,
Sl'ambulance, partout et chaque fois qu'on a un moment.
Tous, avec reconnaissance, acceptent et mdme plusieurs
demandent I'absolution.
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Combien de fois l'avons-nous fait, dans la journee, ce
pinible et douloureux, mais si consolant voyage ? I1 nous
serait absolument impossible, a M. le supirieur et a moi,
actuellement de le dire. La premiere fois, nous commenqons
seuls; bient6t, des gardiens de la surete, voyant la difficulte
du transport, viennent a notre aide. Puis a l'ambulance de
la place Saint-Martin, oi il faut s'arriter chaque fois pour
faire donner les soins d'urgence i nos pauvres malades, on
ne tarde pas a s'interesser Anotre ceuvre. Quelques soldats
se joignent i nous. Cependant, il est pres de deux heures;
et l'ouvrage n'avance pas suffisamment L'idde que ces
malheureux peuvent encore passer une nuit sur la bone et
sons la pluie nous torture. A ce moment, j'ai le bonheur de
rencontrer un excellent capitaine de bersaglieri, auquel
je fais part de mes craintes. Aussit6t, il me donne trente
hommes et un lieutenant. Grice a eux, avant qu'il ne fit
nuit, j'ai pu effectuer le transport et I'embarquement sur
les navires en rade de tons les blesses et malades de ce
quartier.
Pendant ce temps, M. le supdrieur, toujours par le
moyen des soldats, ravitaille les autres. Hilas! c'est du
pain que ces malheureux affames voudraient surtout ! Mais
comment leur en donner ? Les soldats n'en ont pas pour
eux-memes! On leur distribue done des boites de viande
de conserve.
Bient6t, on avertit M. le supirieur;qu'A quelques pas de
l1, dans une maison en ruine, sous les d6combres, il y a
une pauvre femme qui crie au secours. [1 y accourt. C'est
pour lui un episode plein de peripitiesqui commence. Avant
tout, une parole de rdconfort et une absolution a la malheureuse. Puis, il va chercher des soldats: le travail de sauvetage commence : mais il est long, difficile, pdrilleux. 11
faudrait des pompiers, il faudrait des cordes. M. le superieur court toujours : il ne trouve pas : la nuit arrive, ii
taut suspendre le travail et dire A la malheureuse : A
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demain I Oh ! que cela est dur, et quelles horribles nuits,
pleines de cauchemars, ne passe-t-on pas apres tant de
fatigues pour sauver une vie humaine aussi longtemps que
le rsultat reste encore douteux.
Apr4s avoir embarqui les derniers maiades de notre
quartier, j'allais me retirer lorsqu'un midecin de la CroixRouge me confie un bibW de six mois, pauvre petit squelette
encore vivant qu'on vient de deterrer! KPrenez-le avec un
soldat, me dit-il, et employez toute votre eloquence sacerdotale pour le faire accepter a bord d'un navire. LA, on le
confiera Ala femme de chambre qui le nourrira an biberon:
ici nous n'avons ni lait ni nourrice ! a Je pars et suis assez
heureux pour rdussir dans ma mission : le capitaine de
'Alleanga accueille mes prieres.C'etait curieu : a bord de
ce navire, je me suis rencontre avec le depute socialiste
de Catane, de Felice; il aura pu constater qu'un pretre
faisait oeuvre humanitaire.
Je redescends a terre pour aller retrouver M. le supirieur
a la baraque de la place Saint-Martin que les aceurs nous
avaient laissie en partant, et oii nous devons passer la nuit.
La Providence met sur ma route, juste en ce moment, un
pretre de Caltagirone, M. le chanoine Compagno, qui, lui
aussi, a travailld courageusement toute la journee avec nos
compagnons de voyage de la veilie. Je m'informe des cantonnements de la compagnie dont nous sommes sipares
depuis le matin. II m'invite i les rejoindre: mais il est trop
tard, ce sera pour le lendemain. Vers sept heures, j'arrive a
noire baraque oi M. le supdrieur m'attend avec un docteur
de Catane ei deux autres personnes qui doivent parager
noire gite de nuit. Ces messieurs ont allumd un grand feu
devant la porte : nous sommes tous littiralement trempes
jusqu'aux os et il pleut toujours ! On essaye de se scher :
M. le supprieury brfle mame une partie de son manieau:
mais peine perdue ! De nos vitements, il sort toujours de
la vapeur, et nous sommes toujours mouillis ! Heureuse-
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ment que nous avions pris soin d'emporter plusieurs paires
de bas; sans cela, cette nuit eQt pu dtre mortelle. L'eau, en
effet, n'avait pas seulement detremp6 le terrain pendant
cette rude journie, mais les ruines amoncelees l'avaient
rendu A certains endroits stagnante, et, plus de dix fois
dans la journee, nous avions traverse, en transportant des
blesses ou en en dirigeant le transport, de vraies mares ot
l'on entrait jusqu'a mi-jambe.
Autour du feu, on partage les provisionspour le souper
en commun. Nos compagnons nous font l'aum6ne d'un
morceau de pain ; nous leur offrons du fromage et quelques
fruits laissis par les sours. Des voisins remplissent une
bouteille, que j'ai conservie, la veille, d'un pen d'eau qu'il
faut boire sans trop demander oi elle a 6te recueillie. On
ichange alors ses impressions. L'organisation, dvidemment,
fait par trop difaut. Les soldats travaillent beaucoup... et
perdent beaucoup de temps a ddblayer des decombres ou ii
n'y a que des cadavres, faute d'ordre ou de direction qui les
envoient avant tout, 16, oh il y a des vivants a sauver.
Extenues eux-memes, ils n'ont pas encore, - c'est jeudi!
- de rations de pain a distribuer aux survivants. II ne faut
pourtant pas beaucoup de temps a un na•ire pour porter
de Naples des vivres I Puis ii ieur manque des outils essentiels, des cordes, des ichelles ! Leurs mains ensanglantees
par les pierres sont exposees a tout instant au contact des
cadavres djia en pleine putrefaction : et ils n'ont aucun
antiseptique.
Oh ! ces cadavres !
II y en a partout; en travaillant et en marchant, on respire la peste. Quelques-uns, retires des decombres, ont 6et
ranges le long des rues. A peine une mechante chemise les
couvre-t-elle; les malheureux pour la plupart ont etc surpris dans leurs lits. Quand on n'a pas pris soin de leur jeter
un haillon quelconque sur la tete, on voit sur leurs traits
les contorsions de leur atroce agonie. D'autres, invisibles,
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se revelent par I'4coeurante odeur qui monte a certains endroits des dicombres. II y en a bien comme cela une dizaine an moins, que nous avons c6toyes dans chacun de
nos voyages, aujourd'hui. Demain seulement, on commencecera 1'ensevelissement. Quant aux ambulances dans lesquelles, au reste, nous n'avons pu qu'admirer le divouement des docteurs, notamment de ceux de Palerme, elles
sont plus que primitives. Une bache, qui forme un auvent,
sous lequel il y a a pein: place pour le docteur, ses aides,
une table. Les porteurs qui, de lA, doivent reprendre le malade pour l'embarquer au port on a la gare, attendent
dehors, sous la pluie, dans la bone.
Pendant que nous echangeons ces propos, un brigadier
de la douane vient se chauffer i notre feu. C'est un a rescape a,
presque tous ses compagnons sont morts,ainsi que les gendarmes et les soldats. Aussi,le premier jour, les voleurs s'en
sont-ils donnes Acoeur joie! I1 a voulu en arriter quelquesuns; mais, disarm6 et seul, il s'est trouvi riduit A l'impuissance par sept individus qui 'ont menace de leurs couteaux et de leurs revolvers.
Enfin on essaye de dormir; mais tons nos vetements sent
humides. Pendant quelques heures, cependant, un sommeil
de plomb nous terrasse. Mais ii pleut sur nos teres, le vent
traverse notre baraque, nous nous reveillons glacis. Heureusement, le feu n'est pas &teint. II est minuit; je songe
avec amertume que c'est le jour de l'an. Nous avons tout le
temps de mediter avant le jour, et les scenes de la vieille
nous ont fourni une abondante matiere de rdflexions graves et douloureuses.
A l'aurore du vendredi, la pluie cesse heureusement;
Pouvrage sera aujourd'hui plus faciie. Avant tout. il faut
quitter notre baraque ou nos valises ne seraient gardees
par personne, et nous transporter au campement de I'dquipe
caltagironaise, qui a mis tous ses effets sous la surveillance
et la responsabiliti d'un garde municipal. Comme
nous
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arrivons a la douane, une compagnie de soldats du genie
debouche sur le viale San Martino. Aussit6t M. le supdrieur parle au capitaine de la pauvre femme qu'on n'a pu
sauver hier. Andiamosubitol
I Allons tout de suite! s, rdpond I'officier. Et les voil& partis, capitaine, pretre et soldats. M. Durand est un marcheur intripide; hier, charge
de trois fusils, ceux de trois soldats qui sous sa conduite
transportaient un blessi, il ne se laissait pas d6passer. Auiourd'hui, on rivalise encore d'dlan, pretre et soldats pour
aller porter secours.
Les voila i la maison en ruine. La pauvre femme parle
encore. On travaille avec ardeur et on perd beaucoup de
iemps a la chercher en bas sous les decombres. De IA, en
effet, semble partir la voix. Mais c'est tout simplement un
de ces effets trompeurs d'acoustique qui ne se v6rifient que
trop souvent an milieu de ces indescriptibles amas de destruction. Heureusement, un intelligent sous-officier de
douaniers trouve ]a vraie direction. La femme qu'il faut
sauver est l1-haut, an second etage, immobilisee par les decombres qui la couvrent, mais vivante et sans fracture. On
la digage, elle est sauv6e; il est dix heures du matin.
Detail touchant : En ce moment meme, un monsieur se
presente, il prend des informations.* Mais, c'est ma soeur!
s'ecrie-t-il. Etil se precipite vers elle pour I'embrasser. Par
prudence, M. Durand le retient : Je vous en prie, dit-il,
pas encore; cette emotion pourrait la tuer. n Un moment
d'emouvante hesitation, puis, toutd'un coup: ( Reverendo,
dit-il, j'ai dI obeir dans ma vie de soldat, je suis colonel
en retraite, je saurai obdir encore maintenant. . Et c'est
seulement a Pambulance, apres qu'elle eut requ les premiers
soins, que cet excellent homme eut le bonheur de Fembrasser. Pendant ce temps, j'avais continue mon chemin.
J'arrive a la station des ferry-boats, oh mes compagnons
m'accueillenttr6s aimablement. II y a IAenviron too kilogrammes de pain &distribuer: on me prie de m'en charger.
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Je pars alors avec trois ouvriers. Nous nous rendons au
quartier abandonn< dont nousavions, la veille, emporti les
blesses. En cours de route, des affames devinent et me supplient de leur donner un morceau de pain. Je leur dis de
nous suivre un peu A distance sans faire semblant de rien.
Sans cela nous serions bient6tcompletement dvalisis. Aux
coins de rues solitaires, on donne furtivement un pain;
mais, on ne sait d'oi6, d'auires affames accourent. Nous
pressons le pas. Nous y sommes ! Tous ces malheureux se
precipitent. Heureusement, ils me connaissent: nous avons
acquis hier, en sauvant leurs malades, un certain prestige.
Je les renvoie tous dans leurs cabanes, et je commence la
distribution par families. Un lieutenant, originaire de
Messine, accouru a la recherche des siens, les a trouv6s Ii,
sous une baraque; il m'aide a maintenir un peu d'ordre.
Malgre tout, les sacs sont vides, et tout le monde n'est pas
servi. Heureusement que la provision, li-bas, au ferryboat n'est pas ipuisee. Je recommande le calme, et promets
de revenir. Juste a cc moment apparait triomphant M. Durand escortant le brancard sur lequel on a diposd la pauvre
femme qu'il vient de sauver, et il me crie joyeusement en
franqais: a Nous Pavons sauvde! )
Une occasion semblable A la sienne allait m'dtre offerte!
Hdlas! Dieu n'a pas voulu que j'eusse le meme succes! A
la douane, en effet, une pauvre vieille femme me raconte
que sa fille crie encore sous les ruines de leur maison.
Le chanoine Compagno, de Caltagirone, pourra s'occuper
de la seconde distribution de pain qui reste A faire, et je
pars pour l'euvre plus urgente du sauvetage. L'acc6s de la
maison est des plus difficiles; il faut, sur une longueur de
3oo mitres au moins, marcher sur un amas de ruines. A
droite, au dessus, s'itendent des terrains vagues. Nous y
sommes, c'est a c6te de I'dglise Sainte-Anne, non loin de
l'bhpital civil.Toute la maison est par terre;seuls, trois murs
interieurs sont rest6s debout. Des decombres accumulds
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entre ces trois murs monte une voix lamentable : Aiuto!
aiutol a Au secours, au secours ! Y J'adresse a la malheureuse Carmela quelques bonnes paroles, je lui promets de
I'aider, et en attendant je i'absous. Un temps precieux se
perd Atrouver des soldats: les uns vont diner, d'autres ne
veulent pas, sans ordre, quitter leur chantier oi il n'y a
pourtant que des morts; un capitaine me dit: aCe n'est pas
ma zone! v Enfin, A onze heure et demie environ, dix soldats du genie, guides par un lieutenant, se mettent A l'ceuvre avec activite. Le fils et le frere de la malheureuse sont
l1, deux jeunes gens. Et ii faut les exciter pour leur faire
prendre part au travail! Hier ils n'ont rien fait, parce qu'il
pleuvait iL'officier et moi nous les sermonnons. On travaille.
Helas! vers midi et demi, Carmela ne rdpond plus A nos
appels, elle ne repondra plus. Peut-etre cependant, n'estelle qu'evanouie. On continue.
Bient6t une autre scene se d6couvre. Un cadavre nous
apparait dans une attitude effrayante. Tombde de I'itage
superieur avec son lit, une autre malheureuse femme a eti
prise entre le lit et le mur, la tdte en bas; une puanteur
epouvantable nous souldve le coeur. Quelques secousses de
tremblement de terre se font sentir, les decombres de nouveau glissent dans le puits que nous avons creusi. Le travail devient penible: l'angoisse de ne plus entendre la voix,
la vue d'un cadavre, la nuit qui approche, tout contribue A
nous attrister et A nous d6courager. II faut s'arriter. Les
soldats, i cette heure IA, ont l'ordre formel de retourner A
leur cantonnement. J'engage tres fort les deux jeunes gens,
frere et fils de la malheureuse, a revenir d6s le lendemain
matin. Peine perdue! * Elle est morte, siremeut, me ripondent-il; notre famille est li dans la rue, depuis cinq
jours, nous partirons pour n'importe ou, par le premier
navire! * Miserables! s'ils avaient travaill des les premiers jours, leur mere, leur sceur eat &tCsauvie!
Au campement, je trouve M. Durand litteralement sans
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souliers. Impossible de s'en procurer ici, naturellement, et
aussi, dans ces conditions, de continuer i escalader des
ruines. 11 rentre done & Caltagirone, escortant un convoi
d'orphelines et de blesses.
Resti seul avec le chanoine Compagno et Plquipe de
secours, je passe avec eux cette troisieme nuit dans un
wagon. Oh! les horribles cauchemars! II a dtd doux et consolant, sans doute, de distribuer du pain aux pauvres gens,
de reconforter et d'absoudre, pendant mes courses, de nombreux blesses. Mais les cris disespeirs de la malheureuse
femme abandon ne des siens, je les entends encore, ils me
dichirent le coeur.
SVers minuit, une assez forte secousse sismique.fait rouler
notre wagon et jette un pen de panique parmi les ouvriers.
Mais il n'y a rien i craindre:.nous sommes li bien plus en
surete que sous un toit. Le matin, je pars de nouveau avec
trois ouvriers de l'iquipe et un garde municipal. Rapidement, aides par les soldais et le lieutenant du genie Trigona,
qui est un brave et admirable jeune homme, nous distribuons le pain arrivd de Caltagirone, et nous retournons a
notre ceuvre de sauvetage. Bient6t nous arrivons a un
plancher forme par des poutres et des planches entasses :
un immense trou est dcouver. 11 y a 1a je ne sais combien
de cadavres, huit A dix. Parmi eux, sans doute, se trouve
celui de la pauvre Carmela! Comment la reconnaitre? Sa
famille a fui! L'officier declare qu'il n'y a plus rien i faire.
Nous avons tous envie de pleurer; on se separe apres une
affectueuse et dnergique poignde de mains.
II est neuf heures seulement. Je ne veux pas perdre le
reste de la journee. Non loin de 1a, sur la place de l'h6pital
civil, un cirque 6questre, resti debout, sert d'ambulance.
Je m'y rends. Sous l'immense tente circulaire, une soixantaine de blesses s'entassent, couches sur des matelas qu'on
a disposes sur les gradins en amphithdetre. Un seul chirurgien, le docteur Musumeci, de Catane, opere 1a, depuis le
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mardi soir, avec un divouement admirable, aidd, en cc moment, par deux infirmiers militaires qui n'en peuvent plus.
It m'accueille avec joie : je serai son aide, je prendrai l'etat
civil des malades, et, comme pr8tre surtout, je m'occuperai
de leur Ame. Pendant les quatre ou cinq heures que j'ai
passees a cette ambulance, j'ai eu la consolation de pouvoir
donner i tons ceux qui y etaient diej ou qu'on a apportis,
une absolution qui, pour beaucoup, aura ete certainement
la derniere. On nous a port, ce jour-la, une vingtaine de
* d6terris ) - c'est le mot - qui respiraient encore. C'Ctait
navrant! Une pauvre femme, devenue completement folle,
avait, de plus, une fracture du f6mur.
Les braves pompiers de Milan nous apporterent successivement deux soeurs dont la plus petite, Cicina (Fanchette),
Agee de neuf ans, sortant pen A pen de son etat comateux
sons l'influence d'une injection de cafeine, souriait doucement comme un bWbi qui s'eveille. Se doutait-elle seulement, la pauvre petite, qu'elle avait passe cinq jours et
cinq nuits dans une tombe.
Cependant, le service d'dvacuation s active. Vers dix
heures et demie, les Russes (c'est le sixieme jour) apportent
des cordiaux et des biscuits que nous pouvons distribuer i
ces malheureux qui meurent de faim. II nous faudrait des
vetements. Revetus simplement de leur chemise, dont on
pent se figurer l'etat apres cinq jours de pluie passes sons
le plltras avec des cadavres, nos malheureux blesses sont
dans un dtat lamentable. On les enveloppe dans de grandes
pieces de toile: c'est tout ce qu'on peut faire! Que d'imprevu, mais aussi quel defaut d'organisation!
Cependant, deux medecins militaires viennent relever Ie
docteur catanais; plus tard, un Pere camillien me. rend
aussi la liberte. Je rejoins 'escouade caltagironaise. Apres
trois jours d'un travail penible et tres dangereux, elle a
sauve enfin un malheureux qui itait resti six jours les
jambes prises sous une poutre, supportant un pan de mur,
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et ayant le cadavre de sa femme ecrasec sur ses genoux.
On tient conseil. Sans doute, m6me apres sept jours, ii y
a enc3re des malheureux qui vivent dans leur tombe. Mais
il y a maintenant un corps d'armie qui eat arrive a Messine. Les sauveteurs sont done disormais en nombre suffisant pour voler au secours de ceux qui peuvent encore
crier. D'ailleurs demain, on proclamera I'etat de siege.
M. le prefet lui-meme, apres nous avoir remercids, nous
donne un sauf-conduit, nous engageant a partir. Avec
'itat de siege, en effet, entre autres difficultis, ii deviendra
presque impossible d'entrer dans la ville ou d'en sortir.
Mon confrere M. Bayol en sait quelque chose : venu pour
me remplacer, ii a dd rebrousser chemin a Catane, n'ayant
pu obtenir l'autorisation d'aller a Messine.
Au seminaire de Caltagirone, on avait dispose une cinquantaine de lits pour les blesses. Ils n'ont servi qu'&des
fugitifs de passage, que mes confreres, MM. Dumoulin,
Dullaert et Bayol, ont soignes avec un divouement auquel
on a unanimement rendu hommage.
Pour moi, j'hisite quelque temps, me demandant si le
moment est venu de quitter Messine. Ma soutane souillie
de boue est en lambeaux et hors d'usage, mes souliers ne
tiennent plus. D'ailleurs, la plus grande partie des blesses
a eit evacuee; les pretres messinais, avec les camilliens,
peuvent suffire a 'oeuvre qui reste a faire. Je cede a toutes
ces considerations et me decide a partiravec mon escouade.
Le lendemain dimanche, i six heures du matin, le train,
rempli de malades et de fugitifs, quitte Messine. A midi
seulement, nous sommes a Catane. Impossible d'offrir le
saint sacrifice, dont nous sommes prives depuis quatre
jours. Quand je remonrerai A 'autel pour la premiere fois,
en cette annie 1909, le jour de 'octave des Saints-Innocents, combien me paraitront plus profondement douloureuses les paroles du saint Evangile : Rachel plorans filios
suos et noluit consolari quia non sunt.-Vincent TARoIEU.

-

V. -

251 -

a ArTOUR D'UN DoSASTRE »

C'est sous ce titre qu'un journal fran;ais donnait ce
tableau gienral, traci par un de ses correspondants, et par
lequel nous terminerons ces navrantes descriptions.
Messine, 5 janvier 9go9.
Huit heures du matin i Messine, le long de I'ancienne Palazzata, i
quelqucs pas de la mairie dont les ruines ach6vent de briler lente-

ment en projetant une fumde lente et lourde. Le soleil dissipe tout
fait les brouilards. Le vent du nord-ouest souffle et plisse l'eau
bleue du port oft tremblent, en mille croissants d'or, les reflets du
soleil oblique. Passent sur le quai des soldats, des marins, des
fu}ards couverts de chales multicolores, des infirmiers affaires an

a

bras entouredu brassard i croix rouge, dessapeursarmes de haches,
des pompiers qui se hatcnt vers les incendies. Le long de la rade
les paquebots et les vaisseaux de guerre sont serres comme des tentes
dans un camp. Comme c'est P'heure ou l'on distribue les vivres, on
voit voler sur les eaux, se faufilant dans les espaces libres, des chaloupes i vapeur a la poupe desquelles claquent au vent les bannieres
des nations melees, les deux tricolores, la blanche des Russes, la
pourpre des Anglais. Et la rive et le port grouillent d'une animation
assourdissante, etourdissante. On se heurte sans s'excuser, on se
bouscule dans les tas de poussibre, et gare ; qui chemine trop pras
de 'eau ! Est-ce que l'on a le temps de s'attarder un accident partiel dans cette n6cropole o0 agonisent des milliers de survivants
Pourtant, parfois, d'un mouvement spontane, soldats, marins, pompiers, curieux et fugitifs, tout le monde s'ecarte en silence et porte
* un mouchoir i ses narines. Cest une theorie de soldats qui passe
portant, six par six, sur des civieres en planches, des morts aux
membres ballants, enveloppis de draps humides d'oii s'exhale une
odeur melee de pourriture et de pharmacie. On d6pose les victimes
sur un ponton qui attend contre le quai, et en route pour le bfcher,
situd ai'extremite de la t faucille v qui forme la rade, pres du fort
de San-Salvatore.
En d'autres temps, on s'attarderait i suivre desyeuxce lugubre cortege. Maintenant on est satur6 d'horreur. On passe vite, et le grouillement recommence. Nous entendons toutefois, parmi le tapage general,
un tapage plus violent encore, et nous arrivons attirdsparles clameurs
devant la mairie oil, sous un hall ouvert, en ferraille, ancien marche
sans doute, on distribue le pain aux affames. Oh! la lamentable et
sinistre bataille autour de ce poste trop petit ou se ruent des hordes
souffrantes ! Les (carabiniers, dont quelques-uns tiennent en main
le revolver chargeetdont les autres font usage de leurs bras robustes,
empechent que les forts n'ecrasent les faibles, etque femmes, enfants,
vieillards ne soient foules aux pieds. Malgre ces armes et ces menaces, on hurle, on gemit, on joue des coudes, on s'egratigne et les
soldats impuissants n'ont pas le coeur de tirer sur ces desespores de
la faim. A un moment, toutefois, la ruee est si forte, et un homme
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de quarante ans environ fait tant de desordre a lui tout seul, qu'un
brigadier de carabiniers le menace de faire feu s'il continue.
a Tire, brigadier, mais tire done ! dit l'homme. Ca ne fera jamais
qu'un mort de plus dans ma famille! a
On voudrait s'arracher a cet atroce tableau, mais on reste aneanti
devant cette humanitd miserable, cloue au sol par la honte, la pitie,
la curiosite, l'angoisse.
a ParceDomine P. - On distribue des oranges aux pauvres gens
mourant de soif et a qui on interdit autant que possible I'eau dangereuse des fontaines. Les distributeurs sont appuyes contre les
murs fendus des Magasins g6enraux, entre la douane et la route de
la gare, et au quai mime est amarre Ie paquebot Duca-di-Genova,
siege du commandement de laplace. C'est li que grouille le plus epais
de la foule. Deux autres paquebots en partance, le Taormina et le
North-America, recueillent des fugitifs, des blesses, et des vieillards; des femmes aux costumes disparates se lamentent sur le quai,
attendant les barques insuffisantes. Un remous de peuple, des geis
qui se levent, d'autres qui saluent. Qui vient l ? Nous nous approchons, avec le docteur Hodel, de la Ga;ettede Voss et mon collegue
Molinari, de la Tribuna,et nous apercevons un beau vieillard rase,

en soutane noire i ceinture violette, tres pale mais a la demarche

ferme, qui benit la foule ; c'cst I'archeveque de Messine, Mgr d'Ar-

rigo, dont l'admirable conduite lui a valu le respect universel. On
s'ecarte, on s'incline, on s'agenouille, on pleure, on prie.
Quand voicique de la doublehaiedu peuple respectueux et courb6,
un hommesort, un vieil homme sans barbe, cheveux blancs hirsutes,
poitrine ouverte et hdlee, mains noueuses et tremblantes, pieds nus,
suivi de deux petits enfants. Et ce vieux transfuge dont les yeux
sont rouges, la lývre pendante, se jette directement aux pieds du
prelat, I'arrete, lve vers lui deux bras amaigris, et d'une voix rugueuse et profonde, d'une voix qui semble venir du fond de la terre
agitde, il s'adresse au representant de Dieu, comme si c'etait Dieu
lui-mcame.
a Monseigneur, Monseigneur! Vous qui parlez au bon Dieu, vous
que le bon Dieu 6coute, dites-lui qu'il ait pitie, dites- lui qu'il ne
recommence pas, Monseigneur, Monseigneur. P
Et tandis que le prelat, plus pile encore d'emotion, essaye de relever le vicil homme plaintif et pose sea mains sur la blanche tete
nue, 'homme du peuple se jette dans le recit de la catastrophe en
images violentes.
a Monseigneur, Monseigneur! Si vous aviez vu !La terre s'ouvrait.
II pleuvait de la mort. On nous jetait des pierres du baut du ciel.
J'ai perdu mon fils et trois petits-enfants. Its sont sons la terre.
Pourquoi suis-je reste, moi si vieux,puisque c'etait la fin du monde
pour les autres !
Puis montrant les deux petits survivants:
a Mais pour ceux-la, monseigneur, que Dieu pardonne, que Dieu
ait pitie ' Nous ne sommes pas mechants, Monseigneur, dites i
Dieu que nous sommes bien malheureux! Pitie, pitie! I
Et tandis que I'evdque cette fois pleure, lesparolessortent, hachees,
rilantes, toujours les mrmes, de cette voix rauque et d6s6speree, de
cette voix d'illettre sublime, qui, i cette heure triste et dans un cadre
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formidable, retrouve, en son langage rude, les termes mimes du
fameux psaume dans lequel les Hebreux suppliaient le Seigneur
de pardonner i son peuple.
Mais voici que le vieil homme se tourne vers nous, et, d'une voix
irresistiblement autoritaire quoique brisee de larmes, commande:
* A genoux ! A genoux, tous !,
Et tous, soldats, officiers, voyageurs, transfuges, tous de toutes
nations, catholiques, herdtiques et athies, tous nous nous agenouilIons sons le geste etendu de I'archeveque dont la voix tremble, et
I'on entend comme un chceur de sanglots monter de toutes les poitrines penchees vers la terre! - Jean CARaiRE. - Le Temps, 16 janvier 190g.
VI. -

L'AVENIR

Sur cette terre qui tremble sans cesse, on peut le dire,
puisque, comme nous lavons rappeld plus haut, Messine et
Reggio ont deji iti plusieurs fois renversees, en 1781 et en
1843, puisque toute la Calabre a tic elle aussi secoude et
en partie ruinee le 8 septembre 19o5, que va-t-on faire, et
reconstruira-t-on les cites ecrouldes ?
II n'y a pas de doute qu'ilen sera ainsi ;les nautrages empechent-ils de lancer sans cesse de nouveaux navires sur les
eaux? Sans cesse les flancs du Visuve, apres les ravages d'une
eruption, se repeuplent, tantun doux climat et un sol ficond
attirent les hommes et les indinent A fixer, A tous risques,
leur demeure sous un ciel si pur, la menace flt-elle sans
cesse sons leurs pieds.
Le drame du 28 d6cembre 19o8, on Pa remarqud, a etc
loin de constituer une surprise pour le monde savant.
a Qu'on ouvre A la page 557 le volume qu'Elisde Reclus a
consacrd A PEurope mdridionale dans sa Geographie uniMalheuverselle publide en 1876. On y lira ce qui suit :
< reusement, Messine... se trouve situde sur la ligne de
< jonction qui riunit les deux foyers volcaniques de laSicile
< et de IItalie meridionale, et peut-dtre que sa position dans
a Pesp&ce de fossi forme par le detroit contribue encore &
u augmenter le danger. Pen de cites en Europe sont plus
a directement menacees que Messine par les tremblements
a du sol. a La privisionest encore plus nette et plus accen-
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tue dans l'ouvrage de premier ordre que M. de Montessus
de Ballore a fait paraitre en 1907 sur les Tremblements de
terre. Enfin, depuis les fortes secousses qui oat eprouve la
Calabre le 8 septembre 1go5, les appareils du seal observatoire de Naples ont enregistri plus de trois cents microseismes on petites secousses. Ces dernieres, qui passent
inaperques du public, n'en constituent pas moins une indication et un avertissement des plus caracteristiques.1
D'apres rinterpr6tation scientifique, commune aujourd'hui, et qui s'appuie sur ce fait d'experience que la chaleur
augmente i mesure qu'on s'avance vers le centre de la terre,
le noyau de notre planete est un foyer incandescent. Notre
globe itai d'abord a l'tat fluide; c'est par la que s'explique
comment, dans son mouvement sur lui-mime,s'est produit
1'aplatissement des p6les. Par le refroidissement, s'est formee
P6corce solide de la terre, encore tres peu paisse, pense-t-on
(70 kilometres d'dpaisseur environ, d'apres des calculs communement requs). Mais si les grandes transformations resultant de ce refroidissement sont accomplies, neanmoins il
y a un certain travail qui se continue encore aujourd'hui.
L'Unorme masse ignie de l'interieur de notre globe, perdant sans cesse quelque chose de son calorique, va se condensant ; et alors des vides tendent A se- faire entre elle et
l'ecorce. De la, pour cette derniere, un etat d'iquilibre instable qui tinit par amener, surtout dans les parties faibles
de cette dcorce, des iboulements, des dechirements, des
glissements dont l'ensemble constitue les tremblements de
terre. Dans certaines zones surtout, le sol est ainsi sollicite
A prendre une nouvelle position d'dquilibre. Et cette periode
laborieuse, souvent violente, parait, pour certaines contries, n'tre pas du tout fermie; tel le sous-sol de rItalie
meridionale. - Voy. de Lapparent, Traitr de gdologie.
Cette observation semble mime pouvoir s'appliquer en
ce moment a tout le bassin de la Mdditerrande. C'est ainsi

que pendant les jours qui ont suivi les grandes secousses
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du 28 dicembre, la terre a encore trembid a Messine; il y
a eu des trepidations du sol le 12 janvier a Venise ; on en
a ressenti de nouveau A Reggio, durant toute la matinee du
3 ; plus tard, i Noto, le 17 fevrier, et A Caltagirone. Le
19 janvier des secousses avaient eu lieu a Smyrne ; et, sur
les c6tes de la Grace, des maisons ont dtd renversees. De
l'autre c6td de la Mediterranee, a Constantine, la terre a
trembli aussi. Le 3 janvier, encore A Messine, de nouvelles
secousses renversent des murailies resties debout. C'est
comme un travail de tassement avec glissement ou dichirement du sol qui s'accomplit. Telles sont les explications
scientifiques et naturelles des terribles evinements qui
viennent de s'accomplir.
D'autre part, ce phenom6ne de la nature conserve une
haute signification religieuse. Nous nous basons pour dire
cela sur PEvangile. II y est ecrit qu'il faut se tenir prdts A
paraitre devant Dieu, car nous ne savons a ni le jour ni
I'heure a o6 il nous appellera. Cette lecon se reveille dans
les esprits attentifs quand on rencontre sur- son chemin un
cortege funebre oil, du cercuei!, le mort semble nous dire:
Hodie mihi, cras tibi. Mais combien devient a grande et
terrible * cette lecon, quand ce sont deux cent mille vies
humaines qui sont tranchdes tout A coup, i Pheure et au
moment ou ces vivants ne s'y attendaient pas.
En face de ces scenes grandioses et redoutables, ot il sent
son impuissance devant les forces de la nature, 'homme
prend une religieuse conscience de la souverainiet divine
et de sa propre contingence, qui le porte a adorer et a prier
celui qui est le seul a Tres-Haut a et le seul a Tout-Puissant i.
A. MILON.
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SUISSE
FRIBOURG
LE CINQUANTIEME
DE LA

ANNIVERSAIRE

DES (EUVRES

DES FILLES

CHARITE A FRIBOURG.

Lettre de la sceur TERRAs, Fille de la CharitY, A la tr&s

honoreMere KIEFFER, i Paris.
.Fribourg, 24 novembre

90g8.

Desirant bien adresser a Notre-Seigneur nos plus ferventes actions degrAces a l'occasion du cinquantime anniversaire de I'arrivie des sceurs A Fribourg, nous 1'avons
fair dimanche, 22 novembre, dans une petite fete, que Plve-

chi avait desire voir rendue publique. Monseigneur notre
saint 6evque, emptche par son grand Age de la pr6sider, a
daigni nous envoyer par dcrit, sa paternelle et toute bienveillante binddiction.
Je prends la confiance de vous lenvoyer ci-jointe.
Soeur TERRAS.

Lettre de Mgr DERUAZ, eveque de Lausanne et Geneve,
residant a Fribourg,a la revdrende Mere supdrieure
de la Providence a Fribourg.
Fribourg (Suisse), 2o novembre 1908.
RiVERENDE MERE SUPARIEURE,

Aujourd'hui m'a etd faite une communication qui m'a

cause une bien douce satisfaction. On m'a annonce que
'on va celdbrer dimanche, 22 novembre, le cinquantieme

anniversaire de la fondation de ritablissement de la Providence. Cette nouvelle a ede pour moi en mdme temps la
revelation de toute une serie de merveilles operdes par la
charit6 chritienne.
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Depuis le jout oii la comtesse de la Poype, une grande
Ame que lesepreuves dela vie au moment de la Revolution
franqaise n'avaient point abattue, s'adressait a Mgr Jenny,
6veque du diocesee Lausanne et Geneve, pour lui confier
le soin d'etablir un orphelinat sur sa propriitd, que d'oeuvres de bienfaisance et de charitables entreprises se sont
greffees sur cete premiere initiative!
C'est d'abord Parriv&e i Fribourg desFilles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul et la prise de possession de 'orphelinat de Mme de la Poype, le 21 novembre 1858, en la
fete de la Prdsentation de la bienheureuse Vierge Marie,
par la Rev. Mere Thierry, venue de Geneve, premiere
supirieure de la petite communauti naissante de Fribourg.
Agrandi par lachat du couvent des R. P. Ligoriens, puis
successivement par d'autres acquisitions, 1'etablissement de
la Providence n'a cessi de se developper, pour abriter, sous
ce nom si bien choisi, tant d'oeuvres destindes au soulagement des malades et des pauvres, a Idducation et i la protection de lenfance,comme aussi an bien spirituel des ames:
hospice du district, atelier de couture, asile, pensionnat,
6coles diverses, patronage, association d'enfants de Marie, et
tout recemment encore, coursde coupe, ecole maternelle de
Beauregard et dispensaire. Mdme, jusqu'a ce jour, une ecole
normale pour jeunes filles est venue en aide au gouvernement cantonal en lui fournissant des institutrices chretiennes pour les ecoles de la campagne et meme de la ville.
Remercions Dieu d'avoir inspird et soutenu les fondateurs de tant de belles institutions. Prions-le de continuer
a benir et i affermir le diveloppement de cette grande
oeuvre oh nous voyons une manifestation de la divine
bontd, qui souvent, avec des ressources bien modestes, fait
de grandes choses. A Dieu seul tout honneuret toute gloire!
Soli Deo honor et gloria I Mais aussi qu'il daigne luimdme recompenser tant de zele et de divouement animi
par la pureti d'intention!
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C'esr dans cette pensee et dans ces sentiments que I'ev&que du diocese adresse aux pieuses Filles de la Charite de
Saint-Vincent-de-Paul ses plus chaudes felicitations, a 1'occasion d'un cinquantenaire qui lui rappelle aussi tout le
bien qu'elles ont fair elles-memes. humblement mais non
sans sacrifices, pendant ce long espace de temps. Puissent
les ceuvres accomplies jusqu'a ce jour arriver a ce point
dont parlele Sauveur lui-meme : a Donnez et il vous sera
donn :une mesure bonne, bien remplieet dbbordante vous
sera donnde, * mesure que vous amasserez pour les greniers
iternels.
Comme gage de son intert et de sa sollicitude toute
paternelle, I'evlque envoie sa benediction la plus large a
vous, reverendes Sceurs, atous les enfants, malades et vieillards que vous entourez de tant de soins maternels et bienveiUants, comme a toutes les personnes qui concourent de
prieres, d'ceuvres et de cceur a l'ceuvre de la Providence.
Que la benediction du Dieu tout-puissant, Pere, Fils et
Saint-Esprit descende sur vous tous et qu'elle demeure
toujours! Que le Dieu de toute bonts etdetoute misericorde
vous benisse et vous sanctifie dans routes vos oeuvres!
SJOSEPH, eveque de Lausanne et de Geneve.
NOTE HISTORIQUE SUR LA XAISOX DE LA PROVIIDICE A FBJIOURG (SUISSE).

Le 5 mai de l'annee i84r, Mme la comtesse de la Poype, chanoinesse du chapitre de Chateau-ChAlon en Franche-Comti, fait don a
Mgr Pierre-Tobie Jenny, &veque et corne de Lausanne, eveque de

Geneve, de la somme necessaire pour l'achat d'une maison destinee
a recevoir douze orphelines, et assure, pour leur entretien et celui
de la maison, une rente de 4000 francs. A cette intention, elle demande des Filles de la Chariti; mais la Communaut6 ne peut en
donner a cette 6poque, et la maieon est contiieaux scurs de Ia Roche
jusqu'i la revolution de 1848. A cette 6poque, eiles sont expulsees et
remplacces par des maitresses s6culieres.
Bient6t, en i858, Monseigneur redemande des Filles de la Chariti;
elles commencent la maison avec les donze orphelines, tle t

no-

vembre; mais d'autres (euvres ne tardent pas a se grouper autour de
celles des orphelines: I'asile, les classes, l'ouvroir externe. En 1870,
I'hospice est fonde. M. le comte de Castella fait i cette intention
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un don de 200oo francs; I'achat de la maison, en diminuant le capital de la fondation, riduit de moitid la rente des orphelines. On
augmente le personnel des sceurs; elles etaient trois it lear arrivje;
en 1880, elles sont au nombre de seize. La maison de la Providence
se soutient done sans autre ressource assuree que la moitie de la
reute de la fondation, la souscription de I'asile, celle de 1'ouvroir externe et I'ouvrage des etifants.

CEurresajouteesdepuis 1880
Patronage des jeunes filles . . . . . . . . . .
lcole maternelle de Beauregard .
. . . . .
Soupes scolaires . . . . . . . . .
. .......
Ecole professionnelle de repassage . . . . . .
Dispensaire .....................
Ecole professionnelle de lingerie ct confection

. . ..
.... .
.
......
. ...

.

1899
go19
19o4
go5
igo6
19o8

Le a2 octobre 1858, 3 sceurs et 12 orphelines.
Le 21 novembre igo8, etat des oeuvres :

Eupres internes
Orphelinat . . . . . . . . . .
Ecole professionnelle. . . . .
Pensionnat. ............
Vieillards, hommes et femmes
Malades
Employes..............
Soeurs . . . . . . . . . . . .

. . .
. . .

90 enfants.

o3jeunes filles.
3o
70 personnes.
40
19
35 dont 4 surnumeraires

. . .
. .
. . .

(Euvres externes
6 classes primaires . . . . . . . . .

i classe secondaire.
Asile Providence .
Beauregard. .
Association denfants
Patronage . . . . .

200 enfans.

12
. . . . . ...
23o
. . . . . . ..
go
. . . . . . ...
.. 8o
de Marie.
5o
. . . . ....

-

TURQUIE
Le i" aott Ioo8 a eti promulgud a Constantinople le
Hatti-Humayoun ou decret imperial du sultan confirmant
le gouvernement constitutionnel en Turquie. Cet acte a
evidemment une portie considerable.
M. le Supirieur general, dans la Circulaire du i" jan-
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vier 1909, dcrit: a La revolution pacifique qui s'est pro-

duite dans le gouvernement ottoman, au grand etonnement
des diplomates et de tout le monde, n'a cause, jusqu'ici,
aucun prijudice ni a nos colleges ni aux autres etablissements situes dans ce vaste empire. [ls sont tous en voie de
p rosperitd. Sur toutes les dchelles du Levant, nos rapports,
avec les autorites civiles, ecclesiastiques et religieuses ne
laissent rien a desirer.

MACEDOINE
EXTRAIT D'UN RAPPORT SUR LES (EUVRES CATHOLIQUKS
DE MACEDOINE

Salonique, seminaire de Zeitenlik, le 18 janvier 1gog.

Bien des dvdnements se sont diroulesen Turquie ricemment. Le 24 juillet 19o8, la Constitution a etd proclamde,
et vraiment depuis ce jour il y a quelque chose de change
dans le pays. Ce n'est pas que tout soit pour le mieux dans
le meilleur des mondes; a 1'absolutisme qui itait le gou-

vernement de la Turquie auparavant, a succide, comme il
arrive aux piriodes de transi-ion, le chaos dans les diverses
branches de l'administration, parce qu'on attend les rdformes que va faire le Parlement, et que jusque-l c'est le
vieux systeme de gouvernement qui continue, avec, en
moins, la crainte de fautoriti qui y presidait. Cependant
il n'y a plus, en Macidoine, ces meurtres incessants qui ddsolaient le pays et c'est biendeja quelque chose; puis il y a
aussi de la part des Turcs un pen plus de justice et un pen
plus de consideration pour les chritiens. Quel sera le rdsultat final? 11 est probable que le Parlement ne donnera
pas tout ce qu'on attend; naanmoins il restera des progris
d'accomplis et on ne reviendra pas l'arbitraire, et ia 'insecurite endemiques qui ont et& jusqu'ici le partage des
pauvres habitants de la Macedoine. En rdsultera-t-il du
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bien pour les missions? On ne peut le dire encore; peut-etre
faut-il nous attendre a des difficultes plus grandes, a mesure que la Turquie prendra conscience d'elle-mdme.
En attendant nous continuons nos ceuvres avec courage.
Au siminaire, nous avons 56 eleves. L'un d'eux vient
d'etre ordonni pretre le mois dernier; un autre le sera au
mois de mai prochain; nous avons ensuite un cierc qui fait
sa seconde annee de philosophie; enfin nous avons 46 6L6ves
dans les cours secondaires et.7 apprentis pour divers metiers. Tous ces elives sont entierement A notre charge pour
la nourriture et 1'entretien, et c'est ce qui fait que cette
oeuvre est si lourde pour la mission; car nous avons aussi
au seminaire 56 6leves internes gratuits. Or, par suite de la
situation politique et des mauvaises recoltes des deux dernitres annees, tout a augmenti dans des proportions considirables, sans malheureusement que nos ressources se
soient accrues le moins du monde. C'est au point que, depuis
la Constitution, des greves continuelles ont dclate A Salonique et que les ouvriers ont obtenu des augmentations de
salaires qui vont parfois jusqu'A 40 ou So p. 1oo.
Cependant, nous nous efforgons d'apporter tout nos soins
A l'oeuvre du seminaire : c'est notre oeuvre essentielle et la
mission tout entiere en depend. Le seul moyen d'avoir des
villages vraiment catholiques, c'estd'avoir de bons pretres,
et le peuple sera toujours de la religion de ses pretres. Les
differences th6ologiques entre la virit6 et lerreur ne sont
pas A la portee de son intelligence; mais il a les yeux fixes
sur ses pretres, et si ceux-ci sont sincerement catholiques, le
peuple le sera aussi et le pasteur est la forme du troupeau ;
sans compter qu'avec de bons pretres, le pretre sera plus
instruit et mieux forme a la pratique de la religion; car
vraiment le schisme n'est pas une religion, les schismatiques ont tout perdu au cours des siecles et il ne leur est
restd qu'un rite dessich6 et des traditions chretiennes
melees de beaucoup de superstitions.
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L'an dernier, nous n'avons pas pu faire faire la retraite
aux popes, a cause des ivenements politiques, et toute
I'annee s'en est ressentie. Nous allons la leur faire faire la
deuxieme semaine du Careme; tous les popes y viendront
en deux fois et nous leur payons mdme les frais de voyage
pour y venir.
Nous avons continue nos missions dans les villages, er,
dans le cours de la derni6re annee, nous avons donne quatre
missions qui ont bien rdussi. Nous ne pouvons guere en
donner davantage, parce que,dans PEglise orientale, on ne
communie pas en dehors des caremes et que nous sommes
obliges de mettre nos missions A cette epoque, pour ne
point nous heurter inutilement aux usages requs. Nous en
avons donne deux avant Paques et deux avant Noel et cela
suffit pour le nombre de villages que nous avons. Nous
allons les reprendre d6s la premiere semaine du Careme.
Nous y envoyons habituellement trois missionnaires et un
frere coadjuteur qui s'occupe du materiel.
D'un autre c6ti, nos missionnaires qui sont dans les risidences de l'intirieur continuent A parcourir ies villages
catholiques, et ii importe que nous allions souvent dans
ces villages, ne fft-ce que pour 'inspection des ecoles. Puis
ce sont les predications et les confessions dans les villages
ct cela avssi est essentiel.
Nous venons d'etablir au mois de septembre dernier les
Filles de la Charite A Yenidji-Vardar et j'ai etC heureux de
pouvoir faire enfin cette fondation nouvelle. Grace i l'ere
de liberti amende par la Constitution, nous n'avons rencontre aucune difficulti et les Filles de la Charite ont eti
accueillies avec sympathie par toute la population. II y a
lA quatre soeurs dont deux pour le dispensaire et deux pour
la classe bulgare. A cause de la langue, nous avons fait
venir deux Filles de la Charite slaves d'Autriche: en
quelques mois, avec leur langue maternelle, elles auront
appris le bulgare. Les soeurs sont pauvrement logees, et
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1'cole et le dispensaire aussi tr6s pauvrement. Mais la
bonne Providence, qui a si bien aplani les difficultis de
cette fondation, viendra encore A notre secours, j'en ai la
confiance. C'est dejA beaucoup que nous ayons pu faire
cette fondation pour cette annie; car c'est toujours chose
difficile et onereuse qu'une fondation, et cette fondation est
tout entiere A notre charge.
Nous avons a Ydnidje-Vardar cent-quarante families
catholiques bulgares; j'espore que le nombre en sera vite
augmenti, grace a l'influence de cette nouvelle fondation.
Outre les ceuvres dont je viens de parler, nos missionnaires s'occupent encore de la direction des soeurs Eucharistines bulgares,dont le fondateur est Fun de nos missionnaires, M. Alloatti. Celui-ci va les confesser tous les
quinze jours dans leurs diffdrentes maisons et il les dirige
dans leurs oeuvres, tout en s'occupant de leur formation
religieuse. Puis, c'est la direction des Filles de la Charitd,
qui ont maintenant trois maisons en Macedoine: A Zeitenlik, un orphelinat de garcons avec la creche des enfantstrouvis; A Coucouch, un orphelinat de garCons et un orphelinat de filles, des ecoles bulgares avec plus de deux
cents eleves externes, un ouvroir, un dispensaire avec une
moyenne de quatre-vingts malades par jour, la visite des
pauvres et des malades dans la ville et les villages, etc., enfin la nouvelle maison de Yenidje-Vardar avec ecole bulgare et dispensaire.
Puis ii y a toutes les oeuvres de chariti dont nous nous
occupons. Au milieu des malheurs qui ont fondu sur la
Macedoine en ces dernieres annees, nous avons tlchi d'etre
la Providence de ceux qui souffraient; nous nous sommes
adresses de tous c6tds pour ramasser des ressources et venir
a leur secours; nous avons use sans cesse de notre Influence
aupres des autoritis turques en faveur de ceux qui etaient
injustement accuses; nous avons entretenu un lit A l'b6pital de Salonique pour les pauvres bulgares malades; et
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quand un malheur s'est produit quelque part, incendie on
massacre, nous nous y sommes rendus aussit6t pour consoler et secourir.
MONASTIR
L'INCENDLE DE LA MISSION

Le 14 fivrier 1909, M. le Superieur gendral requt de

Monastir le tilegramme suivant : u Mission et consular
brileds. Tout mobilier perdu. - PnoY, superieur. *
11 fallait benir Dieu de ce que, dans cet incendie, ii n'y
avait pas eu d'accident de personnes, quoi qu'il s'en soit
fallu de bien peu. Mais les pertes sont considerables.
La lettre suivante adressee le meme jour par M. Proy A M. le Superieur general donne les principaux details:
Monastir, 14 fevrier 9og9.

Le bon Dieu nous frappe; un incendie vient de brtler
la maison que nous habitions et la maison voisine du consulat tn partie.
Le feu a pris dans un magasin; de Ii, il s'est 6tendu chez
nous et par les toits an consulat. Notre chapelle, notre
bibliotheque, notre mobilier, tout a brfld. Je n'ai pu sauver que nos archives et le saint Sacrement.
II a fallu sauver avant tout mon confrere, M. Dupuy, qui
avait etc asphyxie par la fumde; on lui a fait reprendre
connaissance au moyen de 1'6ther; il est en ce moment hors
de danger '. Le frere Salvator Pulina s'est bien divoud; mais
ii avait ete, lui aussi, un peu asphyxi.e.
II faut se rappeler la parole de Job en cette circonstance
et se dire : u Dieu nous 1'a donne, Dieu nous J'a repris! v
Je suis risigna, quoique Pipreuve soit forte. Que la volonte
de Dieu soit faite!
i. M. Dupuy est d6c6de
le 19 fevrier 9gog, emportv par une pneumonie contractee posterieurenient i 1'asphyxie dont ii est parle ici.
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II faut que je cherche un refuge pour la journee; car
c'est a la lueur des dernieres flammes que je vous ecris.
Priez pour nous, et croyez-moi, etc.
Lucien PROY.
La lettre suivante adress6e a M. Milon, secretaire general, donne
quelques autres details :
Monastir, 17 fevrier

9gog.

Vous savez dedj qu'un terrible incendie a fait disparaitre,
en deux heures, toute la Mission de Monastir. Le souci de
la vie de mon cher M. Dupuy,dont j'itais responsable, m'a
empechi de sauver meme ce qui est le plus nicessaire pour
la vie de communauti, pour la vie du pratre. Je n'ai que
les habits que je porte. Ce qui est plus deplorable, je n'ai
pu sauver ni briviaire ni missel, ni ornements sacres, ni
pierre sacree. Je n'ai aucun livre de theologie. Je n'ai ni
livres de prieres, ni sermonnaire, ni catechisme : je suis
comme Job. Je vous prie de m'envoyer toutes les choses
qui sont n6cessaires a la vie de communaute, a la vie sacerdotale.
Que de regrets quand je songe a notre belle bibliotheque!... Je n'ai pas meme sauvi tous nos manuscrits. II
me faudra refaire tout 'historique de la Mission, que j'avais
d'ailleurs lu et relu. En le reproduisant de mon mieux, j'y
laisserai des lacunes sans aucun doute. J'avais, en ces derniers temps, eu la patience de copier la plupart des feuilles
volantes, de crainte que cela ne perisse, et voilI ce qui vient
d'arriver!
Je comptais vous surprendre par une petite biographie
de M. Lepavec que, peniblement, je m6ditais, au milieu des
occupations de l'administration si complexe ici, et je faisais
aussi I'historique de la Mission depuis cinquante ans. Deux
heures ont tout emporte. Puisse ma mimoire etre fiddle en
compensation des pertes subies. Me voici, en ce moment,
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dans un dispensaire aupres d'un malade, en attendant que
je trouve un logis.
Que les desseins de Dieu sont inscrutables!... Je viens
de tout perdre au moment oh je m'appretais a- attaquer
l'ennemi de front. Je faisais venir un prdtre bulgare : j'y
itais autorise; je n'avais plus qu'A ecrire & M. Cazot. Et
cette mdme nuit, 14 fevrier, la Mission n'existait plus!
Lucien PRoY.

ASIE
CHINE
ETAT DES MISSIONS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION EN CHINE

M. le Supirieur gienral a dcris, dans sa circulaire du
ti janvier 1909, ces consolants renseignements :

SL'etat de nos Missions de Chine est des plus consolants.
Le chiffre des catholiques s'est eieve, dans le cours de cette
annee, de 216 806 a 259 976; et celui des catichumenes

requs dans les catichumenats, de 32 655 a 46 827. II n'est
pas question dans ce nombre des adultes demandant la
grace du baptime avec 'instruction necessaire et qui vivent
dans leur famille; on en compte 76654, ce qui fait 22 i56
en plus sur 1'annae derniere. En outre, 56 228 enfants de
paiens ont requ la grace du bapteme. Pour rompre a toutes
ces Ames le pain de la virite catholique, sans compter les
catichistes tres nombreux, nous avons comme ouvriers
evangeliques : 145 Lazaristes europdens, 35 indigenes,
II pratres seculiers venus d'Europe, et 89 du clerg6 indigene. Notre maison de formation a Kia-Shing-Fou, qui a
donnddeja d'excellents fruits, compte en ce moment i6 6tudiants et 8 seminaristes. En presence d'une si vaste moisson, on ne peut que lui souhaiter et demander pour elle de
nombreuses vocations, tant pour nous que pour le clerge
seculier dont le besoin se fait sentir de plus en plus. Nous
sommes autorises a ouvrir un siminaire interne dans le
Nord, A cause des difficultis qu'eprouvent les postulants de
cette region pour se faire au climat de Kia-Shing. ,
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STATISTIQUES

GENERALES

SUR LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE

Pour arriver a se faire une juste idee des choses et des
situations, il faut, de temps I autre, 4tablir le bilan en
quelque sorte et comparer entre elles les diverses epoques:
on juge ainsi s'il y a progrbs et quelle est la mesure de ce
progres.
Dans un prec6dent numero des Annales(annee1907, p. 42)
nous avons donnd une importante statistique, oi, pour les
vicariats dont la Congrigation des Lazaristes est chargie
en Chine, les donndes de la derniere periode dicennale
etaient comparies entre elles.
Nous trouvons aujourd'hui dans l'Annuairepontifical de
la prdsente annie 1909 des statistiques plus genirales et
d'un grand interdt. Elles sont emprunties a l'Annuaire de
l'Observatoirede Zi-Ka-Wei. L'Annuairepontifical les fait
preceder des considirations suivantes:
a L'Annuaire de 1'Observatoirede Zi-Ka- Wei, outre les
donnees mitiorologiques et geographiques qui interessent
les navigateurs et les savants, renseigne aussi sur la religion
chritienne en Chine.
4 Depuis les grandes persecutions qui avaient presque
completement anianti la religion chrdtienne en ce pays,
le lent travail de reconstitution a fini par aboutir, et aujourd'hui la Chine a plus d'un million de catholiques, exactement I o41 196.
* C'est pour se rendre compte de ce progres que nous
publions, page suivante, un tableau statistique. II montrera, vicariat par vicariat, le nombre de pritres europeens
et indigenes, celui des chretiens, leur augmentation sur la
statistique precedente et enfin celui des catichumenes qui
sont Fespoir de la chritient6. v
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MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE (1907)

·
Ptrfti.
RESIDENCE CINTRALE

g

I

"~CRfi-

-

-

E

TIENS.

S-c

+

Premitre region
Tche-li .

Lazariste
a

... .

P6-king ......
Yong-p
. ...
Tchen-ting. .
.
Hien-hien . . . . . .

a

Jdsuites

Ho-nan. ...

.

13 54 105110 1453 -22000
9 I1 5,-3
'7
1000
19 2-2 44500 266530
49
62454 2808 8036

M. E. Milan

Wei-hoei. ..

Mandchonrie. .

M. E

Moukden . . . . ..
Ki-rin . . . . . . ..

32
5

Mongolie ....

M. E. Scheut
S

Song-cboo-tsoei-tae.
Si-wan-tse .....
Eul-ehe-se-k'ing-ti.
--

39 9
473
7 I

Paris
•

.. .

12

543
8
8

206&8
15823

83a2 3827
1815
899

6950

17466 1751
23776 1476
11430 2646

7100
6244
4094

Deuxidme r6gion

Hi (Sin-Kiang).
Kan-on..
.

(m.)
N.

M. E. Scheut I-li ..........
*
S

6

0

300

Liang-tcheou.....
Tin-Tcheou. ....

0
12

1
3

2702
1106

132
75

233
626

14 -26 21100
16
11489

500
389

5000
6306
7302
7926

N.

Franciscains
M. E. Rome

Si-ngan ........
Tch'eng-kou ....

Chan-si ....

N.
S.

Franciscains

T'ai-yuen .......
Lou-ngan .......

Chan-tong . . .

1N.
E.

Chen-si ...

.

S S.
Jlo-na . . . . . .
Houp .....

Kiang-si. . .

Tsi-nan. .......
Tche-fou........
Yen-tcheou ......

.6

Troisteme r6gion
E. Parma Siang-tch'eng.....
M. E. Milan
Nang-yang .....
Franciscains Ou-tch'ang ......
S
Lao-ho-k'eou. ..
S
[-tch'ang .......
Augustins
Li-tcheon .......
Franciacains Heng-tcheon .. . ..
Lazariates
Kieou-kiang .....
*
Fou-cheo. .
*
Ki-ngi n. . . . . . . .
Ning-po ........

w (P.A.) M.
S.

E.

N- W.
S. W.

Hou-nan.....

*
M. E. Steyl

..

N.
S.

N.
S.

S.
Tch6-kiag. ..
Klang-nan . .

Jd•uites

Chang-hai .....

.

15 16
6 6

18200
14316

1012

-26 19
5
46 1

3568
9900
35301

2849 15755
500 1500
4500 36367

213
700
1448
1154
920
493
383
397
995
837
1508
11215

2000
6000
20000
9100
6384
3317
1000
8861
3500
2932
8683
95013

Quatrimae region

Koui-tcheou .

M. E. Paris
"

Koei-yang. ......
19 17 24018
233 22825
39 45 40000
? 8672
Tch'eg-to.....
Th'ong-k'ing...
48 41 34800
700 17000
Sui-fo..
........
46 14 26000 2000 5000
You-nan. . .
You-nan-sen .....
13 10390 840 13097
Thibet ......
.
Ta-tsien-lo .. ...
15 15 2050
?
1000
I • . .
.
U Cnan-tong E. a c6dd as Chan-tong N., en 1906, les sous-pr6fctures de Li-tsin, Tchanhoa et Hai-fong. Laccroissement des 2 vicariats est 2 3t9, c'est-a-dire pres
de 8 /..
Se-tchouen - - -

N.. WN.
S.
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Vi ARIATS APOSTOLIQ UEL

a

RESIDENCE CENTRAr.'E

GAToSS

E

*. :

TiKNS.

iI,1_-

Cinquibme region
Fou-tcheou ........
. Dominiins. Fou-tcheou .....
Aumoy (sans Formose ..
.
*
Am.
.1..
long-koiL . .. .
. .
. Milan.
Hn-kong ..
Koang-toPg P. A.. . . . . M. E. Iris.
Can-on .

.

Koang-si iP. A
...
.
Na-nng . . . .
aI'
p-c
.edliverses inissions .....................
Trappites .................................
I Vicariats aposiolieues.
Pr6fectures
('. A.

38)

IPretres europ.

1346

indig.

5(
85

4 441

SDioc. de Macao et Miss. d'lli 2

.

|IChrdtiens.

3 16 44' .
S
18 1 4
U 4_4
17
1 0 419
6 15
63

S 4
23
6 5

361

1

42

V131UpoU
P r
B
Un pour

1042 196

(Un sur

539~
4090

R6gions voiaines
Uloctse de Macao ..
. ..
Archidiocvse de Tokyo. ..
Diocese d'Oska ....
Diocese de Nagasaki . ..
Diocese d'Hakodald ....
V. Ap. de Coree. ....
Formos. .......
....
Shikoku (P A.) .......

M. E. Paris.

UMacao . . . .
....
Tokyo. .....
:.. ..
.Osaka
. . ......
.

Nagasaki .......
Sdai
Dominicains.

. . . . . . ..
Amoy. ..

Kochi.

...

.7

....

66
34
9

2
3

453
3593

313

3. 26 42t,86

91

1

4235

j12 0

2240

97

3

0

316

16

2

1

4

1

Du tableau.qui precede, il serait facile de degager les
totaux : i° du nombre des chrdtiens par provinces ou par
congregations; 20 du nombre des prtres.
Ce travail a etd fait d'apr6s des documents puisis a la
mime source que le tableau precedent. Quelques donnies
sont peut-etre d'une epoque diff6rente et 4 cause de cela
quelques chiffres gdndraux ne concordent peut-etre pas
entierement. Nous allons donner en note, avec les observations dont leur savant auteur les a fait pricider, les plus
importants de ces tableaux, tels qu'ils sont dans un resume
publiC par I'imprimerie des Peres Jesuites de Zi-ka-wei:
Notes statistiques, etc., 1908 .
In

NOTES STATISTIQUES
SUR

LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE

a Le questionnaire, que nous avons pris la liberte d'adresser &
NN. SS. les Vicaires apostoliques, I'annee derniere, a ete accucilli

3
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TCHE-KIANG
NING-PO
Les Missions catholiques, dans leur numero du 29 janvier
publient les renseignements suivants:

o90g,

Lettre de Mgr REYNAUD, Lagariste,
Vicaire apostolique du Tche-Kiang (Chine).
Le 27 novembre a itd, pour la premiere maison des
soeurs de la Charite en Chine, un jour de joie et de ben&diction. La chretiente de Ning-po, oi nous avons cependat
par Leurs Grandeurs avec une bienveillance qui nous faisait un devoir de leur communiquer au plus t6t le resume de leurs reponses.
a Les notes qui suivent doivent etre consideires comme un essa.
Les divers yicariats ne redigent pas leur compte rendu aux mmmes
dates ni suivant le meme plan. Cette diversite,qu'il n'est ni possible,
ni peut-etre d6sirable d'viter, est la pierre d'achoppement de la statistique. 11 est manifeste, par exemple, que les mots a sdminariste a,
a oratoire *, etc., ne sont pas pris partout au meme sens. Quelques
chiffres sont visiblement errones; nous ne nous sommes pas permis
de les remanier arbitrairement.
a Les statistiques se rapportent a 1907. 11 est cependant des missions oil le recensement n'est pas fait tous les ans : cela a pu nous
induire en erreur, en particulier pour ce qui concerne i'accroissement. - Zi-ka-wei, 3I juillet 90o8. D
I. NOMBRE DE CHRITIENS PAR PREFECTURES

Comme ii etait A craindre, la plupart de NN. SS. les 6veques n'ont
pas les donnees suffisantes pour fournir ce renseignement. Neanmoins, les chiffres qui suivent ne sont pas sans interet: ils se rapportent tous a 'annee 1907.

Kiang-sou.

Tche-li.
Pao-ting fou. .....

.44

Choen-tien fou. . . .

Ho-Kien fou. . . . . .
Tchen-ting fou.

..

777
34440

3 012
20000o
ooo

Tchao-tch6ou. ...

..17000

Koang-ping fou. .

.

Suen-hoa fou ....
Tien-tsin fou. .....
Tai-ming fou. . . .
Ki tcheou. . .....
Chen tcheou.....
Choen-td fou. .....
Ting
Tina tcheou. .-.
.-..

16 537

..5
584
369
.o
.
6566
4261
.
4078
.
4000
3 5oo

Song-kiang fou. . .
Tai-tsang tcheou. .
Siu-tcheou fou. . . .
Tchang-tcheou fou.
Sou-tcheou fou . . .

58 336
23 270
18 730
14930
o488

lai-men t'ing.....

4 778

T'ong tcheou .....
Tchen-kiang fou. ..
Kiang-ning fou. . . .
Yang-tcheou fou. . .
Hoai-ngan fou. ....
.
Hai tcheou ......
.

2410
969
937
882
179
17

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION

-

274 Pritres

(ON*EVHIAIAr' APOSTOLICUIE
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CUR
ci-
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TIENS.

|

Rl~BBINCE CIETRAL.B
I

i.ATIOS

C'nquime r6gion
Fou-theou ...

.......

Dominicais.

Anioy (sans Foriuosej . . .

Fou-tcheou. .....

37 16

147J

Amoy

18

1

424•

.......

Hong-kong ....
. ...
M.E. Milan.
Iong-kong ...... .
.
. K. lris. Can-ton . . ..
Koang-toug iP. A.) ..
Nan-ning .......
Koang-si(P. A.. .. ....
'rrocurv
de diiverses missions .................
..
Trappistes . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Vicariats aposiolioues.
38)
S Prefectures . (P. A.I
4
S Dioc. de Macao ei Miss. d'lli 2)

25806
1

47

1
114195
90 1000
67 15 56355 631>
17 4312
S 4 3610
23
6

5

lrPretres europ. 13461931)Un pour 22083 ha.
indig.
544
585
Un pour
539 chr.
Chrdtiens. 1042 196
(Un s.r
400. hab.

Rfgions voisines
Dio'i-se de Macao....
Archidiocbse de Tokyo. .. .1. E. Paris.
Diocese d'Osaka. ......
. .
Dioeose de Naasaki .Nagsaaki
Diocese d'Hakoat. . .. .
V. Ap. de Coree ......
.
iS
Foruose. ............
Dominicains.
Shikoku (P A.) .......

aoIMa
....
.
.
Tokyo. ..........
.
Osaka.........
........
Sendai .........
.
t..........
Amoy..........
..
Kochi. . ......

66
34 26
24 1
47 10
12 0
0

27 930
94.53
33
:313
4-2 46
291
4235
306
63340 2050 5503
2240
97 343
31
1
92

Du tableau.qui precede, il serait facile de degager les
totaux : i° du nombre des chretiens par provinces ou par
congregations; 20 du nombre des prdtres.
Ce travail a ete fait d'apres des documents puises a la
mdme source que le tableau precedent. Quelques donnies
sont peut-6tre d'une epoque differente et a cause de cela
quelques chiffres generaux ne concordent peut-etre pas
entierement. Nous allons donner en note, avec les observations dont leur savant auteur les a fait preceder, les plus
importants de ces tableaux, tels qu'ils sont dans un resume
publid par l'imprimerie des Peres Jdsuites de Zi-ka-wei :
Notes statistiques, etc., 1908 '.
I.

NOTES STATISTIQUES
SUR LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE

t Le questionnaire, que nous avons

pris ]a libert6 d'adresser i

NN. SS. les Vicaires apostoliques, I'annee derniere, a it6 accueilli

-

27 5

-

TCHE-KIANG
NING-PO
Les Missions catholiques, dans leur nurnro du 29 janvier 19og,
publient les renseignements suivants :

Lettre de Mgr REYNAUD, La;ariste,
Vicaire apostolique du Tche-Kiang (Chine).
Le 27 novembre a ete, pour la premiere maison des
sceurs de la Charite en Chine, un jour de joie et de binddiction. La chretiente de Ning-po, oi nous avons cependant
par Leurs Grandeurs avec une bienveillance qui nous faisait un devoir de leur communiquer au plus t6t le resume de leurs reponses.
a Les notes qui suivent doivent &tre considerees comme un essai
Les divers yicariats ne redigent pas leur compte rendu aux mimes
dates ni suivant le meme plan. Cette diversite,qu'il n'est ni possible,
ni peut-etre desirable d'eviter, est la pierre d'achoppement de la statistique. II est manifeste, par exemple, que les mots a seminariste w,
a oratoire v, etc., ne sont pas pris partout au meme sens. Quelques
chiffres sont visiblement erronds; nous ne nous sommes pas permis
de les remanier arbitrairement.
a Les statistiques se rapportent 190o7. 11 est cependant des missions oh le recensement n'est pas fait tous les ans : cela a pu nous
induire en erreur, en particulier pour ce qui concerne 'accroissement. - Zi-ka-wei, 3i juillet 1908. 5
I.

NOMBRE DE CHRETIENS PAR PREFECTURES

Comme it etait A craindre, la plupart de NN. SS. les eveques n'ont
pas les donnees suffisat:;; pour fournir ce renseignement. Neanmoins, les chiffres qui suivent ne sont pas sans interdt : ils se rappoFtent tous

a

I'annee 1907.

Tche-li.
Pao-ting fou. ..... .
44 777
Choen-tien fou. . . . 34440
Ho-Kienfou. . . . . . 3
12
Tchen-ting fou. . ..

Tchao-tchou. ...
Koang-ping fou. .
Suen-hoa fou....
Tien-tsin fou. ...
Tai-ming fou. ...
Ki tcheou. . . . .
Chen tcheou. ....
Choen-t. fou. . .
Tine tcheou. ... ..
Tinjztchou.

20000

. . 17ooo
. . 16 537
. 15 584
..o
369
.
6 566
. .
426
.
4078
. .
4 ooo
. ..
33 5o0
o

Kiang-sou.
Song-kiang fou. ...

58 336

Tai-tsang'tcheou. ..
Siu-tcheou fou. . ..
Tchang-tcheou fou. .
Sou-tcheou fou ... .

Iai-men t'ing

.....

T'ong tcheou

...

23 270
18730
14930
1o488

4778
.

2 410

Tchen-kiang fou. .

969

Kiang-ning fou . . .
Yang-tcheou fou. ..

937
882

Hoai-nganfou. ... . .
Hai tcheou ....
.

179
173
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de belles ceremonies, a rarement vu de fdte plus touchante.
II s'agissait du couronnement de la Vierge de la midaille
miraculeuse, si chere au coeur des Filles de saint Vincent.
L'itablissement de nos soeurs est un vrai village, divise
en quartiers aussi animbs qu'int6ressants. Creche, orphelinat, dcoles, ouvroirs, ateliers, h6pital, asile de vieillards,
refuge d'invalides, catichum6nat, etc., voili autant de
ruches pleines, bruyantes, peuplIes de plus de cinq cents
personnes.
On avait dO restaurer l'ancienne chapelle et, naturellement, Pagrandiraussi, puisque le personnel ne cesse d'augmenter. On profita de Poccasion pour preparer un beau
Ngan-hoei.
Ning-kouo fou..
Ing-tcheou fou. . .
Tch6-tcheou fou. .
Ngan-k'ing fou...
Koang-ti tcheou.
Lou-ngan tcheou.
Liu-tcheou fou. . .
Fong-yang fou. . .
Tai-ping fou . . .
Se tcheou. . . . . .
Houo tcheou . . .
Hoei-tcheou fou.
Tch'ou tcheou ...
Kiang-si E.
Fou-tcheou fou. . .
Kin-chang fou...
Koang-sin fou ...
Yao-tcheou fou...
Ho-nan N.
Tchang-t6 fou. ...
Wei-hoei fou.
-..
Hoei-king fou....
Chan-si.
Lou-ngan fou ...
Ping-yang fou ...
Tchen-tcheou fou..
Houo tcheou . . .
Tsin tcheou. . . . .
Kiang tcheou . . .

5828

4 948
3789
2 911
2 546
2 202

1 438
1414

86o
697
669
427

7 429

3786

2858
2 222

3 70
1900oo
462

8745
1733
1 4t5

88o
876
337

Hi tcheou. . . . . . .
Leao tcheou . . . . .
Pou-tcheou fou.
.
Kai tcheou . . . . .
Kan-sou.
Ning-hia fou ..
Liang-tcheou fou. . .
Kan-tcheou fo. . . .
Lan-tcheou fou. . . .
Sou tcheou . . . . .
Si-ning fou . . . . .
Sin-kiang.
1-li fou . . . . . . .
Chen-si.
Yen-ngan fou. . . . .
Mongolie.
K'eou-wai du Tche-li
Ting de Kalgan. ..
Ting de Tou-chenk'eou . . . . . . .
K'eou-wai du Chen-si
Ting de Koei-hoa.
tch'eng. . . . . . .
T'ing de Fong-tchen.
Eul-tao-ho .
.
Ning-yuen .
.
T'o-t'o-tch'eng.
Houo-ling-ki-eul.
Mongols-Ortos. .

215
115

4 i77
I 3a3
972
33o
77
3oo
2 271
8900
I 200

6732
5 000oo
3 00ooo
i 65,
1 250

950
496

Remarque. - Trois missions seulement, Tche-li N., Tche-li S-E
et Kiang-nan, et cinq provinces seulement, Tce-li, Kiang-sou, Se-
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tr6ne a la Vierge Immaculie. LA, au-dessus de Pautel, mais
en arriere, dans une niche vaste et bien eclairde, elle attire
les regards et les coeurs, d6s qu'on entre. On dirait une
apparition qui descend du ciel et, instinctivement, on tombe
a genoux pour prier.
tch'oan, Koang-tong, Chan-tong, comptent plus de chretiens que le
Song-kiang-fou. Le Pao-ting-fou est la seconde prefecture pour le
nombre des chretiens, trbs probablement.
II.

NOMBRE DE CHR•TIENS

PAR PROVINCES

Total. Poor cent.
Tche-li. . . . 217947
Kiang-sou. ..
I36o06
Se-tch'oan et
Thibet. . . . 11 961
Koang-tong.
102 125
Chan-tong. ..
72 838
SJapon . . . .
63651
Core . . ..
63 34o
0
Hou-pe. . . .
52549
Fou- kien.
.
51299
Mongolie. .
48495
Kiang-si. . . .
36 329
Chen-si . . .
35 b8t

20
13

II
1o

7
5
5

5
3
3

Chan si. . . .
Ngan-hoei. ..
Koei-tcheou.
Tch6-kiang. ..
Cheng-king.
Ho-nan . .
Kirin et Amour
Yun-nan ...
Hou-nan ...
Kan-sou.
.
Koang-si ...
Sin-kiang. . .

Total. Pourcent.
32516
3
27992

3

25368

a

25126

2

28628
18487
15823
1389
9176
7985
36io
3oo

2
1
I

I
I

x
a
a

Remarque i. -Leschretiens du Ning-hia-fou, bien que dependant
du vicariat de Mongolie Occidentale, ont etc comptes dans leur province du Kan-sou. Peut-4tre eft-il fallu traiter de meme les parties
extra muros du Tche-li, du Chan-si et du Chen-si, mais les donnees
que noun possidions etaient insuffisantes.
2. - La deuxi6me colonne donne le rapport du nombre des chrdtiens au total: des chrdtiens de Chine. Sur 1oo chretiens, 2o appartiennent au Tche-li, etc.
111. NOMBRE DE CHRETIENS PAR CONGRIGATIONS

M. E. de Paris..
Jesuites. . . ..
Lazaristes. . ..
Franciscains. ..
M. E. de Scheut.
Dominicains. ..

Absolu. Relatif
256779 24
226542

21

216 948

20

149424

14

56780

5

51 299

5

M. E. de Steyl. .
M. E. de Milan..
Macao . . . . ..
M. E. de Rome..
Augustiniens. ..
M. E. de Parme.

Absolu. Relatif.
39370 4
31627
3
27 930
3
1
11489
2677

io55

La seconde colonne donne le rapport du nombre des chretiens au
total des chretiens de Chine. Sur too chretiens, 24 ddpendent des
M. E. de Paris, etc.
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Prdparde par une retraite qui avait reuni un grand
nombre de fideles du dehors et favorisde par un temps exceptionnellement beau, la fete fut delicieuse.
Apres un sermon de circonstance, au milieu des fleurs,
des lumieres et des chants de triomphe, sons les regards
emus et ravis d'une multitude pieuse, Marie recut son diademe de reine, symbole de sa puissance, instrument de sa
bonti et gage de notre confiance. Le chant du Regina cceli.

letare iclata alors en notes joyeuses, sous les voites de
I'humble chapelle, comme un cri de victoire, de joie et de
reconnaissance. Qu'elle est belle ainsi, Marie, avec sa couronne, la tete inclinee et les mains tendues vers ceux qui
rimplorent! N'est-ce pas la puissance au service de la bonti
pour consoler et binir?
La cidrmonie fut suivie de la messe pontificale, chantie
par les seminaristes. II y eut plus de quatre cents communions.
Le soir, apris le salut, il fallut distribuer des midailles
miraculeuses aux nombreux timoins de cette touchante
manifestation. Les enfants de Marie voulurent me donner
la mienne et je la conserve comme un precieux souvenir de
ce jour bini.

Si, maintenant, nous quittons la ville pour venir au prineipal faubourg qui sert de port a Ning-po, la encore nous
jetrouvons les Filles de la Charit6 au milieu des pauvres.
C'est la maison de saint Vincent de Paul, pire de tous ceux
qui souffrent et que le monde repousse. L'etablissement est
Taste et abrite plus de quatre cents malheureux, qui forment
un vrai musie de la souffrance humaine : aucun echantillon
ne manque, la collection est complete et chaque misire a
son pavilion. II y a, en effet, les vieillards, les orphelins,
les estropies, les idiots, les malades, etc. Saint Vincent
semble jouir au milieu de tant de pauvres; il leur sourit,
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leur tend les mains, pendant que ses Filles, qui les appelJ. les accueillent avec une bont6 et les
lent * leurs maitres
admirables. Aussi les paiens
un
divouement
servent avec
eux-memes ont-ils voulu aider de leur bourse cette oeuvre
de misbricorde, et c'est principalement au moyen de leurs
contributions charitables que nous avons pu clever ce vaste
etablissement oi chaque infortune trouve un abri et des
soins. 11 est bien situi, bien a~r6, tres vaste et cependant
aucun lit n'est libre et quelques malheureux, venus trop
:ard, acceptent de coucher sur le plancher plut6t que de
s'en aller. Tous les paiens qui meurent partent avec un cercueil, faveur ici tres apprdcide et, avec le bapt8me, ce qui
vaut mieux encore.

OUEN-TCHOU (WENTCHOW)
M. Cyprien Aroud, Lazariste, c&rit de Wentchow, IC 2 janvier 1909,
aux Missions catholiques (no du Ig fevrier 19og) :

Wentchow, depuis deux ans, a continue a prosperer: nos
jeunes baptises perseverentet se perfectionnent dans lavoie
chretienne, et nos chapelles comptent toutes des catichumenes. Plus de 600 gargons frequentent nos icoles et catdchumenats et i 5o jeunes filles ou m6res de famille viennent
a la Sainte-Enfance pour s'instruire et se preparer au saint
bapteme. Les cinquante catdchistes dispers6s dans notre
immense district travaillent avec zale a l'ceuvre de Dieu.
Nos chritiens baptises atteignent maintenant le beau chiffre
de 7 ooo.
Quand je me reporte a une epoque cependant proche, a
huit ans de distance, je constate un bien consolant changement. Alors nous avions a peine 2 ooo baptises et que de
regions ignoraient mdme l'existence de la religion catho-

lique !
Nos moyens d'evangilisation

etaient tres restreints.
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Nous n'avions pas encore organisi cet admirable corps de
catichistes qui, bien dirigi et suivi avec soin. fait des merveilles. Maintenant, partout on parle de nous, on nous
connait, on nous estime. Une vingtaine de chapelles ont
ti derigees recemment, et dix encore sont a ouvrir.
Ah ! chers abonnes des Missions catholiques, que de
bien vous faites ici par vos aum6nes ! Sans vous, que ferions
nous?que pourrions-nous? Nous ne pourrions meme pas
vivre, car nos chretiens sont si pauvres que Pon n' ose rien
leur demander. Cependant, ils nous nourrissent pendant les
missions, et, quand on arrange une chapelle, ils donnent
volontiers tout ce qu'ils peuvent. Les secours que vous
nous envoyez viennent completer ces collectes locales et
permettent au pauvre missionnaire de constituerles ceuvres
les plus ndcessaires.
OUEN-TcHJoU ou WENTCHOW, ville de Chine, province de

Tche-Kiang, chef-lieu du departement du mime non, a 26o kilometres, S.-S.-E. de Hang-Tchou, sur la mer de Chine. Ville
belle et bien peuplee.

PERSE
Nous avonsindiqu priecdemment (page go) la cause des
troubles qui agitent la Perse: le retrait de la Constitution
pricedemment octroyee et la dissolution de la Medjilis ou
du Parlement ddji reuni en vertu dela Constitution.
C'est d'abord autour d'Ourmiah que les suites lame ntables du disordre politique se sont fait sentir. II y eut quelques violations de frontieres de la part des Turcs, et surtout
les Kurdes ennemis interieurs se livrerent au pillage. Ensuite, les insurges se sont groupds a Tauris. Aujourd'hui,
enfin, c'est A Ispahan que l'insurrection s'accentue.
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I
Sur ce qui s'est passe aux environs d'Ourmiah, ville on
se trouve la principale residence des Missionnaires, nous
avons deja donne quelques renseignements. Les Missions
catholiques ajoutent ces details:
a En Perse, la situation est lamentable. Dans un grand
nombre de villages, les chretiens, pilles par les Kurdes, cnt
tout perdu.
t A la fin de I'annee derniere (1907), une Commission
avait e1t nomm6e. Des delegues speciaux, venus, les ans
de Teheran, les autres de Constantinople, devaient se rencontrer a Ourmiah an suiet du diffdrend entre la Turquie et
la Perse. Les pourparlers durerent tout le mois de fivrier 1908 pour n'aboutir A aucun risultat. Les commissaires ottomans retournerent en Turquie. Immediatemen,,
les Kurdes reprirent leurs brigandages interrompus. Coup
sur coup, Terzalouvi, Daghbaghi, Assan, Iki-Aghatch Eurent assaillis et pillis. La route d'Ourmiah a Salmas devint
impraticable et la-terreur regna pendant deux mois, dans
toute la plaine d'Ourmiah. A Chamchadjian, les chritiens,,
armis de mauvais fusils, se defendirent pendant cinq heures,
et les Druses se retirirent, apres avoir envahi seulement
les premieres maisons du village.
a Au mois de iuin, les membres de la Commission turquue
revinrent a Ouriah ; mais les ddsordres redoublirent. Les
villages chretiens de Barbaroud et de Sardaroud fure:t
saccagisdans la nuit du toau 1i1 juin. Malgre la resistance
des habitants, ceux d'Ardichial et de Tekia furent egalement envahis; mais les chretiens leur firent payer cher leurs:
violences; les Kurdes furent mis en fuite, en laissant un
certain nombre des leurs, etendus sans vie dans les marais;
mais ils se vengerent cruellement sur les Barbaroudiens.
Le gouvernement turc, sommi d'agir par les reprisentants
des nations europeennes, obligea les Kurdes de rentrer
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dans leurs montagnes et le calme se retablit, mais apres
combien de disastres
- Missions catholiques, i ' janvier 1909.
II
Apres le brigandage des Kurdes vint I'insurrection poli-.
tique. Elle s'itendit au nord et se localisa ensuite a Tauris.
Du nord, une dipche du 3o dicembre
o908
disait:
* Les nouvelles de province sont aussi peu rassurantes.
Le mouvement nationaliste se rdpand a Asterabad, a Meched
et i Recht. Une centaine de nigociants de cette derniere
ville se sont refugies au consulat ottoman. Le gouvernement menace de les prendre de force. a
Le 21 janvier 1909, autre d6piche ainsi conque:
4 Un teldgramme de Tehdran annonce qu'un soulkvement s'est produit pres de la frontibre transcaspienne russe,
dans plusieurs villes persanes, qui ont chass6 les autorites
dependant du gouvernement.
Et le 23 fevrier, un autre tel.gramne disait au sujet de
Recht, port persan sur la mer Caspienne:
, L'andjouman de Recht a tel6graphid aux 16gations
pour demander la convocation du Parlement et le renvoi
des conseillers du chah, dont I'influence est nefaste.
* Le telegramme privient les 1lgations de 1'intention des
nationalistes de barricader la route de Tehdran , Recht et
rejetant d'avance sur le gouvernement qui refuse les libertis
constitutionnelles toute responsabilitd pour le pr6judice
eprouve du fait de I'interruption du commerce etranger.
a Un tildgramme de Tabriz dit qu'on se bat autour de la
ville. .
C'est en effet a Tauris ou Tabriz, metropole de PAzerbedjan la plus importante province de Perse au point de
vue commercial, que I'insurrection fortifia ses positions.
Les Missionscatholiques ont public la lettre ci-apres dcrite
de Tauris.
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Lettre de M. BARBERET, Latariste.
18 decembre 9go.-

Tabriz (la Porte du royaume, le Pinacle de Ilslam,
comme la nomment les Persans)se reveilla le 22 juin 1908
au bruit des canons et, depuis ce jour, elle est sur le pied
de guerre. Deux partis sont en prdsence : celui du roi qui,
desireux de garder son autocratie supreme, refuse la constitution, et le parti constitutionnel, dont les representants
politiques sont les Adjoumans. Ce dernier lute vaillamment contre le premier, riclamant des droits et des liberti s
qui lui seront accordessansdoutedans un avenirprochain.
Tauris est le dernier retranchement du parti constitutionnel, qui a d'abord eprouved Teheran un echec formidable. Malgre les canons, malgri les troupes du gouvernement, le parti constitutionnel est rest~ jusqu'ici vainqueur
a Tauris.
Les quartiers des royalistes: Chechghilan et Davatchi,
ot, il y a quelques mois, on voyait de magnifiques bazars et
les plus beaux magasins de la ville, ou rignait une activiti
indescriptible, ne sont aujourd'hui qu'un amas de ruines.
La canonnade et la fusillade de nuit et de jour durant
plusieurs mois ont porte de ce c6td la devastation et la
mort. Les maisons des notables du parti royaliste ont ite
pill&es et incendies. Heureux ceux d'entre eux qui ont pu
sauver leur vie en fuyant vers la Russie ou vers Teheran !
Le Auartier que les vainqueurs occupent est couvert de
fortifications et de barricades. Si la guerre doit recommencer, elle sera terrible; ii faudra prendre d'assaut rue par rue,
maison par maison.
Voila la perspective du printemps prochain, A moins que
Thderan ne fasse des concessions.
*

*

Pour nous, tout en nous tenant en dehors de la question
qui jette les uns contre les autres les habitants de cette cite,
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nous ne pouvons pas ne pas deplorer tant de vies sacrifices,
tant de sang ripandu, tant de ruines amonceldes. Le pauvre peuple a beaucoup souffert, n'ayant pour nourriture
que des pasteques et des fruits a moiti6 murs. La ville etant
cernie, les approvisionnements que fournit d'ordinaire la
campagne ne pouvaient y entrer.
Depuis plusieurs semaines, le canon s'est tu, le calme
s'est retabli; mais ce calme semble presager une nouvelle
tempite, car le parti constitutionnel ne desarme pas. Au
contraire, on le6ve de nouvelles barricades; celles qui
furent endommagies au cours de la bataille sont reparies;
les chefs du parti font de grandes provisions de bli en prevision d'un siege en rigle. Daigne la Providence metre
fin a ces luttes sanglantes!
Jusqu'A ce jour, elle nous a preserves, nous et nos
ceuvres; bien mieux,.nous avons pu pqursuivre la construction d'une grande ecole (aujourd'hui achevie), qui peut
recevoir cent cinquante a deux cents eleves (externes). En
somme, nous n'avons eu a regretter qu'un certain retard
dans les travaux, retard motive par les ouvriers qui, au
fort de la lutte, quittaient le chantier, pour aller faire le
coup de feu sur les barricades.

Notre icole, qui est ouverte depuis le ir octobre, comprend deux categories d'eleves: les Arminiens, qui sont
de beaucoup les plus nombreux, et les Persans, fort avides
d'apprendre notre langue. Chaque categorie a ses locaux
spiciaux, simples et bien amenages. La catigorie qui nous

intiresse le plus est celle des Armeniens, car c'est su! tout
pour eux que nous sommes ici, c'est sur ce terrain srulement que peut s'exercer le zele des missionnaires; inutile
de parler de religion aux Musulmans.
Les catholiques armnniens sont encore peu nombreux.
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Les gens de cette nationaliti qui habitent notre ville sont

en majoriti schismatiques; plusieurs sont incroyants, surtout parmi ceux qui ont dtd chercher dans certains pays
d'Europe une demi-science dont ils sont tres infatuds.
Le but que nous poursuivons est de donner a la jeunesse
qui frdquente notre dcole la viritable instruction religieuse.
Pour cela des cours de catichisme ont lieu plusieurs fois
par semaine, et la plupart des 6leves sont avides de s'instruire et d'abandonner le schisme.
De fait, beaucoup sont schismatiques parce qu'ils sont
nes de parents schismatiques. Les prdtres, forts ignorants,
m'a-t-on dit,et plus soucieux de trouver de quoi vivreque
d'instruire leurs ouailles, les laissent croupir dans une indicible ignorance religieuse. D'une maniere gendrale, les
Armdniens d'ici sont plut6t indifferents qu'antireligieux.'
L'espoir pour la. mission est done dans cette jeunesse qui,
iibrement et sans la moindre contrainte, assiste aux offices
de l'dglise et suit les pr6dications du dimanche.
L'dducation intellectuelle et religieuse des jeunes filles
est confiie aux sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui ont
orphelinat, ouvroir, dcole externe, dispensaire. Que les
ames charitables daignent venir en aide i leurs pauvretdl
Nos oeuvres sont encore a leur debut, car la mission de
Tauris ne date que de 1901. Encore ce ddbut fut-il tres
dur.
L'apparition des missionnaires excita la mefiance pendant
plusieurs annies. C'est peu a peu seulement qu'on s'habitua
a les voir, et que les pierres et les maledictions cesserent de
pleuvoir sur eux quand ils passaient dans les rues. Aujourd'hui, nous circulons librement. Les meilleures families de
la ville envoient leurs enfants A notre icole.
Les protestants ont plusieurs 6tablissements et font aussi
de la propagande. Ils sont largement r.tribues par leurs
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missions respectives; je doute cependaut qu'ils obtiennent
des succ6s en proportion des secours qui leur sont alloues.
Pour nous, le grand besoin du moment est une modeste
iglise qui nous permetrait de reunir sous un mdme toit,
les dimanches et les fetes, la population catholique de la
ville. Jusqu'a ce jour une modeste chambre transformee en
chapelle.est tout ce que nous possedons. Les assistants
doivent rester debout, serres les uns contre les autres, pendant le saint sacrifice. Quand done brillera pour la premiere fois sur Tauris la croix ridemptrice? Le futur sanctuaire sera dedii a la Vierge puissante, Virgo potens. Elle
ecrasera, ici comme ailleurs, les heresies et le schisme.
Je m'adresse specialement a l'inepuisable charite des lecteurs des Missions catholiques. Cette terre de Perse ne restera pas toujours un sol ingrat, et nous avons la ferme
confiance qu'a 1'ombre tuleraire de la croix, des fruits
nombreux viendront couronner nos efforts. - Missions
catholiques, 29 janvier 9og9.
III
Enfin, les insurges ou parti constitutionnel ont porte
leurs efforts du c6te d'Ispahan, comme ils avaient fait pour
Tauris.
Disons des maintenant que les etrangers ne sont nullement molestes, dans cette querelle, on pourrait dire toute
personnelle entre les partis politiques persans.
Ici nous ne ferons que reproduire quelques dp&ches qui
resument la situation.
Teh6ran, 5 janvier. - Samsam es Sultanch, le chef des Bakhtiaris,
est arrive a Ispahan et a occupe la ville.
Les troupes du chah oat ete entierement dispersees. La ville est
plus calme et la conduite des Bakhtiaris est excellente.
Le chah a refuse de reconnaitre Samsam comme gouverneur et a
otfert la position i deux dignitaires locaux qui ont naturellement
refuse, va les circonstances actuelles.
On craint que les methodes inconsiderees du gouvernement ne
crient de graves complications en Perse centrale. (Times.)
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[N. D. L. R. - Ispahan est la troisieme ville de Perse, 1'ancienne
capitale du pays. Les revolutionnaires, dejA maitres de Tabriz, sont
maintenant en possession des deux plus grands centres de l'empire
apres la capitale. Si P'on ajoute que Tabriz est situd au nord-ouest et
Ispahan au sud de Tehiran, on peut se rendre compre de la situation.]
6 janvier. - On s'est battu hier toute la journee a Ispahan. L'arrivee des renforts de la tribu des Bakhtiaris a donni un certain avanrage aux insurges. Les Bakhtiaris se sent empares de 'arsenal et en
ont chassi les soldats, dont un certain nombre ont cherSh~
refuge
au consulat britannique, pendant que les habitants pillaient le palais
du gouverneur. Celui-ci est destitur
et le chef des Bakhtiaris a'est
proclam6 lui-meme gouverneur.
11 a pris des mesures pour assurer Pordre et les 6trangers commencent a se rassurer.
Le nouvel Andjouman (club politique) d'Ispahan a adresse i toutes
les legations des t.legrammes d6clarant que la population d'lspahan
a elu, conformement a la Constitution, un Parlement. L'Andjouman
demande l'appui des puissances pour aider les Persans i obtenir que
le chah remplisse sa promesse d'accorder une Constitution.
Le chah a envoy6 dela cavalerie irrEguli&re i Ispahan. Ce mouvement ne marque aucune hostilit i i'gard des etrangers.
Les nationalistes d'Ispahan essayeraient maintenant d'entrer en
communication tilegraphique.avec Tabriz pour combiner une action
commune, mais leurs depeches sont arrdtees i Tehdran.
Les revolutionnaires unis auk nomades des environs comptent
40 ooo hommes bien armes.
Actuellement, les autorit6s crdses par les revolts ont ritabli 1'ordre
et la vie normale dans la ville.
Le colonel Hakoff organise i Tdheran une expedition pour chitier
la ville d'lspahan, car le gouvernement craint que le soulevement
heureux de la capitale du Sud ne provoque des ddsordres partout
dans le pays.

II suffira, a notre but, de constater que les itrangers ne
sont, jusqu'i pr6sent, nullement molestis. Les Missionnaires et les soeurs de Chariti qui habitent Djoulfa, ville
qui est comme la banlieue d'Ispahan, ont, depuis plusieurs
annees, conquis les sympathies de la population et continuent avec tranquillite leur ministere de paix et de charite.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
Lettre de M. VAUTIER, Pretrede la Mission,
d M. A. MILON, secrdtaire gendral.
New-Orleans, 14 decembre 1908.-

Je vais quitter la maison Saint-Etienne de New-Orleans
dans quelques jours; nous ouvrons, en quelque sorte, une
nouvelle maison dans la meme ville.
L'eglise Sainte-Catherine, pour les negres, dipendait jusqu'ici de la paroisse Saint-Joseph, et le prdtre qui en 6tait
charge demeurait A Saint-Joseph avec les confreres.
L'oeuvre des n6gres devenant plus importante, il y aura
desormais deux pretres, M. Cuddy et votre serviteur, an
service des n&gres, et la paroisse Sainte-Catherine sera tout
a fait distincte de Saint-Josephl. On a amenage I'ancien
presbytere contigu A I'glise, qui servira de residence aux
deux prdtres. Peut-etre nous adjoindra-t-on un troisirme
confrere pour desservir Ph6pital de la Chariti qui est juste
en face : ce confrere serait d6tachi de Saint-Joseph, oi il
reside maintenant. Done nouvelle maison dont voici
Padresse : LissE SAINTE-CATHERINE, TULANE AVENUE, PRES
HOWARD STREET.

On m'a place A Sainte-Catherine parce que, parmi les
negres, un certain nombre parlent franqais. J'entendrai
encore les confessions des blancs, i I'occasion, 1'glise dtant
au centre de la ville, et je continuerai &donner quelques
missions au dehors.

A. VAUTIER.

I. Les negres de toute la ville ont le droit de se faire enterrer chez
nous.
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MEXIQUE
MEMOIRE HISTORIQUE
SUR LES (EUVRES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DR LA CHARrIT AU MEXIQUE
PAR x. CLtMENT VIGO, C. K. (1906)
(Suite; voy. t. 73, p. 28o.)

Nous avons raconti prdcidemment les dibuts de la Congregation de la Mission au Mexique et nous avons enumere
les principaux etablissements qu'elle y a eus; nous allons
rappeler les noms de quelques Missionnaires particulierement connus, et nous indiquerons les fruits que la religion
a recueillis du travail des Missionnaires.
CHAPITRE III

MISSIONNAIRES
REMARQUABLES PAR LEURS VERTUS ET LBUR SCIENCE

Pour ne pas aller contre le prdcepte du Saint-Esprit de
ne pas louer les hommes tant qu'ils sont vivants : Ante
mortem ne laures hominem quemquam (Eccl., xxvi, 8), ce
n'est que pour nos morts que nous donnerons un apercu de

la vertu et Je la science que nous avons pu remarquer en
eux.

M. Jose Perfecto AMEZQUITA Y GUTIERREZ est nddans la

ville de Fernandez, San Louis de Potosi, le 19 avril I835.
II est entri dans la Congregation le it mars 1854. 11 fur
ordonad pretre a Guadalajara par Mgr Espinoza, le 29 avril
1860, et il se devoua A I'oeuvre de l'Vducation de la jeunesse
de cette ville. Aux instances de l'dvdque de L.on, ii se chargea de la paroisse de Guadalajara, et la dirigea avec une
grande prudence. Sacrd devque de Tabasco, le 5 septembre
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1886, ii remplit son office pastoral avec un zele apostolique,
tant dans ce diocese, qu'il dirigea jusqu'au mois de janvier
1897, que dans celui de Puebla, qu'il gouverna des le
14 mars de cette annee-la jusqu'k sa mort, survenue le
27 octobre 19oo, dans la ville de Puebla. Sa belle ame etait

douse d'un grand talent, de connaissances profondes,d'une
grande humilite, d'une ardente devotion et d'un zele infatigable. II etait d'une parfaite urbanite.
M. Jean BOQUrE

Y CERDA. Ce tres digne enfant de saint

Vincent de Paul naquit a Vilasa de Ball, le 24 juin 18ro. 11
est entre daes l CCongregation en la maison de Barcelone,
le 2 f6vrier I83o,et it y fut ordonni pratre le 19 septembre
i835. II arriva au Meatque, en decembre 1846, comme directeur des novices, charge dent il s'acquitta avec beaucoup
de prudence, d'humiliti ct d'~dification jusqu'. sa mort,
qui arriva, le 5 fevrier 188o, au college de Santa Maria de
Guadalupe, dite Mascarones, A Mexico.
M. Jean FIGUSROLA naquit a Reus, en Catalogne (Esps-

gne), le 25 dicembre 1785, et ii entra dans la Congregation
le 29 decembre 1816, ayant deja requ le grade de docteur
en thiologie avant cette date. II fut le premier superieur de
la maison de Puebla, qu'il a dirigde depuis le 20 decembre
1846 jusqu'au 14 juillet i85o, od ii est mort. II etait tres

aime pour sa charit4, son humilite et son affabilite.
M. Antoine FERRER Y ALCINA est nd A Arens de Mun, en

Catalogne (Espagne), le 26 novembre i833. 11 est parti au
mois de novembre i856 pour le Mexique, oh il travailla
avec ardeur dans le saint ministere do sacerdoce, qui lui fut
conferd le 29 mai i856. II parcourut le Mexique pour donner les exercices spirituels aux Filles de la Charite, et, plus
tard, il se consacra aux missions, qu'il dirigea pendant plusieurs anndes. I1 est mort a Tialneplantla, le 2 dicembre
1891, laissant un grand vide ct un vif regret aupr6s de tous~
ceux qui I'ont connu.
M. Antoine LEARRETA de Ibarguengoita est ne A Bilbao,
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en Espagne, le io mai 1824. II est entrd dans la Congregation, Mexico, le 7 novembre i85i, et it y fut ordonne
pretre le 8 decembre de cette meme annie. II a etk superieur
de la maison. de Leon, et ii est mort dans la maison de
Mexico It 7 f;vrier 1868. Son corps est enterri dans l'iglise
de Saint-Laurent. II a laiss6 une grande r6putation de
vertu et de science. II etait fort au courant de diverses
sciences et de plusieurs des arts liberaux. II est le premier
historien de notre province mexicaine de la Congregation
de la Mission.
M. Edouard de Maria

MONTANO Y SIERRA naquit A

Otamba, diocese de Mexico, le 13 avril 1837, et est entrd
dans la Congrigation au Mexique, le 14 aout x86o. II vint
en Europe en mai de l'ann6e suivante et fut ordonne pretre
dans la maison-mere, a Paris, le 23 septembre 1862. I1 retourna au Mexique le 4 fevrier 1864. It a etd superieur des
sdminaires de Jalapa et de Monterrey, et, sous sa direction,
ces siminaires ont dte bien conduits et notablement augmentds; ii dirigea ensuite le petit seminaire de Puebla. II
est mort i Guanajuato le 6 aoft 1886. 11 jouissait d'une
grande rdputation acquise par ses vertus, par ses connaissances thdologiques et par ses predications.
M. Gabriel PUBILL Y VILALTA est ne a San Matdo de Vajes,
Vich, en Catalogne (Espagne), le 2t aout i83i, et it est
entri dans la Congr6gation le 2 septembre 1854. I1 arriva a
Mexico le 3o novembre de cette annie-lh, et il y fut ordonne
pretre au mois de mars 1858. II a prechi des missions dans
les Etats de Jalisco, Nuevo Leon, Coahuila, Mexico et
Yucatan, et ii est mort, le 24 fdvrier 1884, A Peto, petit village appartenant a ce dernier Etat. Son caractare 6tait
aimable et son instruction tres complete. I1 connaissait si
bien la langue maya, qui est l'idiome de ce pays, que non
seulement ii faisait le catichisme et confessait en maya,
mais encore il avaii 6crit en cette langue 1'examen de conscience, le catechisme et de petites instructions. II connais-
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sait bien le grec et on trouva des lettres qu'il avait ecrites

SM. Valde en cette langue.
M. Benito VALDE Y PENEDO naquit, le 14 novembre 1825,

ASan Verissimo de Veran (Galice), en Espagne, et ii entra
dans la Congregation, a Madrid, le to aout i856. Dans la
meme annee, 1856, au mois de novembre, il arriva A Mexico
ou il fut ordonni pretre, le 29 mai 1858. II a fait des missions dans les dioceses de Guadalajara, Leon, Linares et
Mexico, et il est mort en Huichapan, dans I'Etat de Hidalgo, le ii septembre 1875. II avait itd le collaborateur
de M. Pubill dans plusieurs missions et il ne lui dtait pas
infirieur en ardeur et en devouement a entendre les confessions. II itait tr6s humble, et quand ii netait pas ea
mission, il se preparait avec zele par I'6tude et par la priere
a prdcher utilement les missions suivantes.
CHAPITRE IV

FRUITS QUE PAR LES MISSIONS ET PAR L'ENSEIGNEMENT
LA CONGREGATION DE LA MISSION A PRODUITS
POUR LE BIEN DE LA RELIGION

Au Mexique, les missions ont fait la principale occupation
des pr4tres de la Congrigation de la Mission; toujours elles
ont obtenu, avec la grace de Dieu, des fruits tres abondants
dans tous les endroits. Voici les principaux de ces fruits:
I. - Remidier aux unions illgitimes soit par la s6paration des conjoints soit par le sacrement du mariage;
II. - Procurer et faire aimer la reception des sacrements
de la pinitence et de I'eucharistie. Malgrd tout le zeie des
cures, un grand nombre de ieurs paroissiens ne se presentent jamais a confesse ni a la communion; or, la voix du
missionnaire obtient ce fruit vraiment consolant dans toutes
les missions;
III. - Amener la paix et la reconciliation dans les paroisses. Voici comment: dans plusieurs missions s'est prd-
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sente le cas de voir les habitants des villages si remplis de
difiance et d'animositd envers leurs cures, qu'ils priferaient
ne pas entendre la messe les jours de pricepte, plut6t que
d'assister Ala messe de M. le cure, et qu'ils ne s'approchaient
pas des sacrements parce qu'ils ne voulaient pas les recevoir
de ses mains;
IV. - II n'y a guere eu de mission ou, par le moyen des
confessions g6nerales, plusieurs personnes n'aient quitti
le chemin par lequel une fausse honte les conduisait a la
perdition;
V. - 11 y a eu des personnes dont, par un dessein qui
paraissait providentiel, la conversion fut suivie d'une mort
edifiante, meme avant de finir la mission ou elles s'etaient
converties.
Pour ce qui se rapporte a I'education de la jeunesse, la
Congregation a eu trois classes d'etablissements : des col1•ges proprement dits, des grands et des petits siminaires.
II est hors de doute qu'une education chrdtienne, unie i
un regime paternel, forme des jeunes gens idifiants qui
seront plus tard l'honneur de leurs families et de la societd.
Le college de Guanajuato, par exemple, a ert un modele
accompli d'education, soit au point de vue litteraire et
scientifique, soit au point de vue de la formation morale et
religieuse. Et la preuve c'est qu'il a ilev4 non seulement
des pretres 6difiants qui sont maintenant la gloire du diocese de LUon, mais encore des avocats, des medecins, des
ingenieurs et des nigociants, qui edifient par leur bonne
conduite et qui sont des hommes distingues par leur savoir.
La formation des eleves d'un grand seminaire, on peut
I'affirmer sans crainte d'exagerer, est une oeuvre qui non
seuiement est plus noble et plus importante par son objet,
mais qui est aussi plus f6conde dans ses effers que les missions elles-mimes; la raison en est que, dans les seminairps,
on ne travaille pas seulement, comme dans les missions,
pour sauver des ames individuellement, mais on coopere
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par la au salut de tout un peuple. Les Pritres de la Mission
ont pu verifier que cette cooperation se fait de deux facons:
premierement, par l'espritde la vocation qu'ils cherchent
a inculquer aux siminaristes aussi bien qu'A les former a
!'esprit ecclesiastique, et, deuxiiment, en privenant I'entree
dans le sacerdoce de ceux qui n'en sont pas dignes. Que nos
Missionnaires aient formi des pritres savants et vertueux,
on peut le constater dans tous les dioceses qui ont confid
leurs seminaires a la Congregation.
e Mais comme M. Edouard Montaio, que nous avons
mentioqne plus haut, le disait dans son prospectus du petit
seminaire de Puebla, 1'experience a montre combien il est
difficile de donner aux enfants, qui se croient appeles A la
carriere ecclesiastique, I'education spiciale que reclame
leur sainte vocation; ii faut que le jeune ecclisiastique ait
son dcole spiciale, comme il y en a une pour le militaire,
pour le medecin et pour le jurisconsultc. a
La Congregation, de tout temps, a eu cette idde; plusieurs fois elle 'arealisee dans les dioceses oit NN. SS. les
eveques avaient confie aux Missionnaires la formation
de leur clerge. Toujours ce fut avec succes. Voici un
exemple :
Mgr Clement de Jesus Munguia, eveque de Michoacan,
a eu trois colleges dans son diocese, et, parlant du petit
siminaire, ii dit ceci: a Cependant, ce qui a fait concevoir
les plus consolantes espirances, c'est surtout le petit seminaire de Morelia. L'ordre, la rdgularite et I'esprit qui y
regnent sont le sujet de la plus grande satisfaction pour
tous ceux qui connaissent cet 6tablissement. &(Panegyrique
de saint Vincent de Paul.)
CHAPITRE V

ETAT ACTUEL (1905)

La province du Mexique possede maintenant un plus
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grand nombre de Missionnaires qu'elle n'en avait jamais
eu jusqu'ici; c'est la province d'Espagne qui lui vient en
aide par son personnel.
La Congregation dirige actuellement les grands siminaires de Oaxaca, de Mirida, de Yucatan et de Chihuahua,
a la satisfaction de NN. SS. les eveques.
Le grand sdminaire de Yucatan possede maintenant le
college contigu de Mgr Norbert Dominguez, lequel a eti
acheti par M. Trischler avec ses cabinets d'histoire naturelle et sa bibliotheque: dans cette partie de la maison, sont
etablis et entierement separes les dleves du petit seminaire.
L'instruction primaire est donn6e A plus de trois cents enfants, confies aux Petits Freres de Marie, sous la direction
de la Congregation de la Mission.
En 19oo, fut ouvert a Tlalpam un college catholique,
sous le vocable de Saint-Vintent-de-Paul; on adopta dans
ce coll6ge le plan d'6tudes 6tabli dans le district fiddral de
Mexico; de la sorte itait reconnue officiellement la validitd
des cours des leves. II promeuait d'etre tres utile et de
donner des fruits abondants pour I'avenir. Au mois de janvier 90o3, on a riuni ce coll6ge a celui de Tacubaya.
Au mois de janvier 1902, un autre college catholique fur,
en effet, fondde Tacubaya, rue de Manuel Dublan, no 463;
il est sous le vocable de Saint-Joseph; ii a un fonds suffisant provenant du legs de M. Barthelomy Savignon. Ce
college, comme precedemment celui de Tlalpam, a ses cours
officiellement reconnus par le gouvernement; il est friquente actuellement A peu pros par deux cents 6elves. II
avait ete destine a devenir un petit seminaire, d'apres la
volont6 formelle et bien determinde de ses fondateurs. Mais
comme des empechements se sont presentis A la rdalisation
de cette derniere volonte des fondate~rs, et par suite de
difficultds sur la direction religieuse de lenseignement, la
Congregation 1'a quittd en ddcembre t9o3.
Pour ce qui se rapporte aux Missions, nous n'avons qu'a
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constater des resultats tres consolants a Mexico, Puebla et
Yucatan. Dans ce dernier diocese, la Congrigation s'est
charg6e des Indiens mayas de l'Orient et du midi de Yucatan. Depuis onze ans, les enfants de saint Vincent de Paul
vivent parmi eux, les catechisant, et s'associant a leurs privations et a leurs incommodites pour avoir le bonheur de
les instruire.
Au commencement de I'annie 1902, une mission a eti

fondee par Mme Loreto Peon et itablie dans la maison
contigue i Fl'glise Notre-Dame de Lourdes, A Merida, avec
charge de desservir cette 6glise. Les Missionnaires qui y
sont etablis ont dedj parcouru le diocese de Yucatan pour
remplir la charge de la fondation.
Dans la ville de Mexico, les Lazaristes sont charges de
Peglise de la Conception; ils dirigent les confirences des
Dames de la Chariti, les associations des Enfants de Marie
Immaculde, de la Garde d'honneur,du Sacrd-Coeur de Jesus,
de l'Apostolat de la prirre, des' saints Anges, de la sainte
Agonie de Notre-Seigneur J4sus-Christ, etc.
(A suivre).

SOUVENIRS DE VOYAGES
DANS

L'AMRIQUE

CENTRALE

24 OCTOBRE

9go5 -

ET L'AMERIQUE DU SUD
15 AVRIL 19o8

Compte rendu de la sceur PmNAT, Visitatrice,
a la tr&s honorde MOre KIEFFER, a Paris.
(Suite; voyez ci-dessus, t. 73, p. 635.)
EQUATEUR

Ayant a me rendre du Guatemala l'EqI•~zter,je partis
pour Port-Limon,le 21 juin 9go6,avec la sceur superieure
de l'hospice, qui devait m'embarquer pour Panama, et je
laissai ma soeur Dutilleul a Costa-Rica, chez la bonne soeur
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Adant, qui se chargea avec beaucoup de bonte et de cordialiti d'achever sa convalescence.
Je ne devais plus revoir machere compagne que le 29 septembre.
Le trajetde Costa-Rica i Port-Limon se fait en huitheures
de chemin de fer. Cette route est d'une hardiesse vraiment
grandiose; on monte constamment en tournantau bord des
precipices, et c'est, chaque fois, un nouvel horizon de montagnes verdoyantes,o~ les arbres s'entassent les uns sur les
autres, charges eux-mimes de feuillage merveilleusement
dicoupd; de temps en temps, une chute d'eau, tombant en
cascade, vient rompre le calme presque sauvage d'une nature digne du divin createur.
Le vapeur pour Colon etait au port; mais, grande deception, Pagent nous refuse des places, disant qu'il y avait quarantaine a cause d'un cas de fi6vre jaune.
Apres une nuit passee dans une maison de famille, nous
revenons a Costa-Rica et, quelques jours plus tard, nous
prenons la route de Pontarenas avec les quinze heures de
charrette par laquelle nous etions venues.
La bonne sceur Adant, qui m'y avait accompagnde, me
quitua apres m'avoir embarquie sur le New-Port; et, apres
un bon voyage, j'arrivai sous lesauspices delasainteVierge,
le 2 juillet, A Panama et j'eus la consolation d'y retrouver
encore la digne soeur Goeury.
LA, j'eus quelques difficultds pour obtenir I'autorisation
de m'embarquer pour lEquateur; elle me fut enfin donnee
par une dipeche du prisident de la Rdpublique.
Le 9 juillet, le Peru, bateau amdricain, m'amenait a
Guayaquil avec une bonne compagne de ma sceur Gceury.
Le 12, a neuf heures du soir, nous arrivions en vue de
Guayaquil dont laspectest beau etpittoresque; c'est un port
trks 6tendu et important. Selon Iusage, le bateau est en
quarantaine, mais pour quelques heures seulement. Le lendemain, a une heure et demie, ma sceur Bizord, ancienne

CARTE DE L'PQUATEUR" ET DE LA COLOMBIE
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sceur de la paroisse Saint-Ambroise, A Paris, venait nous
chercher dans la barque du commandant.
Nous etions a une tres grande distance du port, mais,
bient6t, cependant, nous arrivions I'h6pital central, qu'un
grand incendie ditruisit presque entierement, ii ya quatre
ans,et qui fut remplace par une autre infiniment plus petit.
La maison de la Providence qui est succursale de l'h6pital
central est une maison d'orphelines et de classes de pensionnaires. Deux autres icoles dependent du gouvernement:
elles sont connues sous le nom de Syrene (ecole de Jdsus
et de Marie) et de Sainte Ismelda; elles contiennent plus de
trois cents enfants.
L'h6pital militaire, brdle en 1874, fut reconstruit et transporti sur un monticule qui domine la ville et la mer.
Le 24 juillet seulement, faute de places dans les voitures,
j'ai pu me mettre en route A cinq heures du matin, pour
Quito. Nous devions arriver a Cajabamba a six heures du
soir, mais, a cause d'un deraillement survenu la veille, le
train reste en arr&t pendant six heures, et nous n'arrivons
qu'a minuit. La, m'attendait la bonne sceur Monestrol, assistante de la province, dont je devais entendre parler jusqu'a la fin de ce long voyage, ayant laissi le meilleur souvenir au Brisil, o& elle a dte directrice du siminaire.
Le lendemain, a cinq heures du matin, nous partions par
la diligence; nous couchions chez nos soeurs de Latacunga
pour repartir le Icndemain A cinq heures, toujours en diligence; nous arrivions enfin a Quito dans l'apres-diner.
Ce voyage, quoique assez pdnible encore, n'est plus rien
aupres de ce qu'il etait quand ii fallait le faire a cheval depuis Guayaquil; cependant, on ne peut se faire idWe de ces
trajets de voiture et des secousses terribles qui vous broient
dans ces routes si mauvaises, ce qui n'emphche pourtant pas
leur beautd. C'est une variete immense de'sites sauvages
et accidentis. On se perd dans les montagnes, o6 l'on passe
successivement du froid au chaud. Quand on arrive pres
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du fameux vokan Chimboraqo, il faut se garantir comme
on peut de la biseglacee qui l'entoure. On appelle ces alentours la petite Sibfrie.
J'eus le regret de trouver la digne sceur Gilliodn un peu
souffrante, elle itait a la campagne et n'a pu revenir a la
Maison centrale pendant mon sejour A Quito.
Le digne M. Claverie, directeur de la province et fondateur de la mission de 'Equateur, donnait la retraite aux
sceurs. Depuis mon depart, le bon Dieu l'a rappele A lui,
dans un de ses voyages, et les regrets unanimes, disent assez
combien il itait cher Acette province.
La Maison centrale, designde sous le nom de SaintCharles, est un ancien couvent de Franciscains; il y a des
classes nombreuses,d'environ sept cents enfants,et,de plus,
une succursale etablie a la Quinta ou maison de campagne
et connue sous le nom de Maison Saint-Vincent, oi ron regoit les enfants trouvds, devenus trop nombreux pour les
garder A Saint-Charles.Grace i une immense itendue de
terrain, on put dtablir un orphelinat de garcons et un autre
de filles, compltement separds.
Ce ne fut pas sans difficulties que les soeurs purent s'installer a P'H6pital civil et militaire que dirige la soeur Monestrol; les commencements furent tres pinibles, mais aujourd'hui, elles ont la consolation d'y soigner trois cents cinquante malades.
L'Hospice renferme toutes les misares humaines:des incurables, des fous. II y a aussi une l1proserie tout A fait
separde, en haut d'une montagne; sur un versant, i y a les
femmes, et sur lautre, les hommes, le cimetiere est au milieu.
Ils entendent la messe dans une tribune vitrie et reqoivent
la sainte communion par un guichet.
J'ai vu le tableau qui a et& i'objet de la pieuse et enthousiaste curiosit6 des habitants de Quito et dont on a beaucoup parl6; malheureusement, la Vierge des Douleurs ne
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m'a pas spicialement favorisie de ses regards, je n'en dtais
pas digne sans doume.
Le 2a aoit, je quittais Quito, et, sur le parcours, faisais
des visites. A Latacaga. ron s'occupe de mieux installer
les malades; mais, les ressources manquent, l clases y
sont bien remplies.
A Ambato les oeuvres pour le soin des malades sont itablies et les classes comptent de trois cent cinquante a quatre
cents enfants.
L'h6pital civil et militaire de Riobamba a it6 depuis pen
presque entiarement reconstruit. Sept cents enfants occupent
les classes.
Le champ du Seigneur est difficile et laborieux a cultiver
dans ces differentes maisons par suite des ve6nement politiques et des faibles ressources dont on dispose, mais Dieu,
qui volt l'ardeur da zile et l'intention qui Panime, se plait
a faire fructifier et A bdnir le travail de ses gendreuses ouvrieres.
J'etais de retour a Guayaquil le 3 septembre; le 4, je
partais pour Babahoyo, oh nos seurs ont un h6pital qui a
6ti fond6 il y a trente ans. Depuis dix ans, rh6pital. actuel
existe; ii subit, en ce moment, quelques reparations et amiliorations. Les classes subsistent depuis vingt ans et comptent deux cents enfants.
On m'avait annonci, sur le fleuve Babahoyo, des centaines de crocodiles, mais, le temps n'6tant pas propice, je
n'en vis aucun.On raconte (il y a de cela quelques annees)
que deux soeurs, voulant rejoindre le grand vapeur qui devait les porter en France, traversaient le fleuve en petite
barque quand, tout Acoup, l'Indien qui les conduisait laissa
tomber ses rames en disant : e Nous sommes perdus! , En
effet, toute une file de crocodiles s'avanqait vers la petite
embarcation. Les sceurs se mirent A chanter 'Ave Maris
stella et, petit A petit, les crocodiles, interdits d'abord,
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s'iloignerent suffisamment pour permettre aux sceurs
d'aborder sdrement.
Le 7 septembre, je fis la visite i l'hospice : ii comprend
gn asile pour les fous qui est le bitiment le plus ancin,
une convalescence, nom qui cache un asile pour les tuberculeux, et l'hospice proprement dit, avec tous les genres
d'intirmitis, des vieillards, des infirmes, des enfants : c'est
une moyenne de trois cent cinquante personnes.
Les bitiments sont neufs, vastes, airds, bien amenages et
les pauvres vieillards jouissent en paix de leurs vieux jours.
II y a maintenant un bien grand vide dans cette maison,
ma sceur Morisseau quittait cette valle de larmes quelques
mois apres mon depart.
Il y aurait bien d'autres choses i dire encore sur cette
interessante province; mais le rapport si complet que
M. Hermet a fait paraitre dernierement dans les Annales
peut y supplier.
PEROU
Le 21 septembre, je quistai Quito et m'embarquai sur le
Palma avec deux sceurs malades que j'emmenais a Lima.
A cause de la fievre jaune, reelle ou imaginaire AGuayaquil, nous avons et I objet d'une veritable persecution des
midecins, qui, a tous les ports, nous faisaient dicliner nos
noms et comparaitre au salon pour nous titer le pouls, ou"
alors venaient dans la cabine s'assurer de notre temperat
ure, etc.
Les c6tes du Perou sont ternes, arides, faites de terre et
de sable; ii y a un changement total de la nature, surtout
lorsqu'on arrive a Paita, Eten, Pascamayo, dont les ports
ne sont que des roches grises et sdv6res, d'aspect tres
pauvre.
Le voyage fut bon et, le 36, je retrouvai ma chere compagne qui itait venue au-devant de moi i Salavary.
Ce fut une bien douce joie de se revoir apres de si longs
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jours, et, dans nos cceurs, que de souvenirs et que d'actions
de graces!
Toujours pour le mime motif de quarantaine, le port de
Salavary nous fur interdit et nos sceurs de Trujillo furent
priv6es de noire visite; cependant, la soeur Jansen, bravant
les flots qui sont toujours tres agites dans ce port, vint nous
voir avec une de ses compagnes nouvellement arrivie de
France.
Un petit incident permit une compensation A la visite
manquie. Les bateliers ayant retardi un peu le d6part,
quand nos seurs arriverent A la jetie, ou habituellement
un tonneau en forme de chaise vous hisse sur le pont, tout
6tait ferm6 et les feux eteints. On eut beau appeler, crier,
personne ne vint. 11 fallut done choisir, on de coucher dans
la petite barque, on de revenir an bateau, ce que nos cheres
sours n'hisiterent pas A faire. Profitant de ce contre-temps,
nous avons eit bien heureuses de partager avec elles notre
cabine et de leur preter, jusqu'au lendemain, les vetements
nicessaires pour s6cher les leurs qui 6taient trempis. Elles
nous quittaient A sept heures du matin, et nous, continuant
notre voyage, nous arrivions le 29 a Callao, port de Lima.
La soeur Castagnet, Visitatrice de la province; la seur
assistante et d'autres seurs venues au-devant de nous, nous
accueillirent tres.affectueusement.
De Caliao A Lima, ii y a trois quarts d'heure que Pon
fait en tramway 6lectrique. Sur le chemin, se trouve Bellavista, oh les Filles de la Charitd ont un h6pital de femmes.
Nous arrivons bient6, a la Maison centrale, oi les scurs
supdrieures de Lima, la sceureconome, les soeurs de la
maison, les enfants nous attendaient.
Vous connaissez, ma Mere, cet ancien couvent de Carmelites assez sombre d'aspect, de forme carrde, entourd de
cloitres, mais qu'un delicieux jardin, oi sont riunies les
fleurs les plus ddlicates, transforme, engageant les coeurs A
la confiance.
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L'accueil si ginereux et si bon de la respectablc soeur
Castagnet nous fit bien vite oublier les fatigues du voyage.
Nous ne tardAmes pas A aller saluer le respectable M. Mivielle, supdrieur des Pretres de la Mission, A Lima, qui
nous requt avec ce bon et fin sourire que tous lui connaissaient. Lui aussi vient de paraitre devant Dieu, ayant en la
consolation de lire, quelques heures auparavant, la b6nediction toute paternelle que lui envoyait le Saint-Pre, i I'occasion de sa cinquantaine. Apres avoir dit a ses confreres
qu'il voulait se preparer a en bien profiter, il se retira dans
sa chambre, et le lendemain, il n'Atait plus. Toute la ville
de Lima connaissait et estimait M. Mivielle, aussi la peine
et les regrets furent gdneraux, mais particuli6rement sentis.
dans tousles coeurs des Filles de Saint-Vincent.
La chapelle de la Maison centrale, A laquelle il faudrait
plut6t donner le nom d'dglise, sans tire bien large est tres
haute et tres grande; les autels des has c6tes y ont conservi
le cachet ancien, beaucoup de riches dorures, comme dans
la plupart des iglises du Peron. Les jours de fete, elle est
toujours merveilleusement et artistement orn6e.
Les classes, qui, avec l'asile particulirement nombreux,
comprennent 8oo enfants, orphelins, enfants trouv6s, et
un ouvroir externe sont les principales ceavres. Les pauvres y sont largement secourus; il y a d'abord une distribution quotidienne d'aliments cuits i too pauvres; une
autre, deuxfois la semaine, de comestibles x5o pauvres; il
a aussi un dispensaire auquel est attache un mddecin qui
vient tous les jours pour une consultation gratuite et va voir
Adomicile les malades qu'on lui indique; les medicaments
sont distribues gratuitement et fournis par la pharmacie.
L'association des enfants de Marie tient une place d'honneur dans la ville par la ch/it? qai s'exerce entre ses
membres et par leur tenue digaie et modeste. L'association
des Dames de Charite comprend plus de 6oo membres;
une autre, de M6res chretiennes, zoo.
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Apres avoir fait une visite de bonne arrivee dans routes
les maisons de nos soeurs, je fis les visites regulieres et cha_
cune m'offrit son interit et ses consolations.
Je mets au premier rang, dans cette ville de Lima, P'h6pital Sainte-Anne, oiu le souvenir des annees que vous y avez
passees, ma Mere, reste enracind dans les coeurs. Nous avons
vu votre cabinet, auquel la bonne sceur Duribreux n'a rien
touchi, voulant ainsi prendre et garder tout ce que vous y
aviez laissi. La Vierge Immaculde en marbre blanc, ayant
au cou la clef d'or que vous lui avez mise, est toujours a la
meme place et nous avons lu avec bonheur I'historique si
intiressant que vous avez 6crit sur cet h6pital. Cela seul
aurait suffi pour nous le faire aimer; mais le souvenir gracieux de sainte Rose y ajoute un charme tout sp&cial. On
vdnere,dans la chapelle des Filles dela Charite, un immense
et tras beau Christ, au pied duquel cette aimable sainte
priait de longues heures; et l'on a conserve longtemps une
petite chambre ou elle venait souventse recueillir; aujourd'hui, elle est malheureusement convertie en salle d'electricite.
Cet h6pital, exclusivement pour les femmes, oh les Filles
de la Charite soot depuis i858, compte plus de cent cinquante ansd'existence. Ilcomprend treizesalles; au centre,
on remarque une espece de rotonde comprenant quatre gran.
des salles formant la croix; au milieu se trouve l'autel, qui a
deux faces, et chaque dimanche on y dit la messe pour les
malades avec une homdlie sur 'Evangile.
Monseigneur l'dvdque vient plusieurs fois par an donner
la confirmation. II y a des confessionnaux dans les salles,
une chaire, et Pon fait plus de 700 baptimes par an.
STres charitablement et largement administrd, Ie bien qui
se fait dans cet h6pital est le fruit du zele et de la ferveur
qui animent les cceurs.
I1 ne faut pas que j'oublie un vieux serviteur francais,
Ventura, qui m'a chargi de vous offrir son respect, ma
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Mere, et de vous remercier du souvenir utile que, chaque
annie, vous avez la bonti de lui envoyer.
Je dois mentionner maintenant, ' a Hopital du 2 Mai a,
d'une apparence grandiose, a laquelle repond magnifiquement l'intirieur.
La premiere allde, qui sen d'entrie AI'h6pital proprement
dit, est tres spacieuse et l'on y pourrait admirer quarante colonnes immenses en cadre, si elles n'etaient cachies par une
couche de peinture qui malheureusement s'dpaissit chaque
annee.
Lessalles, au nombrede dix-sept, prennent toutes naissance
dans un grand jardia et s'en vont perpendiculairement formant un cercle: elles sontgrandes, aeries, et toutes spardes
par de petits jardins. La proprete, I'ordre et la bonne administration fontde cet h6pital, qhi est exclusivement pourles
hommes, au nombre de 700, un etablissement modele. II y
a une centaine d'employds qui out leur salle de jeux, leur
bibliotheque, ce qui les retient a la maison et constitue une
petite oeuvre d'apostolat.
En face de I'h6pital, une petite classe tout a fait libre a
eti etablie pour recueillir les enfants a moitie sauvages du
quartier; ils sont environ 25o.
La sceur Frivil, assistante de la Providence, nous recut
avec tout son coeur et fut heureuse de nous montrer ses
boanes soeurs anciennes, ses reliqucs comme elle les appelait, qui, avec leur cinquante ans de vocation, voulaient du
travail encore et mettaient 1'entrain A la recreation.
Nous voila, le 16 octobre, A 1'H6pital militaire, chez la
respectable et bonne scur Lamy, pour laquelle les militaires
ont une sincere v6neration; c'est, par excellence, la servante
des pauvres, elle ne vit que pour ses soldats. Le commandant me disait qu'on aurait une revolution dans Parmie, si
l'on tentait d'enlever cette respectable soeur de I'h6pital.
C'6tait le mois du Rosaire et les braves soldats avec leur
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Toix et leur ame un peu guerriere nous ont joyeusement
chanti les louanges de la sainte Vierge.
Cet hopital est egalement dispose en forme de croix avec
un autel oh I'on dit la messe tous les dimanches. Les malades, bien soignis, y sont heureux; on sent que la Fille de
la Chariti aime et soigne avec son coeur en vue deS Ames.
Des militaires nous passons a Ia Creche, la Recolleta,
ancien convent de Dominicains de la stricte observance. On
inaugura en notre honneur un nouveau rifectoire oi de
nombreux poupons attendent impatiemment leur petite
portion.
Le 24 octobre, fdte de saint Raphael, anniversaire de notre
depart de France, la bonne soeur Lavergne, voulut, pour fiter
notre c'leste conducteur et, en reconnaissance de son
incessante protection, c&6brpr solennellement ce jour; une
ancienne statue de saint Raphael, remise a neuf et gracieusement dicorde eut tons les honneurs de la fete. Les aines
de la petite troupe enfantine, de quatre a six ans, firent les
frais du chant et s'en acquittrent avec une grace parfaite.
Ce jour, on baptisa deux Raphaels, un de quelques jours et
Pautre de soixante ans, Chinois que la respectable sceur
Castagnet avait depuis quelques annies i son service. II
avait ite habille de neuf pour la circonstance; la transformation etant ainsi complete, ii avait un air rayonnant.
Beaucoup de pieux souvenirs se rattachent Acette maison.
Dans une salle principale, on voit encore une poutre dont
on raconte que, de trop courte qu'elle etait pour une reparation, elle s'allongea d'une soixantaine de centimetres Ala
pricre du bienheureux Macias, dominicain, et I'on distingue
parfaitement le morcean miraculeux. Sous un escalier, place
derriere l'autel de la chapelle, laquelle a deux autels magnitiques tout en bois sculpte, on montre egalement l'endroit
oh ce mime religieux aimait a se retirer pour faire oraison.
Dans la cour d'entree, on venere un Christ au pied duquel
le Bienheureux passait de longues heures; il est rapportd
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qu'il s'ilevait de terre et restait ainsi dans une extase
d'amour, sa poitrine contre celle du Sauveur. Ce fait s'est
renouveld plusieurs fois et a iti consigni sur une plaque
commemorative.
Le soir mdme de notre depart, la bonne seur Lavergne
eut une terrible epreuve. Une fievre maligne sevit parmi ses
chers petits, et, chaque jour, elle avait la douleur d'en voir
mourir sept A luit. Quarante sont ainsi partis pour le ciel,
augmentant le nombre de ceux dont il est dit: a Qu'ils
jouent innocemment au pied de 1'Agneau avec leurs palmes
et leurs couronnes. ,
Vint le tour de ces pauvres etres qui n'ont pas de raison, oh le divouement de nos seurs doit s'exercer encore
avec plus d'esprit de foi, de desintdressement. Je puis.ie
dire particulierement du Cercado, oi le local tres restreint
entassait les uns sur les autres ces pauvres malades un peu
bruyants. II y avait un projet de bitisse, et je souhaite de
tout coeur pour la bonne sceur Pages et ses chores compagnes, qu'il soit mis A execution.
Le 28 octobre, nous nous sommes rendues aux Incurables,
chez la bonne soeur Allenou. Cette maison, riunion de
toutes les miseres morales et physiques, prit naissance
en 1669. - En voici l'origine touchante. Un religieux
du couvent de Saint-Augustin, appele Don Figuersa, secourait publiquement les pauvres et son ardente et indpuisable
charit6 pour les malades lui avait meriti le nom de a Vdndrable s. Ce n'etait cependant pas sans grande humiliation,
sans injures et mdpris qu'il exercait ainsi ces fonctions charitables, mais son zele tout divin ne se ralentissait pas.
Dieu, toujours prodigue de ses dons, voulut rdcompenser
son fiddle serviteur. Ce saint pretre fut appeld pour confesser une negresse qui habitait le faubourg le plus infect de
la ville. A son retour, passant pres d'un fumier, il fut surpris d'entendre de tristes gemissements. Ne comprenant pas
d'oi ils pouvaient venir, il regarde de tous c6tes, cherchant
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le malheureux qui se plaignait ainsi et le trouve itendu,
plein de boue, d'immondices, sur ce lieu digodtant. Profonddment emu, Don Jose s'approche et dit avec tendresse:
a Que fais-tu la, mon frere ?- Mon Pere, repond le pauvre
d'une voix presque mourante, ma misere est extrime, mes
maux sont incurables, je suis abandonne et rdduit a chercher repos en ce lieu-ci. a L'etat si malheureux et l'accent
de tristesse de cet infortund attendrit jusqu'aux larmes le
charitable frere, et, se penchant versui : a Vicns, mon fits,
lui dit-il, live-toi, je veux te procurer quelques soulagements. a Et le pauvre indigent, que cette voix ranime,
essaye de soulever ses membres amaigris. a Impossible,
mon Pere; ma faiblesse est si grande que je ne puis bouger,
comment pourrais-je vous suivre? a Mais, la chariti ne
connait point d'obstacles, elle surmonte tout! Don Jose
divinement fortifid, lve sans hesiter, Ie mystirieux infirme
qu'il charge sur ses epaules; et au fur et a mesure qu'il
s'approche du couvent, son fardeau devient moins pesant...
Emri dans sa cellule, il le depose dans son propre lit et se
met en devoir de laver les pieds de son pauvre indigent;
mais, 6 surprise I ils sont blancs comme la neige et sur chacun d'eux parait une plaie resplendissante. II prend les
mains et le meme prodige iclate. Alors, le coeur palpitant
d'emotion, ii regarde le visage de I'apparent malade et le
voit resplendir d'une lumiere eclatante. a Mon Seigneur et
mon Dieu 1 a s'ecrie-t-il a genoux. Et pendant qu'abime de
bonheur et d'amour, il sentait en son Ame un avant-gout
des cieux, une voix se fit entendre: a Tu as dt6 mon refuge
dans ma grande ditresse, ce que tu as fait a moi-meme
aujourd'hui, fais-le aux plus petits des miens P. Et le divin
malade disparut, laissant au coeur du prdtre une flamme
nouvelle pour soulager les pauvris, recueillir les infirmes
qu'il commenca a reunir dans un petit hospice connu sous
le nom de a Refuge D, nom qu'il porte encore aujourd'hui.
Plus tard, en reconnaissance d'une grice obtenue, le gi-
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neral Don Dominique Cuerto fit batir un magnifique
h6pital que le terrible tremblement de Lima, en 1747,
detruisit compl6tement. Ce qui existe aujourd'hui a dt6
reconstruit par les religieux Belennites.
De retour A la Maison centrale, nous y avons celebri la
fkte de la Toussaint, et le lendemain, Jour des morts, selon
la louable coutume &Lima, on chanta dans la chapelle une
messe solennelle pour les sceurs difuntes de la province.
Cest le respectable M. Mivielle qui officia, et il y eut un
bon nombre de soeurs de chaque maison.
II nous restait encore trois maisons a voir A Lima. SaintAndre est un grand orphelinat qui posside une splendide
et vaste chapelle tout en bois sculpte. Saint Joseph y est le
grand pourvoyeur et le modele des enfants, que ron forme
a toutes esp&ces de travaux.
A la maison Saint-Vincent, I'on place les enfants trouves
auxquels, entre les heures de classe, on apprend divers
metiers: cordonnerie, menuiserie, tailleurs; plusieurs sont
occupis dans une imprimerie. Enfin, Sainte-Rose; cette
maison est connue 6galement sous le vocable de NotreDame-de-Lourdes, qui est dtablie gardienne d'un grand
troupeau d'enfants. La grotte, dans laquelle on c6elbre la
sainte messe et ot l'on vient regulierement prier, est un
vdritable sanctuaire de pietd, que les cierges et les ex-voto
nombreux dicorent A Phonneur de Marie.
Le to novembre, nous nous sommes rendues a I'H6pital
de Callao, port de Lima. C'est un 6tablissement bien vaste
deji et cependant insuffisant pour le nombre des malades et
surtout pour la charite infatigable de la respectable sceur
Claverie, une des premieres Filles de la Charite, arrivees
au Perou en 1858.
A c6td de I'h6pital, il y a un vaste batiment pour les
classes ou I'on peut recevoir un millier d'enfants.
Apres avoir visiti I'h6pital et Porphelinat des filles et des
garconsde Bellavista, passa une journee au lazaret de Guia,
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dont les pavilions ressemblent A de petits chalets suisses,
nous avons attendu quelques jours, a la Maison centrale,
I'arrivie du vapeur qui devait nous conduire A Mollendo.
Nous ne devions plus la revoir, cette chare Maison centrale de Lima, mais nous l'avions gravee dans notre coeur
pour les aimables et g6nereuses attentions de la respectable
soeur Castagnet, et il nous serait impossible d'oublier le
devouement affectueux et incessant qu'elle et ses compagnes
nous timoignErent pendant notre sejour a Lima.
Encore une fois cependant, ii fallait se quitter, enfermer
dans le coeur du bon Maitre tons les chers souvenirs et aller
de Pavant.
Dija, j'emportais la douce consolation du bien reel qui
s'opere dans la province du Pirou, et je devais, en finissant
de la parcourir, remercier Notre-Seigneur dont I'admirable
Providence ne manque jamais a ceux qui s'y confient.
Le 26 novembre, nous nous embarquions pourMollendo,
sur le Maipo. Le lendemain 27, nous fRtions dans l'inimit6
l'anniversaire de la Midaille miraculeuse, reportanti travers
lOc6an, nos pens~es et nos coeurs dans cette aimee chapelle
de notre maisdn-mere etnous unissant Aceux et A celles qui
avaient le bonheur d'y prier.
Le 29, nous dibarquions a Mollendo: ce port est extrdmement mauvais, et il est impraticable une partie de rannke; les 6cueils sont nombreux et il faut toute la dextirite
des habiles matelots pour les eviter et combattre les flots.
Mais saint Raphael, notre fidile protecteur, sut montrer, 1A
encore, son bienfaisant secours et facilement nous.pfmes
dibarquer. Le petit h6pital que les Filles de la Charit6desservent est naissant, tres bien situd, entre la montagne et la
mer;. il promet pour Pavenir.
Mais bient6t, le 3 ddcembre, la bonne soeur Charasse,
alors superieure des orphelins, et qui s'en est allie, quelques
mois apris notre d6part, recevoir la-haut la couronne que
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sa chariti lui avait preparee, vint nous prendre i rh6pital
pour nous conduire i Ariquipa.
C'est un voyage facile et tres agreable qui se fait en six
heures de chemin de fer a travers des montagnes et des rochers de toutes couleurs et derriere lesquels, dans le lointain, on apercoit les Cordilleres avec leurs cimes couvertes
de neige.
Pour varier et rjouir ces rochers un peu sedvres, de temps
en temps, un dclair de verdure s'y fait jour; le courant d'eau
qui les baigne y donne la fertilite et permet i de braves Indiens d'y etablir leur hutte primitive et d'y cultiver pour
leur subsistance.
Arequipa est a 2400 m6tres du niveau de la mer, la maison des Filles de la Charite est au bas du volcan Misti qui
mesure 3 4oo pieds. Parfois, on entend gronder le volcan
et pendant notre sejour a Arequipa nous avons eu plusieurs
tremblements de terre sans suites facheuses, heureusement.
Comme cela se fait ordinairement en ces clarmes,on sonna
les cloches de l'eglise pour inviter les habitants a la priere.
La Maison des orphelins est tr6s ancienne. Ici, encore,
c'tait autrefois un couvent de Jdsuites; 1'edifice est tres
itendu, entouri de cloitres dont les murs dpais oat bien des
fois tremble sans tomber. Les orphelins et orphelines y
arrivent tout petits, y grandissent et souvent y meurent, ne
voulant pas quitter leur maison. An moyen de dons, on a
fait construire un asile, des classes, un ouvroir externe, oi
quatre cents enfants viennent tous les jours.
La fete de l' mmaculie Conception, que nous avons passee
dans cette chere maison, a eti un doux rayon du ciel! Qu'il
est beau et consolant de voir d'un bout du mondea 'autre,
dans toutes nos maisons, la Vierge immacul6e entouree et
aim6e de ces nombreuses legions d'enfants de Marie, qui
portent avec honneur ses livries et forment, dans la socidet
une portion choisie.
L'H6pital, oh nous avons passe quelques jours, nous a

-

314-

6galement tres intiressies; I'activiti de nos chores soeurs le
maintient toujours propre malgre son exiguitd; actuellenlent
on peut recevoir trois cent cinquante malades, mais, on a
l'espirance de pouvoir bient6t prendre possession d'un nouveau local qu'un bienfaiteur ginereux fait construire.
(A suivre.)

COLOMBIE
K La Colombie nous donne de
grandes consolations,
Dieu s'y plait a benir les n6tres et leurs ceuvres. Le Visiteur vient d'etre autorisi a accepter la direction du seminaire d'Ibagui, sur les instances de Peveque et du dlegu6
apostolique. x (Circulaire de M. le Superieur gen6ral,
SC'
janvier 1909.)

IBAGUV, SAN BONIFACIO DE IBAGUt, ville de la rdpublique de

Colombie, chef-lieu du dipartement deTolima, a 140 kilomitres
ouest de Bogata, 6 i 32o mtres d'altitude, sur un tributaire
du Magdalena, quidescend du Nevadode Tolima (5 58 . metres);
18 ooo habitants. Cette ville, fondee en i55o, fur an moment
(1854) le siege du gouvernement de la republique. Ev&ch&.
NOTE. -

Baranquillaest le grand port de la Colombie,

dans la mer des Antilles a I'embouchure du grand fleuve
Magdalena.
C'est le chemin le plus court pour ceux qui viennent de
France a une de nos trois maisons Tunji, Ibagug, SantaRosa. lls prennent le vapeur a Baranquillaet descendent le
Magdalena jusqu'k Girardot, h deux jours d'Ibagud; ils
ipargnent ainsi an moins un mois de voyage, et de fatigue,
auquel itfaudrait se resigner en passant par Buenaventura.
-

LAGRAULA. Voy. la carte.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
72. -

FACULT

AUX PRATRES DE LA MISSION D'ETABLIR UN

NOVICIAT DANS LA RGION DU NORD DE LA CHINE. (Congr. des

religieux, 9 d6cembre 1908.)
BEATISSINE PATER,

Superior Generalis Congregationis Missionnis, a S. V. facultatem
implorat canonice erigendi Novitiatum in regione septentrionali Imperii Sinensis.
Et Deus etc.
- Vigore facultatum a SSmo Dno Nostro concessarum S. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium preposita facultatem tribuit P. Superiori Generali Oratori deveniendi ad canonicam erectionem Novitiatus juxtapreces,deintelligentia Ordinarii loci dummodo
omnia habeantur, qua de jure requiruntur ad formam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum.
Roma 9 Decembris 9go8.
Fr. L. C. Card. VIVES, Pref.
Locus Sigilli
D. Laur. JANSSENs, O. S. B., secret.
73. - SUR LES ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVKS DE LA SACRiE
CONGREGATION DE LA PROPAGANDE ET DES AUTRES CONGRtGATIONS. (Sacree Congregation Consistoriale, 7 janvier 9gog.)

Le Souverain Pontife Pie X a soustrait la juridiction de
la Sacree Congr6gation de la Propagande et soumis au
droit commun tous les diocese de IAngleterre, de 1'Ecosse,
de i'Irlande, des Pays-Bas, du Luxembourg, du Canada,

de Terre-Neuve et des Etats-Unis.
Diverses questions sur I'autorite qui reste a la Propagande pour les missions dependant des pays qui viennent
d'dtre enumders ont iet posdes. On en trouvera la solution
dans un ddcret de la Sacree Congregation Consistoriale du
7 janvier 1909. ,Voyez, dans les Acta apostolicae sedis, le

texte italien, page 146; et la traduction francaise dans le
Canoniste contemporain, annie
74. -

g909, page 89.

ASSOCIATION DE LA MEDAILLR MIRACULEUSE.

Dans la Circulaire du I"janvier 1909 de M. le Superieur
general, nous trouvons les documents suivants (page 12) :
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i. - Privilegia quibus gaudet societas a scapulari Immaculatc Conceptionis B. M. Virginis communicantur
Societati Immaculatze Conceptionis a s. Numismate.
Archiepiscopus et Episcopi Polonia enixe rogant Sanctitatem
Tuam, ut Societati Immaculate Conceptionis a Sacro Numismate
easdem Indulgentias atque eadem privilegia velit concedere, quibus
gaudet Societas a Szapulari Immaculata Conceptionis B. M. Virginis.
Ex audienta SSy i die iunii a. 19o5
Beatissimus Pater preces, qua supra exhibentur, benigne excipiens, peitam gratiam impertire dignatus est, ea tamen lege, ut qui
in Societatem lmmaculata Conceptionis a Sacro Numismate cooptantur, eorum nomina in Catalogo inscribantur.
R. card. MBRaa DEL VAL.
2. -

Societas Immaculate Conceptionis a Sacro

Numismate (vulgo Midaille miraculeuse).
BEATISSINE PATER,
Antonius Fiat, Superior Generalis Congregationis Missionis necnon
Puellarum Charitatis, ad pedes Sanctitatis vestre provolutus, humiliter exponit :
In pluribus diaccesibus erecta reperitur pia quedam Sodalitas
Immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate, vulgo dicta : Association de la M1daille miraculeuse, cujus tiniset statut a a sunt quae
sequuntur :
ART. I. - Sodalitas Immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate, ut memoriale vivens et perenne erstat hujus Manifestationis
Immaculatae Virginia Mariae, anni i83o, cujus festum celebratur
die 27 Novembris, et in qua praedicta Virgo hujus exemplar osteadit
cudendi Numismatis, quod mox in universum orbem diffusum a
populis miracalosum fuit appellatum, ob mira ejus occasione quotidie patrata.
AjT. 2. - Talis Associato ut finem intendit Mariam sine labe
originali conceptam honore debito prosequi, duplici studio incumbendo sanctificationis propria et apostolatus, cujus Sacrum Numisma, symbolo quod praefert et virtute qua pollet, exemplar, simul
praebet et adjumentum.
Aar. 3. - Ia singulis diecesibus, Directores dicecesani a respectivis Ordinariis designati, Associationem canonice erectam regunt,
juxta spiritum, leges et consuetudines ei propria, sub auctoritate
tamen unius Directoris generalis.
AaT. 4. - Juxta rescriptum Sanctissimi Pii Pap® X, die 3' Juni 190o5 habitum, a Societati Immaculata Conceptionis a Sacro
Numismate easdem indulgentias atque eadem privilegia fuerunt
concessa quibus gaudet Societas a Scapulari Immaculata Conceptionis Beatm Mariae Virginia v, vulgo dicto Scapulari caruleo.
Aar. 5. - Omnes utriusque sexus tideles hujus Asaociationis
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membra et ejus privilegiorum participes effici possunt; modo a
collo pendens supra pectus ferant sacrum Numisma, benedictum et
sibi impositum a sacerdote ad hoc deputato, juxtaritum a Leone XIII
approbatum (19 Apr. 1895).
AnT. 6. - Festum Associationis primarium est Manifestationis
Immaculate Virginis Marie a Sacro Numismate, que die 27* Novembris habeturART. 7. - Sodales, quibus nulla nova exterius obligatio imponitur, saepe smpius repetere invocationem in Sacro Numismate exaratam : 0 Maria sine labe concepta, ora pro nobis ad te recurrentibus.
Cujus Associationis ut unitati non minus quam perennitati
consulatur, humilis oratur a Sanctitate Vestra enixe petit, ut ejus
Director generalis pro tempore existens Congregationis Missionis
necnon et Puellarum Charitatis, quum dictum Numisma uni ex his
Puellis, Venerabili Catharinae Laboure, a Deipara fuerit revelatum.
Insuper idem orator humillime rogat Sanctitatem Vestram ut, ob
difficultatem quam praebet sodalium inscriptio in catalago, maxime
in decursu Missionum, super dictam inscriptionem benigne dispensare dignetur.
Et Deus..., etc.
Juxta preces in Domino.
Die 16 Decembris 1go8.
Concordat cum originali.
Pros PP. X.
A. FLAT,
Sup. gen. Missionis.

75. -

FACULT9 AUX FILLES DR LA CHARITE, CHARGIES DE LA

SACRISTIE, DR

TOUCHER LES VASES

LINGES SACRES. -

SACRES ET DE PURIFIER LES

S. Cong. des Rites, 27 fivrier 1 906; pour

dix ans.
BBATISSImo PADRB,

Antonio Fiat, Superiore Generale della Congregatione della Missione, e delle Figlie della Cariti, prostrato al bacio del Sacro Piede,
umilmente espone:
Che nell' anno 1898, con Rescritto della S. Congregazione dei
Riti, d; cui si allega una copia, ottenne per le Figlie della Cariti addette all' ufficio della Sacristia la rinnovazione ad decennium
dell' Indulto di toccare i vasi sacri e lavare le sacre suppellettili.
Ora, scaduto il Rescritto, chiede unmilmente che 1'indulto sia rinnovato nei termini stessi del precedente.
Che della grazia, ecc.
INSTITUTI FILIARUM CHARITATIS

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X tributis, ad aliud proximum
decennium benigne indulsit, ut Sorores seu Filie Caritatis, qua pro
tempore Sacristanarum munere funguntur, vasa sacra tangere et sacram suppellectilem purificare valeant; edocto de huiusmodi Indulto
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Rmo Dno Ordininario Loci in quo eaedem Sorores seu Filia Caritatis degunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 27 Februarii 19o9.
L. S.

Fr. S. Card. MATMIELLI, Prxfectus.

D. PANICI, Archiep. Laodicen.,
Secret.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
i. M. Raimbault (Adrien), pretre, dicedd A Dax (France),
le 23 decembre 19o8; 62 ans d'Age, 36 de vocation.
2. Frere Dehogne (Henri), coadjuteur, d6cede i Dax
(France), le i" janvier 1909; 71, 36.
3. M. !Puyo (Marc), prdtre, dcedd iaCali (Colombie), en
janvier 1909; 51, 25.

4. M. Toth (Ernest), prdtre, decede a Kia-Shing (Chine),
en janvier 1909; 26,6.

5. M. Vollet (William), prdtre, dcecdd i Pernambuco (Bresil), le 18 janvier 1909; 42, 25.

6. Frere Urresti (Irenee), clerc, dicidd a Madrid (Espagne),
le 19 janvier 1909; 24, 9.

7. M.O'Donoghue (Francois), pretre, decede a Germantown
(Etats-Unis) le 2 decembre 1908; 59, 38.
8. M. Julia (Pierre), pretre, decedde Manille (lies Philippines), le 29 Janvier 19o6; 60, 43.
9. M. Duhamel (Hippolyte), pretre, decided
Arequipa
(Perou), le 29 ddcembre 19o8 ; 77,46.
to. M. Allou (Amedee) prrtre, decedd A la maison-mere a
Paris, le 5 fevrier 1909; 76, 54.
i . M. Durez (Joseph), pritre, dicede a Monaco, le 8 fivrier 1909; 27, 712. M. Dupuy (Vincent), prdtre, decede a Monastir (Turquie d'Europe); le g1fevrier 1909; 6 4, 43.
r3. M. Pignatelli (Antoine) prdtre, decedi a Perouse (Italie), le 18 fevrier 9gog; 70, 1o.
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14. M. Guida (Andre), pretre, dec6de i Brescia (Italie),
le 20 fevrier

1909;

67, 47-

15. M. Fritsch (Francois), pritre, decide A Alger, le 28 fevrier i909; 61, 32.

16. Frere Marcos (Paul), clerc, decede a Madrid, le 3 mars
1969; 22, 6.

17. M. Pedros (Michel), pretre, ddecede Barcelone, le
6 mars I909; 66, 46.
18. Frere Piscopo (Dominique), coadjuteur, ddeced a
Naples, le 14 mars igo9; 65, 3I.
M. ALLOU
M. Allou (Amidee), dont le nom se trouve dans la liste
nicrologique qu'on vient de lire, merite un souvenir particulier. II exerca pendant vingt ans les fonctions d'assistant de M. le Superieur general.
Ne dans le diocese d'Amiens, a Mezieres, en Picardie, le
23 aoft t833,il fit ses dtudes classiques au petit seminaire de
Saint-Riquier, puis ses etudes ecclesiastiques au grand seminaire d'Amiens. II dtait dans les ordres mineurs quand
il entra dans la Congregation de la Mission en 1855. Etant
donnees les aptitudes qu'on remarquait en lui, ii fut appliqui a l'enseignement dans les grands seminaires, Ai vreux,
a Sens, enfin a Carcassonne, oia ii remplit les fonctions de
professeur puis de superieur. C'estde Carcassonne qu'il fut
appeld A Paris. 11 fut nomme assistant en 1887.
En M. Allou, les qualites professionnelles furent unies a
une culture gendrale de 'esprit plus qu'ordinaire.
I1 apporta Ases devoirs professionnels d'assistant et de
conseiller du Supdrieur gdndral dans I'administration de
la Congregation une veritable sollicitude. II racontait volontiers que chaque jour il consacrait m6thodiquement une
partie de son temps A l'dtude de ce qui concerne la Congrdgation, par la lecture des Circulaires des Supdrieurs gdnd-
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raux, ou en se rememorant et en comparant ce qui concerne
notre legislation.
Dans les delibhrations, it apportait un esprit a la fois de
prudence et de decision: ilavait comme Pinstinct de la prudence, et it attachait grande importance a )a prevision des
difficultis, afin de ne pas s'y exposer. II inclina toujours,
dans la conduite des affaires, vers Ie parti qui 6cartait les'
risques; et sur cette ligne de conduite, ii se tint toujours
ferme. En dehors de cela, ii donnait volontiers son avis
pricis et se decidait promptement et avec largeur de vues.
Son itude assidue de ce qui concerne la Compagnie l'a
amene a 6crire une histoire abrigee de notre Congregation
sous ce titre : Pricis de I'histoirede la Congrdgationde la
Mission. Elle va jusqu'au gindralat de M. Eugene Bore exclusivement. Le manuscrit forme trois petits volumes in-8*.
M. Allou a place, ainsi,dans la serie des Pretres de la Mission qui out contribui pour leur part a ecrire l'histoire de
leur familie religieuse : M. Joseph Lacour, qui a dcrit l'histoire de la Congregation jusqu'en 1747; M. Perboyre, qui
a trace l'histoire du generalat de M. Cayla et de rladministration des vicaires g6neraux, au commencement du dixneuvieme siecle. M. Allou, lui, a fait un travail plus condense. 11 n'ajoute pas de'renseignements nouveaux, sauf
quelques satistiques, mais it a eu I'attention de rappeler,
brievement d'ailleurs, rhistoire gienrale dans laquelle
s'encadre ce qui concerne la Congregation de la Mission:
precaution utile et sans laquelle un auteur est expose Ane
pas se faire une idie exacte de ce qui est lobjet de son recit,
courant le risque ou bien de n'en pas saisir toute la valeur,
ou bien, plus frdquemment encore, de s'en exagerer les proportions. L'histoire dcrite par M. Allou est divisde en gdniralats; elle est redigee surtout d'apres les Circulaires des
Superieurs generaux, ce qui en indique la tonalit6. Une
histoire plus a historique ) encore serait celle qui serait
redigee d'aprbs les proces-verbaux des Conseils tenus pour
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radministration gindrale et d'apr6s la correspondance. Les
Circulaires, en effet, donnent des renseignements tres sQrs,
mais nicessairement incomplets : par exemple, on y trouve
assez exactement la date et 'occasion de la naissance des
itablissements, mais rarement la date a laquelle ils ont cess6
d'exister. La sante un peu fragile de M. Allou et sa mauvaise
vue ne lui permettaient pas de recourir aux sources manuscrites.
Nous lavons dit: en mime temps que M. Allou apportait une attention soutenue A ses devoirs professionnels, ii
conservait le goit des connaissances littiraires et scientifiques qu'il avait eu des sa jeunesse. Entre des hommes
munis &peu pres igalement des connaissances techniques
de leur profession, profession industrielle par exemple, ou
occupations administratives, nul n'ignore combien celui
qui est doud, en outre, d'une culture g6nirale de lesprit
un peu complete, grandit aussit6t. C'itait la situation de
M. Allou: litt6rature, sciences se rapportant aux intierts
religieux, mouvements sociaux et politiques, il n'etait
itranger a rien, grace aux lectures qu'il faisait ou qu'il se
faisait faire et dont ii s'assimilait avec faciliti les renseignements. Nous PIavons entendu converser avec des hommes
du monde fort instruits, et nous nous rappelons que nous
admirions A la fois la souplesse de sa conversation et la
variete ainsi que la stretz de ses connaissances.
Geographic, histoire, economie sociale, il s'intiressait A
tout. Lorsque, il y a une vingtaine annees, s'accentua ce
mouvement d'itudes economiques d'oAi devaient sortir les
transformations du monde ouvrier en partie accomplies
aujourd'hui, que fit-il? Au lieu de passer son temps A se
scandaliser, comme firent des hommes d'ailleurs respectables, il se mit A6tudier. I1chercha un livre doctrinal et sfr:
un livre fondamental suffit communiment pour s'orienter.
II nous a raconta qu'il avait lu deux fois de suite, en Pannotant, le livre magistral de Liberatore, Principesd'dcono-
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mie politique. Apres cela, c'etait pour lui un terrain connu:
en causant avec lui on n'avair pas a se heurter a des ignorances ou t un parti pris, qu'on excuse, maisqu'on regrette,
en ceux chez qui on les rencontre. Ainsi faisait-il pour
toute autre science. l suivait les progres de la gdographie
avec intirit. Tant qu'il put entendre une lecture ii se faisait renseigner sur ce qui se rapportait a 1'apologetique en
notre temps. La renovation des methodes historiques lui
paraissait un progres dont tout esprit qui aime la veriti devait se f6liciter, en y gardant natureliement les rigles de
la sagesse et de la prudence sans lesquelles les choses les
plus excellentes du monde deviendraient pernicieuses.
Quand ses forces physiques declinerent, ii donna sa dimission de l'office qu'il ne pouvait plus remplir convenablement. Pretre excellent, il fit une part plus large encore
aux exercices religieux auxquels ii avait toujours donn6
une grande importance. La vie s'eteignait peu a pen en lui;
it requt pieusement les derniers sacrements.
Le lendemain de la mort de M. Allou, un prdtre iminent
du clergd de Paris, esprit tr6s distingue, ecrivait pour dire
combien ii prenait part audeuil de la Communaute. II avait
vecu dans une tres grande intimith, et, pendant plusieurs
annies, en relations presque quotidiennes avec M. Allou.
II le rappelait, et ii ajoutait ces paroles par lesquelles nous
terminerons ces quelques renseignements : c On ne peut
avoir itd en contact si constant et si etroit avec un homme
de cette valeur d'esprit et de cette hauteur d'Ame, sans en
garder un profond et reconnaissant souvenir. a
C'estle 5 f6vrier 9gog que s'est eteint M. Allou, en notre
maison-mire, rue de S&vres, a Paris.
A. M.
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NOS CHERES S(EURS
18 octobre Igo8.
Louise Fremaux, deced6e a la Maison Marie-Immaculde, A Louvain; 77 ans d'Age, 46 de vocation.
Isoline Campi, Maison centrale de Turin; 3 , 9.
Mathilde Bedin, H6pital europ6en d'Alexandrie, Egypte; 40, 7.
Marie d'Arguesse, Hospice civil d'Orthez, France; 34, 1.
Frangoise Clair, Hospice d'Avallon, France; 68, 46.
Marie Petters, Hopital Saint-Etienne de Budapest; 41, i8.
Maria Lima, Maison de Charite de Clichy, France; 83, 55.
Elisabeth Suchet, Maison principale de Paris; 46, 26.
Refugio Apodaca, HBpital de Bridgeport, Etats-Unis: 33, i3.
Jeannne Natu, Maison principale de Paris; 78, 52.
Maria Soler, Ecole San Pedro de Nos, Espagne; 78, 50.
Thdodoria Nafisse, Maison centrale de Turin ; 68, 4o.
Marie Cavallo, Maison centrale de Turin; 28, 7Emilie Galland, H6pital de Bethldem, Syrie; 42, 24.

Tomasa Jovellar, Maison centralede Madrid; 74, 5i.
Jacquette Fallateuf, H6pitaux unis de Chilons-sur-Marne,
France; 83, 6x.
Anne Maynard, H6pital de Saint-Germain-en-Laye, France;
S69,50.
Marie Norawska, H6pital Saint-Vincent de Lublin, Pologne.;
37, r3.
Irene Morino, Maison de Marie de Grugliasco, Italie; 23, 2.
Marie Mingasson, Maison de Charit6 de Clichy, France; 70, 42.
Marie Beliard, Maison de Charite de Montolieu, France; 73, 47Antoinette Abramowska, Maison centrale de Cracovie; 78, 47Maria Bournerias, H6pital de Vichy, France; 44, 26.

Maria Estor, Maison de Charit6 de la paroisse Saint-Cosme, a
Chtlon-sur-Sa6ae, France; 74, 53.
Marie Frisoni, Conservatoire Torlonia, a Rome; 5o, i8.
Madeleine Coteriau, Hospice des Enfants trouvds d'Arequipa,
Perou; 33, 13.
Marianne Bertrand, Hospice de Mazamet, France; 6i, 36.
Antoinette Petit, H6pital de Cunlhat, France; 45, 22.
Marie Chalmettes, H6pital de Largentiere, France; 75, 52.
Marthe Namyslo, Maison centrale de Cracovie; 68, 43.
heriese Pediconi, Maison centrale de Naples; 38, 16.
Jeanne Guilloteau, Maison principale, a Paris; 80, 57.
Agnes O'Connor, H6pital de Lanarck, Ecosse; 26, 3.
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Hortense Gewaert. Maison de Charite de Saint-Jans Cappel,
Belgique; 40, 15.
Marie Thiery, Maison Saint-Vincent de Lyon; 55, 34.
Conception Lion, Maison Saint-Vincent de Quito, Equateur;
36, 05.
Madeleine Schultz, Hospice des alidnds de Kulparkow, Pologne;
34,0o.

Marie Hichew, H6pital Saint-Vincent de Norfolk, Etats-Unis;
63,39.
Josephine Lyszczyuska, Maison principale Paris; 75, 45.
Anne Constillac, Maison Marie-Immacul6e, k Louvain; 66, 41.
Marie Kraft, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 79, 52.
Ursule Bresciani, Maison centrale de Turin; 29, 8.
Maria Mediavilla, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
28, 11.

Romana Alvarez, H6pital militaire de Carabanchel, Espagne;
62, 36.
Josefa Oroz, Asile du Protectorat de Madrid; 35, i5.
Cdlinie Lami, Maison de Charitd de la paroisse Saint-Merry, a
Paris; 73, 47.
Josephine Legnani, Maison centrale de Turin ; 29, 6.
Hilene Augusz, Hospice des incurables de Vienne, Autriche;
58, 28.
Marie Brisson, Maison de Charite de la paroisse Saint-JacquesSaint-Christophe, a Paris-Villette; 85, 59.
Maxence Alargent, Hospice des Enfants trouves de Rio-de-Janeiro; 78, 6o.
Noemie Gisbert, Orphelinat de Calamari, Turquie d'Europe;
3o, 8.
Anne Magnol, Hospice d'Hesdin, France; 54, 34.
Marie Tavernier, H6tel-Dieu de Douai, France; 38, lo.
Josdphine Vidalein, Orphelinat Saint-Joseph de Beyrouth; 61, 39.
Anne Astruc, Maison de Charitd du Coteau, France; 46, 2o.
Iginia Taccheri, Orphelinat de Sinigaglia, Italie; 57, 33.
Ida Martelli, Maison centrale de Sienne ; 23, i.
Wilhelmine Jacobs, Maison centrale de Cologne-Nippes; 35,9.
Jeanae Laracine, Maison de l'Immaculde-Conception de P6kin,
Chle- R7, 67.

Addlaide de Bec, Hospice de Bon-Secours, a Metz; 8o, 52.
Marie Desoin, H6pital d'Hazebrouck, France; 81, 55.
Marie Lapeyre, H6pitl g6ndral d'Auch, France; 64, 41.

-

325 -

Dorothie Dodthage, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 6o, 33.
Filicia Andelo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
61, 41,

Prisentacion Moscardo, H6pital gineral de Valencia, Espagne;
32, 9.
Francisca Vera, Bienfaisance de Vera-de-Almeria, Espagne;
41, 15.
Maria Valentin, Hospice d'Albacete, Espagne; 66, 45.

Maria Arza, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Santiago, Chili;
76, 40.
Rose Vevies, Maison de Charitd de Montolieu, France; 78, 56.
Colette Veyrecruce, Hospice de Seraing, Belgique; 78, 54.
2

janvier

igo9.

Emilie Gaubert. Hospice de Montmirail, France; 32, 13.

Elisabeth del Marmol, H6pital du Sacr6-Coeur de Beyrouth;
39, 16.
Francesca Valentini, Maisoo centrale de Sienne; 43, 20.
Elisabeth Jacot, Maison Marie-Immaculde de Louv&in; 72, 52.
Antoinette Karwowska, Maison centrale de Varsovie; 46, 19.
Odille lorman, Maison centrale de Varsovie; 58, 3o.
Ambroisine Tortolero, Maison de Charite de Clichy, France;
72, 54.

Ludowina Lemos, College Saint-Vincent de Rio-de-Janeiro,
Bresil; 58, 38.
Nathalie Lhernie, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque,
France; 69, 45.
Anne Sabatier, Maison de Charite de la paroisse Saint-Bernardla-Chapelle, i Paris; 73, 52.
Celestine' Vallier, Maison de Charit6 de Clichy, France; 78, 53.
Catherine Krabusitzky, Ecole de Komlos, Hongrie; 45, 26.
Maria Rous, H6pital de Nyitra, Hongrie; 29, 8.
Genevieve Gueudre, Maison Saint-Vincent de Jerusalem; 35, 9.
Brigitte O'Donnel, Orphelinat de la Nouvelle-Orlians, EtatsUnis; 82, 58.

Rose Rimailhot, Maison de Charite de la paroisse Saint-Jean.Baptiste, i Marseille, 73, 41.
Jeanne Depis, Maison de Charite de Montolieu, France ;72, 49Marie Capecelatro, Hospice civil de Messine, Sicile; 49, 28,
Vincent Uursi, Hospice civil de Messine, Sicile; 44, 16.
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Catherine Obermann, Maison centrale de Graz, Autriche;
20, 3 mois.
Marie Lecointe, College de Fortaleza, Bresil; 73, 53.
Marie Martin, Maison principale, a Paris; 85, 63.
Ellen Carrigan, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
82, 62.

Augustine Baroux, Maison de Charite de Roubaix, France;
68, 45.

Augustine Derault, Orphelinat d'Oullins, France; 79, 34.
Josephine Fally, H6pital du Sacr-Coeur, a Beyrouth ; 39, 14.
Marthe Daney. H6pital du Sacrd-Coeur, a Beyrouth; 19, 8.
Lea Thibault, H6pital du Sacre-Coeur, a Beyrouth; 33, 6.
Jeanne Koenen, Maison de Charite de la paroisse Sainte-Anne de.
Maison-Blanche, H Paris; 69, 49.
Victoire Ronyer, Maison principale, a Paris; 78, 56,
Maria Kropfl, Prison de Marianostra, Hongrie; 69, 5 .
Caroline Le Blond, Maison de Charite de la paroisse SaintOuen, a Rouen, France; 74, 5o.
Josefa Derteano, Hospice de Grenade, Espagne; 72, 49.
Juana Picaza, Prison d'hommes de Barcelone; 52, 27.

Rafaela Mirtinez, Hospice des Enfants trouves de Madrid;
70, 48.

Helene Millet, Maison principale, A Paris; 32, 9.
Marie Jacquet, Maison de Charitd de Ballainvilliers, France;
70, 47-

Anais Dupinet. Maison de Charite de Rodez, France; 35, 17.
Anne Grasmugg, Prison de Lankowitz, Autriche; 69, 38.
Antoinette Novak, Maison de Charite d'Eger, Hongrie; 54, 29.
Marie Metafune, Maison centrale de Naples; 6o, 39.
Maria Henao, Maison dela province de Nataga, Colombie; 33, Io.
Ignacia Ugarte, College San Jose d'Alcala de Guadaira,
Espagne; 66, 4o.
Maria Sola, H6pital d'Andujar, Espagne; 65, 46.
Tomasa Barazategui, Ecole de Cenicero, Espagne; 59,.34.
Felicia Alfonso, H6pital g6ndral de Madrid; 59, 36.
Teresa Via, Asile des alidens de Leganes, Espagne ; 65, 4x.
Terisa Uranga, H6pital de Plasencia, Espagne; 63, 42.
Marie Bielecka, Maison centrale de Varsovie, Pologne; 60, 28.
Lydia Pinto, Hospice des Enfants trouves de Rio-de-Janeiro;
21, 1.

Marie Parion, H6pital Saint-Charles de Rochefort, France;
63, 40.
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Eugenie Bourdais, Maison de Charite d'Avranches, France;
78. 49Marie Gaujoux, H6pital civil de Rambouillet, France; 44, 14.
Leontine Murphy, Asile du Salvador de Valparaiso, Chili;
57, 36.

Domenica De Vitis, Maison centrale de Naples; 31,7.
Margerite Ferrandi, Maison centrale de Turin 4o, 13.
Helene Amon, Hospice des incurables de Laibach, Autriche;
45, 23.

Suzanne Winkler, H6pital de Schwarzach, Autriche; 80, 53.
Anna Sanglard, Maison de Charitd de Montolieu, France; 73, 5 i.
Thresse Strugger, H6pital de Knittelfeld, Autriche; 49, 24.
Elisabeth Wysocka, Maison centrale de Cracovie; 75, 53.
Rosa Amoretti, Maison de Charite de Fort-Dauphin, Madagascar; 73, 55.
Jeannette Bajard, H6pital de Castelfidardo, Italie; 81, 56.
Elise Muller, H6pital de Frauenthal, Prusse Rhenane; 27, 5.
Mathilde Martha, H6pital Saint-Luc, it Lyon; 43, 21.
Eugenie Fukas, H6pital de Neustadt, Pologne prussienne;
73, 52.

Caroline Traverso, Maison centrale de Turin; 59, 30.
Rosalie Matjasic, H6pital de Nagykanizsa, Hongrie; 43, 20.
Lucile Bellanger, Maison de Charit6 d'Avranches, France;
85, 64.
Antoinette Laplagne, H6pital general de Montpellier, France;
73, 43.
Marie Asmuth, H6pital Saint-Joseph de Philadelphie, EtatsUnis; 62, 45.

Mathilde Radaz, Maison de Charit6 de la paroisse Saint-Louis
de Versailles, France; 64, 42.
Anastasie Lequette, Maison centrale de Turin; 69, 47.
Philippine Fourrat, Maison de Chariti de Chateau-Gontier,
France ; 65; 45.
Marguerite Bonchart, Maison de Charite de Peteghem, Belgique; 47, 26.
Philomene Fizel, College du Sacrd-Cceur de Madrid, 55, 31.
ZUnobie Marcaillon, H8pital de Montdidier, France ; 72, 5I.
Marie Vincent, Orphelinat d'Elancourt, France; 73, 52.
Marie Pommi, H6tel-Dieu d'Agde, France; 75, 47Spirita Degiovanni, Asile des ali6ens de Florence, 70, 44,
Marie La More, Asile des Enfants-trouves de Saint-Louis, EtatsUnis; 22,2.

-

328 -

Maria Boissy, Clinique de Buenos-Ayres; 52, 31.
Eulalie Tisseyre, Maison du Fourneau, a Marseille; 76, 55.
Marguerite Fioupon. H6pital Saint-Jean-de-Dieu, i Salerne.
Italie; 76, 55.
Prudence Branchu, Maison de Charit6 de Clichy, France; 76, 47.
Hortense Delcroix, Maison de Charitd de la paroisse SaintLouis de Versailles, France; 71, 5o.
Celestine Husson, Maison de Charite de la paroisse Saint-Ber.
nard-la-Chapelle, i Paris; 73, 5o.
Jos6phine Laffont, Maison de Charite du Berceau-de-Saint-Vincent, France; 81, 6o.
Catherine lackowska, H6pital de Moszezany, Pologne autrichienne; 75, 45.
Felicitd Lendrevie, Maison de Charit6 de Montolieu, France;
72, 5x.

Amalia Parodi, Maison centrale de Naples; 74, 49.
Josephine GozQ. Maison centrale de Turin; 63, 41.
Marie Aubert, Maison de Chariti de Clichy; 73, 49.
Marie Cnurgeon, Maison principale, a Paris; 48, i9.
Marie Jaroszyk, Maison centrale de Cracovie; 29, 9.
Lucia Prodriguez, Maison centrale de Madrid; 47, 18.
Maria Garona, Hospice des Enfants trouves de Pampelune,
Espagne; 81, 59.
Josefa Mun, H6pital militaire de Carabanchel, Espagne; 57, 35.
Maria Pirez, H6pital Saint-Antoine de Mayagiez, Porto-Rico;
3x,6.
Melitona Urien, Mis6ricorde de Saint-Sebastien, Espagne; 48, 8S.
Erminie Minola, Maison ceotrale de Naples; 57, 37.
Marie Fabre, Maison Saint-Vincent de Lyon; 79,
6o.
Marie Briffaud, H6pital gI6nral de Clermont-Ferrand, France;
47, 26.
Emilie Manceaux, Maison de Charite de la paroisse Notre-Dame
de l'Annonciation de Paris-Passy; 75, 54.
Julie Picon, H6tel-Dieu de Sabli, France; 71, 53.
leanne Bessenay, Maison Saint-Vincent del'Hay, France; 76,
47.
Thals Maire, Maison de Chariti de la paroisse de la Daurade, a
Toulouse; 71, 47Cecile Deberg, Maison de Charit6 de la paroisse Saint-JosephSaint-Maur, a Paris; 74, 52.
Marie Mariani, Hospice du Saint-Sepulcre, a Plaisance, Italie;
5o, 26.
Anne Gilles, Maison Saint-Vincent de l'Hay, France; 72, 5i.
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Lucia Bongiovanni, Maison centrale de Sienne, 75, 5o.
Marie Jacquemin, Maison de Chariti de Sotteville, France;
64. 41.
Marie Thomas, Maison principale, a Paris; 8o, 57.
Feliciti Saleta, H6pital europeen. b Alexandrie, Egypte; 87, 53.
Adele Bochatay, Orphelinat d'Oullins, France; 28, 6.
Emmanuela Gutierrez, H6pital Saint-Vincent de Santiago,
Chili; 86, 54.
Sarah Mullan, Asile des alidens de Baltimore, Etats-Unis;76,52.
Marie Feicht, Maison centrale de Cracovie; 3o, to.
Marie Galais, Maison principale, a Paris; 68, 5o.
Josephine Le Bigot, Maison de retraites, aSaint-Servan, France;
76, 49.
Florentine Bomanska, H6pital de Sandomierz. Pologne ; 73, 52.
Rosalia Ospina, H6pital de Palmira, Colombie; 34,4.
Euginie Margier, Misericorde de Nimes, France; 81, 58.
Maria Solarino, Maison centrale de Naples; 70, 47:
Clotilda Argenio, Maison centrale de Naples; 34, o.
Marie Simon, Maison de Charitr de la paroisse Saint-Vivien de
Rouen, France; 56, 34.
Maria Goni, Asile des vieillards de Villasana, Espagne; 38, x9.
Maxima Arocena, College Saint-Vincent de Saragosse, Espagne;
31,9.
Marie Faucheux, Maison principale, & Paris; 67, 47.
Josephine Bedouin, Misdricorde de Lille, France; 31, 4.
Marguerite Voelker, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore, EtatsUnis; 75, 52.
Cicile Laurent, Maison dela Capelette, a Marseille; 64, 39.
Stephanie Canonne, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France:
74, 52.
Franziska Sega, H6pital de Budapest, Hongrie; 28, 8.
Giulia Gallitto, Maison de la Nativite, a Syracuse, Italic; 29, 7.
NOTICES
Voici la liste des interessantes et edifiantes notices des sceurs
publides dans la circulaire de la tres honorde Mere Kieffer aux
Filles de la Charite, le i"r janvier 1909 :
1907, 15 sept. Sceur Leonie BouQUTr DES
CHAux, a la Maison de
BELLEGARDE
Chariti (Circ. 19o9, p.
(France).
3-8).

1907, 3 mai.
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Sceur Anna BERIO, i la
Misericorde de Saint-

Charles (Circ.
19o7,

1907,

1907,

1907,

t907,

.907,

1909.

TURIN

p.8-1i).
(Italie).
16 mai. Soeur Apollonie VANDONE,
a la Misericorde de Sainte-Julie (Circ. 1909,
Turns
TURIN
p. 11-12).
(Italie).
Soeur Ther6se BANCHIERO,
6 juin.
a 1'H6pital civil (Circ.
PARME
(Italic).
1909, p. 12-15).
5 sept. Soeur Adele MANTEL, k la
Santa-Casa(Circ. 19o9,
RIo on JANEIRO
p. I5-2zi)
(Brisil).
SeurAntoinette MouLls, a
8 oct.
1'H6tel-Dieu (Circ. 1909, NOGETr-SUR-SEISE
p. 21-25).
(France).
5 nov.
Sceur Denise PEcAUD, i la
Maison de Charite de
Saint-Georges(Cir. 1909,
p. 25-31).
PARIS.
7 nov.

Soeur Barbe TCHANG, Mai-

son de I'Immaculee Conception (Circ. 1909,
p. 31-35).
1907, 14 nov.

1907, 16 nov.

Sceur Marguerite HYACINTHr, Maison centrale
(Circ.
o199,p. 35-45).

BEYROUTH

(Syriel.

Sceur Mary MORGAN, H6-

pital Saint-Joseph (Circ.
Sceur

Anne

CHICACO

(Etats-Unis).

1909, p. 45-48).

1908, 2 janv.

PEKING

(Chine).

MAC COY,

Maison centrale
1909, p. 48-52).

(Circ.

1907, 17 nov.

Soeur Marie Ester RovER,

190 7 , z8 dec.

H6pital general (Circ.
Igog, p. 52-61).
Sceur Albine ROUQUETTE,
Orphelinat (Circ. 1909,
p. 61-65).

EMIrrTTSBUG
(Etats-Unis).
DOUAI

(France).
LBaouRNE

(France).
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1908, 6 janv.

Soeur Josephine MENDI-

1908, o janv.

BURU, Maison centrale
(Circ. 1909, p. 65-68).
Seur Genevieve DENIS D

LIMA
(Perou).

NAVARREUX
Hospice
(France).
(Circ. 1909, p. 68-74).
SoeurEulalie BOYER, MaiRo3E
son Saint-Clement (Circ.
(Italie).
1909, p. 74-78).
Sceur Marie PERROT, HosLIMA
pice Saint-Andre (Circ.
(Pdrou).
1909, p. 78-80).
Soeur Anne POLL, Maison
SALZBOURG
centrale (Circ. 19o9,
(Autriche).
p. 8o-85).
Sceur Marcelline PERROT,
RENNES
Maison de Charite (Circ.
(France).
19o9, p. 85-88).
Sceur Marie DE STOLHospice (Circ.ST-GEORGES-DE-L'ISLE
BERG,
(France).
1909, p. 88-97).
Soeur Anastasie CLUZET,
MONTLUcow
Forges
des
Maison
(France).
(Circ. 1909, p. 97-101).
Soeur Marie Celeste GouSENNEVILLE,

1908, 9 fev.

19o8,7 mars.

1908, 3 mars.

9go8, 8 mars.

19o8,2omars.

9go8,28mars.

i9o8, 15 avril

ZILLORI DE BELIZAL, Mai-

LA PREVIiRE
son de Charite (Circ.
(France).
1909, p. ioi-io3).
MaiFAURIE,
Louise
Soeur
1908, 8 juin.
Tso-Fou-PANG
son des Sacres-Coeurs
(Chine).
(Circ. 1909, p. io3-io5).
1908, 27 mai. SoeurMathilde SIRAN,Maison de la Sainte-Enfance (Circ. 1909, p. TCHING-TING-FOU
(Chine).
o15-o07).
1908, 8 juin. Soeur Simone- DE VAULNAPLES
CHIER, Maison centrale
(Italie).
(Circ. 1909, p. 107-11 6)
1908, 17 juin. Sceur Rose Renee DENIS
MIGLIARINO
Maison de Charitd (Circ.
(Italie).
x16-118).
p.
1909,

19o8,8juill.
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Sceur Marie Marguerite
MARUSSIG, Maison de
Charite Saint-Pierre de
Montrouge (Circ. 9og9,
p. E18-128).
PARIS.
90o8, 16 mai.
Sour Marthe OLLIR , Maison de Chariti (Circ.
BERNAY
(France).
1909, p; 128-i3o).
19o8, 8 nov.
Soeur Lucie CARENA, Maisoncentrale(Circ. 1909.
NAPLES
p. 3o-3 i).
(Italie).
Sceur Helne DROULLARDn,
1907, 22 nov.
H6pital (Circ. 19go, p.
RancAGUA
13i-133).
(Chili).
1908,22mars. Sceur Jeanne LE BIGOT,
H6pital geniral (Circ.
MONTPELLIER
9gog, p. 133-134).
(France).
i9o8,28avril. Sceur Augustine B&LLON,
Maison
de
Charite NEUI-LY-SUR-SEINP
(Circ. 1909, p. 134).
(France).
19o8, ir mai.
Sceur Therese GiRARD,
Maisonde Charitd (Circ. CHATrEA-L'EiU
.QUE
1909, p. 134-136).
(France).
1908,9 mai.
Sceur Josephine RAMEL,
Maison de Charite (Circ. CHATEAU-'I.TVQU
(France).
1909, p. 136-i37).
19o8,17 mai.
SceurMarieGRoLLIER, Maison centrale (Circ. 1909,
ALGER
p. x37-138).
(Algerie).
19o8, iomai. Soeur Rose FIORIoI, Maison centrale(Circ. I909,"
TUaRm
p. x38-139).
(Italie).
19o8, 6 juill.
Soeur Marie-Louise ARTIGUES, Maison des Forges
COMMENTRY
(Circ. 1909, p. x39-40o).
(France).
9go8, 3 aoit. Sceur Louise LELEU, colIdge Immaculie-Conception (Circ. 19o9, p.
BuaNos-AYRvs
140-141).
Republique argentine.
1908, 29 aoLt. Soeur IJa RUDROFF, Asile
des aliinis (Circ. 1909,
LiOPODFELD
p. 141-143).
(Hongrie).
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-180o
Par M. GAaaBEL PKRBOYRE
GENiRALAT DE

M.

FELIX CAYLA DE LA GARDE

Dixieme Supdrieur gen6ral

23. Filles de la Charite.
(Suite; voy. ci-dessus, tome 74, page 143).
7. Suppression des Communautes siculibres'.

La Revolution ne tarda pas a consommer I'ceuvre de
destruction commencee a l'egard des communautis religieuses.
Le Vendredi saint, 6 avril 1792, Gaudin lut son rapport
sur les Congregation religieuses, dipose des le to fevrier;
son projet de dicret supprimait toutes les Congregation enseignantes sans en excepter aucune, mais il ne faisait pas
mention de celles qui sont appliquies aux soins des
pauvres malades. Lagrevol, craignant qu'on epargnAt les
Soeurs de la Chariti, exprima le dsir qu'on ridigeat le premier article de fagon a ditruire aussi les Congregations de
*filles vouees au service des malades. On est rivolti des
expressions dont il se servit pour ddsigner ces soeurs dont
la religion et I'humanite ne parlent qu'avec vdndration; il
les traita : de charlatanes, d'avocatesses-medecines, d'apoi. CA et lI, I'auteur de ce recit, M. Perboyre, ajoute aux documents qu'il cite une qualification ou une br4ve appreciation, que le
lecteur pourrait parfois trouver discutables. Dans ce cas, nous les
omettons, disirant ne rien dire ici qui puisse parattre contestable.
L'histoire sera ainsi plus objective, et les faits soot assez saillants
pour que chaque lecteur les apprecie facilement par lui-meme. Ceci se rapporte et au fragment que nous publions aujourd'hui et

a ceux qui suivront.
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thicaires et de chirurgiennes; et il pria l'assembl6e de ne
pas laisser subsister cette vermine et ces etablissements, qui
sont le refuge des pretres refractaires. Sa proposition fut
accueillic.
Torni, eveque intrus de Beurges, s'empressa d'appuyer
le projet de decret, et il ne s'arr6ta pas IA; il voulut detruire tout ce qui rappelait le culte catholique. 11 proposa
done de supprimer tout costume ecclesiastique, tout costume religieux, , parce que, desormais, selon lui, ii ne doit
plus y avoir d'autres distinctions entre les citoyens que
celles des vertus publiques o.
Apres une discussion tumultueuse, la prohibition du
costume eccldsiastique et religieux fot prononc6e a la presque untsimit, et toutes les Congregations charitables
furent abolies; les Filles de la Charite ne furent pas plus
epargnees que les atties, mais elles ne furent cependant
pas nommees expressemena comme les autres, probablement par un reste de pudeur. La. rdaction definitive du
dicret fut adoptie le 28 avril 1792~. I roi ne voulut pas
souscrire le decret; mais apres la chute, de la royautd, le
10 aoft 1792, le dicret fut promulgue le Ij.
&
npi par Roland et contresigne par Danton.
Apres le vote du 6 avril, la sour Deleau, s'empresa de
porter a la connaissance de routes les maisons la dttermination de 1'Assemblee nationale par la lettre suivante, en
date du 9 du mime mois.
* Mes tres cheres Filles.
, Je dois vous privenir que le Vendredi saint, 6 de ce
mois, 1'Assemblde nationale a decretila suppression de toutes les corporations eccldsiastiqueset laiques, et de leur costume; bien que nous ne soyons pas expressement nommies,
nous y serons comprises. Adorons, mes tres cheres Filles, en
esprit de soumission chretienne, les jugements de Dieu, et
respectons les ordres de cette providence qui veille sur
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nous. En attendant les dernieres dispositions de I'Assemblie et un honnete traitement que les circonstances presentes nous font esperer de P'anention et de la justicede Messieurs les legislateurs, je vous prie, mes chbres Filles: i* de
ne pas abandonner le service de vos pauvres, si vous n'y
dtes pas forcdes; 2o de demander a Messieurs les administrateurs la depense du premier habit, si l'on exige que vous
quittiez de suite votre costume apres la sanction du Roi.
Comme c'est une loi purement civile, nous pouvons y
obair. Mais habillez-vous simplement et modestement,
comme il convient a des filles chretiennes. Pour pouvoir
continuer le service des pauvres, prdtez-vous a tout ce que
Ion peut honnetement exiger de vous dans les circonstances prisentes, pourvu qu'il n'y ait rien contre la religion,
rI'glise et la conscience. Aussit6t que le Roi aura sanctionn le decret qui nous regarde, je vous avenirai de la
conduite a tenir par rapport a nos vceux. Ayez soin surtout
de pas vous laisser abattre et de ne pas vous decourager;
redoublez de foi, de confiance et de prieres. Je compte que
vous n'oublierez pas nos besoins multiplies, soyez persuadies que les v6tres me sont personnels et que je m'en
occupe sans cesse. Car je suis toujours avec les sentiments
affectueux etbien sinchres, et je serai toujours, mes cheres
Filles,
uVotre tres humble servante et tres aflectionnie soeur,
a M. Antoinette'DELEAu.
Sans doute, le decret ne pouvait avoir force de loi que
par la sanction royale; et malgre les assurances que 1'on
donnait qu'elle ne serait jamais accordie a un decret aussi
injuste et aussi prejudiciable a la religion, on pouvait
craindre qu'un fatal consentement fat arrach6 d'un jour ou
1'autre a la faiblesse du monarque. Dans cette prevision,
M. le Sup6rieur general tint a la Communaut6 une assemblie i laquelle assisturent, outre M. le directeur et les mem-
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bres ordinaires du Conseil, un certain nombre de soeurs
supirieures, pour aviser aux dispositions, prendre dans
ces circonstances critiques. La supirieure, la soeur Deleau,
fut charg6e de transmettre i toutes les maisons les mesures
adoptees. Tel fat l'objet de la circulaire du 18 avril 1792.
La soeur Deleau y disait en terminant. a Je puis vous
assurer qu'au milieu des peines et des afflictions qui m'environnent de toutes parts, j'ai trouvd, dans cette assemble,
une bien grande consolation par la paix, la tranquillite et
la parfaite union qui y ont rigne. Toutes les sceurs qui y
oat assisti ont pris le plus vif intirat, out montre le plus
grand zele pour tout ce qui regarde la Communauti et
plus particulierement le service des pauvres, objet qui a
attendri jusqu'aux larmes celles qui ont 1'esprit de notre
eiat. Elles se sont montries disposdes a tout souffrir, plut6t
que de les abandonner et de changer d'habit, si ells n'y
sont pas absolument forcees par les lois.
< J'espcre, mes cheres Filles, que le mime esprit de zele
et d'union rgne parmi vous et que la paix et le bon accord
paraitra parmi vous dans le partage dont il est fait mention dans cette circulaire. Mais, mes cheres Filles, plaise &
Dieu que ce partage reel et effectif n'ait jamais lieu chez
nous! Si cependant une nicessiti absolue nous y oblige et
nous force A nous separer les unes des autres et de quitter
notre etat, j'ai la confiance que nous serons toujours unies
de cceur et d'esprit en Dieu, et que nous n'oublierons jamais 1'ducation chretienne que nous avons recue a la
Communaute selon la foi de 1'Eglise catholique, apostolique et romaine, qui seule conserve le dip6t de tous les
principes de u'nique religion de nos peres et qu'enfin,
nous n'oublierons jamais que lassistance des pauvres
malades 4tait Fhonorable occupation A laquelle Dieu
nous avait destinees, et par consequent chacune de nous
se fera un devoir de les soulager en toutes rencontres,
selon notre pouvoir, et en attendant les dispositions incon-
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nues de la divine Providence qui veille sur nous... 3
Apres le renversementde la royauti, au to aoft, la sanction royale n'etait plus nicessaire, le ministre Roland publia, le 18 du mime mois, le dicret adopte le 6 avril par
I'Assemblie nationale; il est conqu en ces termes:
TITRE I"
SUPPRESSION DES CONGRAGATIONS SECULIERES

ET DES CONFIRIES

Article i. - Les corporations, connues en France sous le nom de
Congregations seculieres ecclesiastiques, telles que celles des pritres
de l'Oratoire: les Congregations de filles, telles que celles de la
Sagesse... mime celles uniquement vouees au service des h6pitaux
et au soulagement des malades, sous quelque d6nomination qu'elles
existent en France... sont eteintes et supprimees a dater du jour de
la publication du present decret.
Art. 2. - Neanmoins,dans les h6pitaux et maisons de charitd, les
memes personnes continueront, comme ci-devant, le service des pauvres et lesoin des malades a titre individuel, sous la surveillance
des corps municipaux et administratifs jusqu I'organisation definitive que le comite des secours presentera a I'Assemblee nationale.
Celles qui discontinueront leur service sansdes raisons jugdes valables par les directeurs des departements, sur l'avis des districts et
les observations des municipalites, n'obtiendront que la moitie du
traitement qui leur aurait dte accorde:
Art. 4. - Aucune partie de I'enseignement public ne continuera
d'etre confice aux maisons de Charit6 dont il s'agit i l'article 2,
non plus qu'i aucune des maisons des ci-devant Congregations
d'hommes et de filles s6culiires ou regulieres.
Art. 5. - D'apris l'avis des Directoires de departements, 'Assemblee nationale statuera sur les secours a donner aux maisons de Charite des deux sexes, attachees au service des pauvres et des malades
qui, en cessant I'enseignement, auraient perdu une partie de leurs
moyens d'existence.
Art. 6. - Tous les membres des Congregations employes actuellement dans I'enseignement public, en continueront l'exercice a
titreindividuel jusqu'i son organisation definitive. Ceux qui discontinueront leur service sans des raisons jugees valables par les Directoires de ddpartements, sur l'avis desdistricts et les observations des
municipalites, n'obtiendront que la moitie du traitement qui leur
aurait ete accorde.
SArt. 9.- Les costomes ecolesiastiques, religieux, et des Congregations scculieres sont abolis et prohibis pour l'un et f'autre sexe.
Art. io. - Les contraventions a cette disposition seront punies
par voie de police correctionnelle, la premiere fois de I'amende;
en cas de recidive, comme dilits contre la srete generale.
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8. Recours de quelques seurs a la Convention nationale.

Pen de jours apres le d6cret qui supprimait toutes les
Communautis siculieres, le Supirieur gienral de la Mission se vit dans la necessitr de quitter Paris; M. Sicardi,
le directeur des Soeurs, partit pour l'Italie dans les premiers
jours de septembre. Les Soeurs se trouverent ainsi privies
des conseils de leurs Supirieurs, qui leur auraient 6t6 bien
nicessaires dans les circonstances presentes. A la suggestion de quelques personnes qui s'int6ressaient vivement a
la conservation de leur Communauti, quelques officieres
de la Maison-Mere crurent, puisque leur Compagnie
n'dtait pas nomm6e dans le d6cret de suppression, qu'un
recours auprts de la Convention pourrait en obtenir une
interpritation de la loi, qui leur serait favorable. Aussi, le
21 novembre 1792, elles prirent occasion des vexations
dont elles etaient I'objet dans leur Maison-Mtre, pour solliciter la bienveillante intervention de lAssemblee en leur
faveur par la p~tition suivante, adressee au president:
AUX CITOYENS ET REPRESENTANTS Dg LA CONVENTION NATIONALE

Chers citoyens.
Les Citoyenes Marie-Anne Plaine, Anne Tarnier et Veronique
Delamare, routes les trois Filles de la Charite, servantes des pauvres
malades, demeurantes i Paris, en la maison principale des Filles de
la Charite, section du faubourgdu Nord; au nomet comme savoir:
lesdites citoyennes Plaine et Tarnier. procuratrices g6nirales et ladite citoyenne Delamare, leur coadjutrice, tant pour la sus-dite maison principale que pour toutes leurs maisons particulieres dans
route I'tendue de la Republique francaise.
Ont I'honneur de vous exposer que leur Maison principale de Paris, composie ordinairementde trois cents individus, et actuellement
de plus de cent dont au moins soixante succombant sous le poids des
ann6es et des infirmit6s, non compris les survenantes passageres,
les domestiques et jardinier, n'a pour tout revenu qu'environ.
25 mille livres, et le surplus en loyers, provenant de trois maisons,
dont deux i Paris, et la troisieme i Montreuil.
Cependant, tout modiques que soient ces revenus, et sans qu'il y
ait aucun decret direct de suppression contre leur Congr6gation, des
commissaires de la section du faubourg du Nord se soot transportes
le 3 octobre 1792 en leur susdite Maison principale, d'ob ilsont
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enlev6 tout leurs contrats, papiers et une somme de 9 164 livres
so sols en assignats, provenant en partie du fruit de leurs epargnes,
et, de l'autre, appartenant a leurs compagnes de diverses maisons.
Deux jours prec6dents, le premier octobre, de nombreuses garnisons de soldats nationaux de toutes sortes se sont itablies en leur
susdite Maison.
Ces soldats la mettent journellement i contribution. S'en etant
d'abord empar6s dans presque toute sa totalit6, ils ont contraint
toutes les Sours, rmme les infirmes, de se retrancher dans un petit
corps de bitiment fort resserrd et incommode. Us se sont empards
ensuite de la majeure partic des lits, des draps, du linge, des
meubles, etc...
Ils se font donner du pain. du vin, de la viande, du bois, de la
chandelle, de i'huile; ils choisissent A la cuisine tout ce qui leur
convient et prennent jusqu'aux egunes du jardin.
Leur eglise est aussi envahie.
Toutes les Sceurs ne jouissent d'aucun repos, ni jour, ni nuit.
Elles se privent bien volontiers d'une partie de leur necessaire en
faveur de ces pauvres soldats nationaux; ma:s il leur est impossible
de subsister plus longtemps, si la Repubiique ne vient genereusement a leur secours. Leur provision de bois, qui etait faite jusqu'au
mois de mars 1793, est presque toute consommee : il en est de
mame de toutes leurs autres provisions.
Ces pauvres Soeurs n'ont aucune ressource par elles-memes pour
se procurer d'ailleurs leur subsistance. A peine leur petit travail
est-il suffisant pour leur entretien, et elles succombent i force
d'economie du c6te de la nourriture.
Dans ces circonstances, chers concitoyens, les citoyennes Plaine,
Tarnier et Delamare implorent votre bont pour leurs tristes compagnes. Elles vous prient de venir promptement i leur secours, de
la maniere que vous jugerez la plus convenable, et de leur faire remettre en outre : i* leurs contrats de I'H6tel-de-Ville de Paris;
2* la somme de 9164 livres so sols en assignats, dont se sont
empares les commissaires de la section du faubourg du Nord.
Chers concitoyens, les pauvres Filles de la Charite attendent avec
confiance de votre humanite, cet acte de bienfaisance.
Et ont signi :
PLAINE, TARN•lE

et DELAMARE.

Ces sceurs comptaient sans doute trouver dans la Convention nationale la bienveillante sympathie que leur avait
timoignee la L[gislative; mais les temps etaient bien
changes. Aussi, en donnant avis aux maisons, de la demarche qu'elles venaient de faire, elles faisaient parvenir a
leurs compagnes la chaleureuse exhortation qui sit :
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Nos tres chores Compagnes et tres chers Seaurs en
Jesus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec nous.
a Nous apprenons avec la plus vive douleur que des
personnes, ou pen eclairies ou mal intentionnies, nous
ayant fait entendre que nous pouvions violer impuniment
le voeu que nous avons prononce en face du Saint des
Saints, sous la protection de saint Vincent de Paul, notre
instituteur, de nous consacrer an service des pauvres
malades, plusieurs d'entre nous ont diji eu la faiblesse de
se laisser surprendre a cette voix perfide.
a Souvenons-nous, cheres Compagnes, de cette vive foi
de 'Ap6tre, qui lui faisait dire que: quand un angedescendrait du ciel pour lui annoncer de ne pas croire i FEvangile,
il ne le croirait pas. Ainsi, sous quelque pritexte que ce
soit, et de quelque part que Pon cherche a nous insinuer
de quitter le service des pauvres malades, gardons-nous
done bien de nous laisser siduire.
a Le devoir inviolable d'une Fille de la Chariti est de
vivre et de mourir a son poste, au service des pauvres
malades : outre la promesse formelle qu'elle en a faite
a Dieu, elle y est obligee encore d'une manitre spiciale
par le serment du 1oao0t 1792'.
SConservons, nos tres cheres Compagnes, autant que
ies biensdances du monde peuvent le permettre, notre habit dans nos maisons, pour la plus grande edification; au
reste,faisons-noustout a tous, selon le prdcepte de 'Ap6tre,
afin de les gagner tons a Jesus-Christ.
x. Note des A nnales. - On ne salt pas de quei serment il s'agit ici.
S'il s'agit, d'un serment demand6 par le gourernement, ce ne
peut 4tre le serment i la Constitution civile ui clerg6 qui itait
illicite, mais qui n'a jamais etc reclame des Communautes de
femmes. Quant au a petit serment D ou serment de K libertn, igalitde , ii a donne lieu A bien des controverses. A Paris, les membres
les plus savants de clergd, M. Emery notamment, le regardaient
comme permis.
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a Soyons humblement soumises aux puissances temporelies qui toutes, comme dit encore I'Ap6tre, viennent de
Dieu : ce n'est point A nous, a de chdtives servantes du
Seigneur, a sonder la profondeur de ses dicrets iternels.
a Si l'on nous chasse de nos maisons, nos tres cheres
Compagnes, binissons le Seigneur, redoublons nos pri6res
pour nos persicuteurs. Eh I la vie n'est-elle pas, dit le
saint homme Job, a un combat continuel ,? Heureux ceux
qui souffrent persecution pour la justice! Vive donc a jamais le Seigneur notre Dieu, de ce qu'il lui plait nous
faire ainsi passer par quelques ligeres 6preuves! Gravons
bien dans nos coeurs cette belle parole de notre divin Sauveur: a Celui qui ne porte pas ma croix, n'aura aucune
a part avec moi. •
a Quelles que soient done vos tribulations, nos cheres
Compagnes, gardez-vous bien de quitter iesprit de votre
itat, venez avec nous, nos tres cheres Sceurs; accourez en
notre Maison principale de Paris, qui vous a recues dans
son sein : vous epancherez votre coeur dans le n6tre : nous
partagerons ensemble vos peines et vos maux au pied de la
croix de Jesus-Christ en invoquant saint Vincent.
4 Allons, nos tres cheres Compagnes, du courage! de
la fermetd! La vraie vertu s'dpure au creuset des tribulations; consacrons-nous done routes de nouveau, intirieurement et tons les jours de notre vie jusqu'au dernier soupir, au service des pauvres malades : oui, marchons courageusement sur les traces de saint Vincent. Celui-la seul
qui perseverera jusqu'i la fin, recevra la couronne de gloire.
a Nous sommes avec la plus grande affection en 1'amour
de Notre-Seigneur,
( Nos trscheres Compagnes et tres cheres Soeurs enJesusChrist, vos tr6s humbles et trbs obdissantes servantes.
SPLAINE, Fille de la Charit6, procuratrice gin.
I TARNIER, Fille de la Charitd, procuratrice gen.
coadjutrice. ,

( DELAKARE, Fille de la Charitr,
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a P. S. - Nous vous envoyons copie d'une petition que
nous avons faite A la Convention nationale, Ie 21 novembre 1792.
Cette petition des soeurs procuratrices ne fut pas approuvee de la sceur Deleau; et elle s'empressa de la disavouer
par la lettre suivante adressee au president, dont nous laissons l'appriciation au lecteur :
Paris, 27 novembre 1792.

L'an 1I de la Republique frangaise.

t Citoyen president,
a Permettez-nous de reclamer, tant en notre nom qu'en
celui de la Communauti que.nous gouvernons, contre une
pitition que viennent d'adresser ila Convention nationale,
sans nous consulter, les procuratrices generales des Filles
de la Chariti. Elle parait avoir pour objet de solliciter
notre conservation et de renouveler Fengagement que nous
avons pris, en entrant dans la Compagnie, de servir les
pauvres et d'instruire la jeunesse. Ce sont bien aussi nos
sentiments et nos voeux; mais notre soumission a la loi est
entiere et parfaite; nous n'avons apporti aucune resistance
A son execution et nous n'elevons aucune plainte contre
ceux qui en ont eti charges.
a Attachies au service des malades on A l'instruction des
enfants dans presque toutes les paroisses de Paris tt dans
quatre cent vingt maisons de la Republique, nous n'avons
jamais cru qu'il nous fit permis d'abandonder nos fonctions
sans avoir etd remplacies et nous desirons sincirement de
ne 1'etre jamais.
( Quant a notre maison ginerale, qui est tout A la fois le
berceau et le tombeau des filles de notre Compagnie, nous
avons jug6, ainsi que les corps administratifs, qu'elle etait
supprimee comme etant le chef-lieu d'une corporation
detruite par la loi du 18 aodt dernier. Et, en osant avancer,
citoyen President, que la destruction de la Compagnie des
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Filles de la Chariti est un malheur public qu'on ne reparera jamais, nous vous declarons que nous sommes disposees a obeir i la loi de notre destruction et que nous ne
sommes plus occupies qu'aux operations indiquCes par
elle, pour rendre nos comptes et obtenir le traitement qu'on
nous accorde.
I Nous rditirons, citoyen President, le desaveu des
plaintes que vous out adressies nos compagnes, egaries
sans doute par leurs vertus et leur amour pour leur 6tat.
On aurait pu nous dpargner le logement des volontaires;
nous les avons requs sans peine et nous avons partag6 avec
plaisir nos provisions et nos effets avec ces gendreux d&fenseurs de la patrie. C'est par erreur que nos sceurs les procuratrices ont avance que les commissaires de la section du
Nord nous ont enlevi, avec nos titres et contrats, une
somme de 9 164 liv. so sols en assignats. Nos contrats ont
6td enleves par les archivistes de la municipalit6 de Paris.
et nous-mdmes les avons engages A se charger de la susdite
somme comme provenant de la recette de quelques-uns de
nos contrats qui appartiennent a differentes maisons des
departements. Nous n'avons pas cru devoir disposer du
bien des pauvres, et, quoique nous soyons au moment
d'etre sans ressources pour exister au nombre de plus de
cent, nous avons abandonne librement ce que nous avons
cru ne pas devoir nous appartenir. Cette somme a etd remise Ala caisse de l'Extraordinaire. Tels sont, citoyen President, les dispositions et les voeux des Filles de la Charite.
( G. PILLOY, Econome gendrale.
( M. A. DELEAU, Superieure gen.
Le m4me jour, la sceur Deleau fit parvenir aux Filles
de la Chariti des departements une lettre dans laquelle
on regrette de ne pas voir mieux manifestis les sentiments
d'une mere A l'egard de ses filles abimees dans 'affliction
et an milieu des epreuves les plus delicates.
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« Mes cheres Saeurs,

Paris, le 27 novembre 1792.

SVous ayant prevenues de neplus m'7crire, que vos lettres ne m'y trouveraient plus, y etant cependant encore
pour terminer les affaires, je crois devoir vous privenir
qu'au cas qu'il vous parvienne une lettre imprimee ou autre, n'importe de qui elle soit signee, si elle n'est pas de
moi, n'y ajoutez aucune foi ou croyance. Je la d&savoue
comme n'y ayant aucune part; etant faite a mon insu, elle
me fait beaucoup de peine, n'aimant pas a faire parler de
nous; et quoique cette lettre vous invite a revenir Anotre
maison, n'en faites rien, puisque nous sommes sur le point
d'en sortir. Soumettons-nous aux desseins que Dieu a en
permettant cette epreuve; soumettons-nous ainsi &la loi
qui, en supprimant notre Maison principale, nedetruitpas
pour cela les hospices ni les oeuvres de chariti.
u Continuez a remplir les v6tres envers les pauvres, chacune dans les maisons oi vous ates, autant qu'on le trou. vera bon et avec tout le zele que vous avez montre.

a M.-A. Dsg.EAU.

a Derechef ne m'7crivez plus; point de rdponse a la presente. Y
9. Conduite 6difiante des Filles de la Charit6 apres la suppression
de leur Communaute.

Le dicret du 6 avril 1792 fut ponctuellement executa
dans les d6partements et les communes oil le parti jacobin
6tait dominant. Bien des departements l'avaient meme devance; its avaient dissous les Congregations et en avaient
dispers6 les membres. Pour faire la loi, l'Assemblie legislative semblait avoir pris modele sur les Arretds des directoires et des municipalites de certains departements. Ce decret fut comme un nouvel elan donni aux tracasseries
revolutionnaires; les Congregations qui restaient encore
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debout furent, en grandes partie, dissoutes, et les enfants
des pauvres demeurerent abandonnis au vice et A lignorance.
L'instruction des enfants du peuple fut presque partout
retiree aux soeurs. Dans quelques localitis, mais en tres
petit nombre, les bureaux de bienfaisance se servirent encore d'elles pour procurer quelques secours aux malades.
La difficulti de les remplacer dans les hospices ditermina
les communes moins hostiles aux institutions religieuses a
les y maintenir, mais A titre individuel. Dans ce cas, les
soeurs surent toujours se maintenir dans la dependance de
celle qui avait etd leur superieure locale et la reconnaitre
en secret comme telle.
Geniralement, les Soeurs qui furent contraintes d'abandonner leurs maisons continuerent ou dans leurs families
on dans les localitis oi elles avaient reside, a rendre aux
pauvres et aux malades, tous les services qui ddpendaient
d'elles. Plusieurs, pour etre plus a meme devenirau secours
des malheureux, se livrirent a quelques industries dont le
profit retournait aux pauvres. Ne transigeant jamais avec
le devoir et la conscience, leur conduite au milieu de ces
rudes epreuves prisenta un spectacle des plus glorieuxi
Dieu et des plus consolants l'Eglise. Leur assiduite aupres
des malades ne contribua pas pen A ouvrir le ciel A un
grand nombre d'infortunes qui, sans leur assistance, n'auraient pas pensCi leur salut. Un jour, les innombrables actes
d'hdroiques vertus des Filles de la Charite, pratiques pendant
la tourmente r6volutionnaire, seront manifestds au monde
entier; jusqu'i ce que ce moment soit arrive, les sacrifices
qu'elles se sont imposes, comme le bien qu'elles ont fait,
sont le secret de Celui qui ne doit pas laisser sans recompense, meme un verre d'eau donne en son nom.
Dans les itablissement de charitd oi elles furent remplacees, les revenus destines aux pauvres devinrent facilement la proie d'hommes cupides; les n6cessiteux furent
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delaisses et ces maisons devinrent frdquemment un asile
d'immoraliti et de desordres de route esptce. Bien souven,
les tribunes des Assemblies retentirent du ricit du gaspil]age, de la malpropreti et des actes mime les plus blamables accomplis contre les principes les plus imprescriptibles de la morale. Cet eiat de choses &vait succdde i
1'iconomie, au bon ordre et la decence qui regnaient sous
le rigime des soeurs. Ces exces itaient si revoltants dans
quelques localitis que les memes administrateurs qui avaient
substitue des employes laiques des deux sexes, ne balancerent pas a rappeler les sceurs.
A Alenqon, par exemple, les revolutionnaires avaient
force les sceurs de quitter l'h6pital general en 1793. La superieure, soeur Renaud (Henriette), pour s'loigner le moins
possible des pauvres, se retira dans une chambre de louage
avec une fille de lh6pital. Lia, elle continuait envers les
malheureux tous les services que ses faibles ressources la
mentaient a mime de rendre. Lorsque les temps devinrent moins mauvais, les administrateurs la prie6en avec
insistance de reprendre son ancienne place; et, comme son
grand ige et ses infirmitis 'empachaient de s'y rendre A
pied, ils la firent transporter dans un fauteuil. Elle fut escortee d'un grand nombie de personnes de la ville qui la
conduisirent en triomphe dans cet h6pital dont elle avait
fait la consolation et l'ddification durant tant d'annees.
Bientbt apres, elle fut assez heureuse pour se voir environaee
de quelques autresde ses compagnes, qui reprirent les fonctions que la tourmente revolutionnaire leur avait seule fait
interrompre.

so. Etatde la Communaute i 1'epoque de la suppression.
En execution de la loi du i3 novembre 1789, prescrivant
a tous les supirieurs des maisons et dtablissements eccl6siastiques, sans aucune exception, de faire, par devant les
officiers municipaux du lieu, une declaration detaillee de
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tous les biens mobiliers et immobiliers dependant de ces
maisons et itablissements, ainsi que leurs revenus et
charges, les Filles de la Charit6 firent cette diclaration le
ii fivrier 1790.
Le 12 novembre 1793, 22 brumaire an II, conformCment
aux prescriptions de la loi du 18 aoit 1792, une nouvelle
declaration fut faite. II fut constate A cette dernikre epoque
que les revenus des biens meubles et immeubles de la Communautd s'elevaient A 26 079 liv. 75 et que les dettes
passives etaient de 19 980 liv. 20.

Les soeurs Deleau, supirieure, et Pilloy, econome,
sigaorent cet etat.
Apr6s le dicret du 6 avril, les 120 Soeurs duseminaire ou
noviciat qui etaient a la Maison-Mere furent remises i leurs
families.
Au moment de leur suppression, les Filles de la Charitd
itaient en France au nombre de 4 3oo, rparties dans
45o maisons. Le dernier itablissement dont la Communaute
se chargea, fut Lapeltiere, pres Rennes, le 28 mai 1792.
Nous inserons ici en ajoutant la date de fondation et ia
nature des oeuvres, le nom de la plupart des localitis ou les
Filles de la Chariti furent supprimees par la Revolution et
dans lesquelles elles n'ont plus d'itablissements .
ArTcHY, Oise; fondation en 1656, M. C., E.
AUNEAu, Eure-et-Loir; 1726, M. C.
Ass, Sarhe; 1777, M. C.
BESSi-SUR-BRAYE, Sarthe; 1679, M. C., E.
BAYEUX, Calvados; 1704, M. C.
BAR-LE-DUC,

Meuse; s696, H. G.

BAYE, Marne; 1678, M. C., E.

BLRE-, Indre-et-Loire; 1686, M. C., E.
BEAUVOIR, Yonne; 1678, M. C.. E.

I. M. C., signific Maison de Charite; E., Ecole; H. G.,
geinral; H. C., h6pital civil; H.-D., H6tel-Dieu.

h6pital
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BEzoNs, Seine-et-Oise; 1675, M. C., E.
BERNAY, Marne; 1655, M. C.. E.
BOURGACHARD, diocese de Rouen; 1685, H., E.
BLAISY, Sa6ne-et-Loire; 1700, M. C., E.
BRUYiRES, diocese de Paris; 1668, M. C., E.

BaYE, Seine; 1664, M. C., E.
BNv•sarT, Creuse; 1678; H. D., E.
BAGOLErr, Seine; 1714, M. C., E.
BTrz, Oise; 1722, M. C., E.
BUzANcoIS, Indre; 1723, H.
BEYNE, Seine-et-Oise; 1716, M. C., E.
BOLLENE, Vaucluse; 1759, H. D.

BREST (H6pital de la Marine), Finistere; 1768, H. M.
CRiVEC(EUR, Oise; 1691, M. C.
CHOLET, Maine-et-Loire ; 1690, H. D., E.

CHASSILLU, Sarthe; 1675, M. C., E.

COLOMBEs, Seine ; 1681, M. C., E.CHAVILLE, Seine-et-Oise; 167 o, M. C., E.
CHAMPRosAY, Seine-et-Oise; 1700, M. C., E.

CHOISY-LE-ROI, Seine; 1685, M. C., E.
CaUMONT, Haute-Marne; 1672, H. C.
CHAUNY, Aisne; 1668, H. D.
CETON, Orne ; 1719, M. C., E.
CALAIS, Pas-de-Calais; 1760.

Cosst, Maine-et-Loire; 1768, M. C., E.
CHarrTAROUX, Indre; 1685, M. C., E.
ETOGES, Marne; 1685, M. C., E.

Eu, Seine-Inferieure; 1685, Seminaire.
FALAISE, Calvados; 1785, M. C., E.
FRENAY. Orne; 1692, H. D., E.
FRaoNSc, Gironde; 1683, M. C., E.
GuERMANDEs, Seine-et-Marne; 1686, M. C., E.
GUINGAMP, C6tes-du-Nord; 1777, M. C.
GOUSSAINVILLE, Seine-et-Oise; 1696, M. C., E.
HkBECOURT, Eure; 1689, M. C.
HOUILLES, Seine-et-Oise; 1645.

Jouy, Seine-et-Oise; z675, M. C., E.
LA BussIaRES, Loiret; 1689, M. C.
LA
LA
LA
LA

FERTi-GAUCHER, Seine-et-Marne; 1695, H.
FERTk-VIDAME, Eure-et-Loir.
MOTTE-CHANDENIER, diocese de Poitiers; i7o5, M. C.
PELTIiRES, pres Rennes; 1792, H.
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LA TREMBLADE, Charente-Infirieure; 1686, M. C., E.
LA VALLETTE OU SAINT-MARTIAL-DE-VALLETIE,

1685. M. C., E.
LAuzuN, Lot-et-Garonne; 1758, M. C., E.
LEUVILLE, Seine-et-Oise; 1675, M. C., E.
LEZINNE, Yonne; 1676, M. C., E.
Louvois, Marne; 1676, M. C., E.
LuBLE, Indreet-Loire; 1654, H. C.
LUDON, Gironde; 1702, M. C.
MEUDON, Seine-et-Oise; 1700, M. C., E.
MONTLH]RY, Seine-et-Oise; 1668, H. C., E.
MARLY, Seine-et-Oise ; 1692, M. C., E.
MmASONS-SUR-SEINE, Seine-et-Oise; 1663, M. C.
MONTPAON, Aveyron ; 1687, H.
MONTFERMEIL, Seine-et-Oise; 1734, M. C., E.
MONTARGIS, Loiret; 1736, H. C.
MONTIGNAC; 1765, H.

MANOSQUE, Basses-Alpes; 1767, H.
NOISY-LE-GRAND, Seine-et-Oise ; 1709, H. C,, E.
NANTEUIL-LE-HAUDOIN, Oise; 1641, H. C., E.
NEUBOURG (le), Eure ; 1698, H. C.
NANGIS, Seine-et-Marne; 1746, H.
OIRON, Deux-S&vres; 1698, H.
PLAISIR, Seine-et-Oise; 1705, M. C., E.
PLOUER, C6tes-du-Nord; 1684, M. C., E.
PIRi, Ille-et-Vilaine ; 1684, M. C., E.
PONT-A-MOUSSON, Meurthe; 1690, H.
PONT-AUDEMER, Eure; 1701, H. G.
POST-CARRf, Seine-et-Marne; 1734, M. C., E.
PUISIEux, Seine-et-Marne; 1734, M. C.
PERSAN, Seine-et-Oise; 1731, M. C., E.
PALAISEAUX, Seine-et-Oise; 1759, H. C., E.
PoLIGNY, Jura; 1778, M. C.
PETIT-BOURG, Seine-et-Oise; 1782, H.
RoSAY, Eure; 1674, M. C.
RICHELIEU, Indre-et-Loire; 1641, M. C.
REVEILLON, Marne; .677, M. C., E.
RAMBERVILLERS, V..sges; 1731, H.

REBETS, Oise; 1736, H. C., E.
ARRAY,
Oise; 175o, M. C., E.
RAVENEL, Oise; 1771, M. C., E.
ROMANS, Ain; 1773.

Charente;
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RoSEs, Haute-Sa6ne; 1773, M. C., E.
ROULE (le); 1786.
SAINT-CHiRON, Seine-et-Oise; 1689, M. C., E.
SILLY, Oise; 1690. M. C., E.
ScEAUx, Seine; 169z, M. C., E.
SAINT-CLAIR, Seine-Infirieure; 1704, M. C., E.
SARCELLES, Aisne; x16o.
SAINTE-MARIE-DU-MONT, Manche; 1652, M. C., E.
SANT-SouPLETr, Marne; 1706, M. C., E.
SAInW-SERVAN, Morbihan; 1698, M. C.
SINT-AIGNAN, Loir-et-Cher; 17oo, H. C., E.
SAINT-TUIERRY, Marne; 1687, M C., E.
SEIGNELAY, Yonne.

SAVIlREs, Aube; 1684, M. C., E.
SAUJoN, Charente-Infirieure ; 1699, M. C., E.
SouBIS, Charente-Infirieure; 1686, M. C., E.
SAINTrr, Charente-Infirieure; 1700, Orphelinat.
SA•ir-HIPPOLYTE, Gard; 1700, H. C., E.
SAINT-PIERRE-MONTLIMAR, Maine-et-Loire; 1716, M. C., E.
SAINT-J.ULIE, Gironde; 1782, M.
THIZY, Eure-et-Loir; 168i, M. C., E.
TOUGINS, Ain; 1642, H. C., E,
TOUL, Meurthe; 1707, M. C., E.
TRIEL, Seine-et-Oise; 1688, M. C., E.
TROYES, Aube; 1777VARENNES, Allier; 1698, H. C.
VARIZE-SUR-CONNIE, Eure-et-Loir; 1653, M. C.
VIGNY, Seine-Infdrieure; 1728, M. C., E.
VILLACERF, Aube; 1690, M. C., E.
VILLAWIE-LA-JUHE, Mayenne; 1668, M. C., E.
VILLECERF, Seine-et-Marne; 1666, M. C., E.
VILLENEUVE-D'AGEN, Lot-e-Garonne ; 1706, H.
VILLENEUVE-LE-ROI, Seine-et-Oise ; 665, M. C.
VILLENEUVE-SAINT-GEORGgS, Seine-et-Oise; 1669, M. C., E.
VILLELOIN, Indre-et-Loire; 1711, M. C., E.
VILLENOXE-LA-GRANDE, Aube; 1715, M. C., E.
VILLEVAUDEZ, Seine-et-Marne; 168t, M. C., E
VINCENNEs, Seine; 1696, M. C., E.
VINEUL, Loir-et-Cher; i67o, M. C., E.
YkREs, Seine-et-Oise; 1692
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i 1" Filles de la Charit6, victimes de la R6volution.

Quoique bien des Filles de la Chariti aient eti emprisonnees, aient ete expos6es Ades traiiements inhumains et a des
outrages plus cruels que la mort, a cause de leur attachement
a la foi de PEglise catholique, un certain nombreont eu en
plus l'insigne honneur de la sceller de leur sang.
Ainsi, dans une petite ville de l'ouest de la France, les
revolutionnaires eurent la cruauti d'enfermer dans une
chambre deleur maison etd'ylaisser mourir de faim quatre
Filles de la CLarit6 qui se devouaient A I'ducation des
enfants, i Passistance des pauvres et au soulagement des
malades de la commune..
A Arras, la maison de Charit6 se composait de quatre
scurs au moment de la Revolution: les soeurs GErard
(Jeanne), sup6rieure; Lasuel, (Marie-Franqoise-Pilagie);
Fanton, (Magdeleine-Thir6se); Fontaine, (Marie-Magdeleine). Lorsque le proconsul Joseph Lebon arriva i Arras,
il n'osa pas, au milieu de ses plus grandes fureurs, frapper
ces quatres ginereuses filles qui, malgrd leur refus de seritait
ment, avaient etd conservies dans leur maison. Telle
la vendration du peuple pour elles que Lebon apprehenda
la revolte de la population et surtout des nombreux infortunes qu'elles soulageaient. Cependant, cette vienration
mime dont il les voyait environnees ne faisait qu'exciter sa
soifde sang. Lorsqu'il eut transporti son tribunal rivolutionnaire a Cambrai, il envoya chercher les quatre pauvres
filles et les fit condamner au dernier supplice. Elles allerent
a la mort avec des sentiments hiroiques de foi et d'amour
de Dieu. En montant aiPchafaud, elles prierent surtout
pour obtenir du Seigneur qu'il daignit disposer les 6v6nements de maniere qu'elles fussent les dernieres victimes
des fureurs du proconsul. Ces prieres furent exaucies, au
moins pour Cambrai; car A peine leur sacrifice itait-il
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achevi que Joseph Lebon ddlivra cette ville de sa presence.
Elles furent ex6cuties dans l'eti de 1794.
Deux autres sceurs se sont signalees aussi par leur venu
et leur courage, a Angers, et ont su par li montrer qu'elles
etaient dignes de rappeler celles qui les avaient pr&ecddes
dans lexercice de la chariti au milieu de cette ville. Angers
peut, en effet, revendiquer le privilege d'avoir entre les
premieres cits de France, appel6 de Paris les Filles de SaintVincent qui furent, dis leur principe, admirables par leur
ddvouement, et d'avoir meme etC honorie de la visite de
saint Vincent et de Mile Le Gras. Mile Le Gras y vint ea
1639 installer ses filles dans l'h6pital Saint-Jean, et leur v&nerable Pere s'y rendit quelque temps apres pour juger par
lui-meme de ces commencements. II1applaudit aux progres
ddji sensibles de l'euvre naissante, benit ses chores filles;
il leur souhaita de croitre et de multiplier, et quelques
annies apris, la nouvelle maison itait difinitivement
fondie.
SAu moment de la Revolution, le nombre des sceurs itait
considerable a 'H6tel-Dieu d'Angers; quand on leur
demanda la prestation du serment, elles refuserent opiniatrement, a l'exception de trois. LasupCrieure et surtou les
deux soeurs Marianne Vaillant et Odile Beaugard se firent
remarquer par une inebranlable fermetd, comme elles
s'itaient distinguies jusque IApar leur piete et lear regularite exemplaire. La sagaciti des persicuteurs comprit facilement que pour vaincre, il fallait diviser. Ils laissent donc
pendant quelque temps les soeurs parfaitement tranquilles,
a l'exception de la superieure et de ses deux compagnes.
D'ailleurs, les revolutionnaires ne pouvaient se defendre
d'un reste d'estime et de reconnaissance pour ces ilies qui,
pendant le siege d'Angers, avaient si bien soigni les blesses
dela republique. On se-contenta done d'arreter la scour
supdrieure, les sours Marianne et Odile et de les mettresous
bonne garde a la communauit du Bon Pasteur,.changee an
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prison. La, on mit tout en oeuvre pour les gagner: menaces,
promesses, flatteries; mais tout fut inutile.
Ces vaines tentatives font naitre le d6pit; au dipit succedent bient6t la colere et la rage, et le cri de mort retentit.
Les revolutionnairesallaient mettre leur dessein a exdcution,
lorsque les trois soeurs qui avaient eu la faiblesse de preter
le serment, declarent avec risolution qu'elles se retractent
immediatement et publiquement, si i'on ose faire mourir
leur m&re bien-aimde '. Cet incident sauva la vie a la digne
supirieure, qui fut transportee et internee dans la ville de
Lorient, avec les sours qu'on avait cesse d'inquifter. Elle
mourut quelques annees plus tard d'une maladie de langueur, occasionnee par le chagrin de n'avoir pu partager
avec ses deux autres soeurs la gloire et la ricompense du
martyre.
On avait espier que ces deux dernikres, une foissdparies
de celle qui, par ses paroles et ses exemples, soutenait leur
courage, seraient plus faciles a ebranler; mais il n'en fut
rien. Ellesse refus6rent a une nouvelle insinuation de prdter
le serment, et l'execution fut definitivement fixie au lendemain.
Quelque chose alors qui rappelle les rivdlations dont
furent autrefois favoris6es sainte Feliciti et sainte Perpdtuela veille de leur supplice, se passa dans la prison du BonPasteur. Au rapport d'une demoiselle Marthe, qui assista
nos deux sceurs jusqu'au dernier moment, le Seigneur
leur avait fait connaitre, non seulement le jour ot elles
devaient mourir, mais encore la maniere mime dont elles
seraient frappees. ,, 11 me semble, dit la seur Marianne,
que nous mourrons demain, et que, a la premiere decharge,
je ne serai que biesse.- Oui, dit ia sour Odile, mais pour
moi, je tomberai ralde morte percie de plusieurs balles.
Ainsi le Seigneur faisait connaitre a ses fideles servanteu
i. MCmoires manuscrits de M. Gruget.
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qu'il saurait mesurer l'epreuve i la force des caractires; en
effet, autant la sceur Marianne avait dans la volonte d'energie
et de r6solution, autant la sceur Odile itait naturellement
impressionnable et timide.
Cependant, on ne tarda pas A annoncer une execution
pour le lendemain; les deux sceurs qui voient se confirmer
leur pressentiment, accueillent cette nouvelle avec joie et
reconnaissance. Elles se livrent tour a tour a l'exercice de
la priere et de la charitE et elles semblent parfois s'oublier elles-mimes pour preparer a une mort chretienne les
personnes nombreuses et de toute condition qui devaient
aussi faire le sacrifice de leur vie. Bient6t, arrive I'heure
terrible des apprits. A la vue des cordes a I'aide desquelles
on se dispose A former la chaine, la soeur Odile pilit et
frissonne; son cceur est saisi d'epouvante, et elle s'en ouvre
a la soeur Marianne, craignant que son courage ne vienne
A difaillir. A cet aveu, la sceur Marianne sent son affectios
redoubler pour sa chere compagne et lui dit : c Non,
sceur bien-aimie, vous ne faiblirez pas; la grce d'en haut
vous sera donnee avec abondance et ele vous soutiendra.
Souvenez-vous que cette cour9•e, que nous avons ambitionnee, que nout2 a•ao
tant sollicitie, est tout pres de
nous. Elle es Anous,:ne la manquons pas. > Elle achevait
Apeine ces paroles, quand une personne pieuse vint offrir
un voile aux deux prisonnieres. Elle pensait que les deux
soeurs seraient satisfaites de couvrir leur visage et, de
dirober ainsi, Ila foule les pinibles imotions de.la derniere heure; mais aussit6t la soeur'Marianne r.pondit:
a Non, nous ne cacherons point notre. visage. Est-ce done
une honte de mourir pour Jesus-Christ ? Puisse au contraire toute la ville nous contempler et apprendre de nous
comment on meurt pour.la foi I ? * .
On attache &lors ensemble 'es deux seurs qui, certes,
i. Memoires manuscrits de M. Gruget.
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ne cherchent pas a se separer. Ces ames qu'un lien bien
doux avait unies aux pieds des autels ne cherchaienti ce
moment qu'A le resserrer. La sceur Marianne anime sa
compagne, la console et Iencourage; elle s'adresse aussi
aux autres condamnes, soutient leur courage difaillant et
lear montre le ciel, en leur disant : « Encore un effort et
la victoire est i nous. * Mais un incident ficheux vint
suspendre la marche du convoi. La grace qui soutient
rhomme dans ses epreuves, accepte notre nature et n'en
change pas les lois. Tout coup la seeur Odile, accablci
sous le poids des emotions, s'affaissa sur elle-meme ei
s'evanouil. Son chapelet qu'elle porait au c6te vint i se
detacher; mais uu des assistants le recueillit et le rapporta.
ensuite aux soeurs de P'hpital qui le conservent encore
pricieusement. Cet reanouissement. ne fait qu'exciter la
rage et les blasphemes des bourreaux. Mais la sceur Marianne
est li pour ranimer sa compagne et la proteger contre les
mauvais traitements; elle conjure d'attendre quelques instants et assure qu'elle va la rendre a la vie. En effet les forces
reviennent peua pen A la sceur Odile,dont la main meurtrie
et presque ecrasee par la brutaliti des bourreaux laisse
ichapper le sang avec abondance, et 1'on se remet en
marche.
En entrant dans un enclos, appe l' enclos de la Haieaux-Bons-Hommes, la soeur Marianne entonna d'une voix
ferme les litanies de la sainte Vierge: a Sainte Marie, priez
pour nous... Portedu ciel, priez pour nous ; et totie la
foule des condamnes, au nombre de quatre cents, repetent
avec elle ces invocations. Cttee scene fut tellement totchante qu'un des revolutionnaires les plus furieux et Ies
plus impies d'Angers ne put en ere .timoin sans attendrissement et sans remords et se mit A dire ; * Ca fait mal
de voir mourir de pareilles femmes s, et il se retira t
i. Deposition de Mile Marthe.

-

356 -

Arrivee a une petite distance de la fosse commune, la
chaine s'arrdta, et une vingtaine de ceux qui la composaient
en furent ddtachis pour etre exdcutes. A une premiere
dicharge, la plupart de ces malheureux sont renversds;
les bourreaux considerent leur facile victoire d'un oeil satisfait et semblent savourer le plaisir de les voir se ddbattre
dans les angoisses de la mort; ils rechargent de nouveau
pour frapper ceux qui ne sont pas encore tomb6s et les
achevent A coup de sabre et de baionnettes. Les femmes
viennent se joindre a ce hideux carnage, se jettent sur ces
corps mutiles pour leur arracher leurs vdtements.
Ce fut au milieu de cette scene qu'on amena les deux
scours pour recevoir la mort. Au milieu de cette agitation
generale, elles conservent leur calme et presentent sans
crainte leur poitrine aux balles meurtrieres. Mais leur
heure n'etait pas encore venue et ii fallait que la soeur
Marianne donnat une nouvelle preuve de son energie et de
son courage. L'officier charge de commander I'execution,
fait signe qu'il a quelques mots i dire, et, soit qu'il cidit
&un mouvement spontane de regret, soit qu'il eit ordre de
faire une derniere tentative, il s'adresse aux soeurs en ces
termes: ( Citoyennes, ii est encore temps d'6chapper a la
mort dont vous dtes menacees. Vous avez rendu des services.a l'humaniti, vous miritez qu'on se relAche en votre
faveur de la severite de la justice et des lois. Quoi, pour un
miserable serment, vous voudriez cesser de faire du bien i
Phumanite? qu'il n'en soit pas ainsi. Ne faites pas le serment, puisqu'il r6pugnea votre conscience, retournez vers
vos compagnes; je prends sur moi de dire que vous l'avez
pr6ti et je vous donne ma parole qu'il ne vous sera fait
aucun mal. - Citoyen, r6pond la soeur Marianne, qu'on eat
dit inspiree par le souvenir du vieillard Eleazar, non seulement nous ne.voulons pas faire le serment dont to nous
parles, mais nous ne voulons pas passer pour Pavoir fait '.,
i. Mimoires manuscrits de M. Gruget.
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Confondu par cette r6ponse, a laquelle il itait bien loin
de s'attendre, I'officier ordonna le feu. La soeur Odile
tomba percee de plusieurs balles. Quant a la seur Marianne, une balle lui casse seulement un bras. a Mon Dieu,
peut-elle dire encore avec le saint vieillard dont elle reproduit si bien le courage : mon Dieu, A qui rien n'est cache,
vous savez que je pourrais iviter la mort et que je souffre
en ce moment de cruelles douleurs. Mais vous savez aussi
que je les endure avec bonheur et par amour pour vos
saints commandements. o Au milieu des victimesqui gisent
et se debattent a ses c6tis, cette soeur demeure debout
comme une protestation du ciel. Les plus cruels des egorgeurs sentent leur rage augmenter par la honte et le dipit.
Cette fois ils ne prennent pas le temps de recharger leur
arme; ils se ruent sur l'admirable fille, et A coups de sabre
et de baionnette, ils la hachent littdralement en morceaux. Ainsi se termina leur fureur par un spectacle donni
i Dieu, aux anges et aux hommes par deux filles de SaintVincent, qui, certes, dans cette circonstance, mirent en pratique d'une maniere hdroique les conseils et les avis de leur
vienrable Pere. Cene execution eut lieu le is fevrier 1794.

Nous regrettons de n'avoir pas pu nous procurer les
renseignements sur les mauvais traitements endures par
les seurs dont les noms suivent et par plusieurs autres qui
ont trouvi une mort glorieuse par la foi : les soeurs:
Paujade (Jaquette), dicedie en reclusion k Cahors; Hanot
(Thir6se), ddecdde en rdclusion i Brouage; Tisserand
(Anne-Catherine), massacrde dans les environs de Mayenne.
(A suivre.)
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VARIETES
I
La lettre suivante est i la Bibliothique nationale, i Paris: (Fonds
frangais, Ms. no 17, 1og), en tete d'un manusctrit qui a pour titre :
Dix meditationsfaitespar le Sieur LouisMachon, archidiacre de Portet
clanoine de FEglise cathedrale de Toul, pendant les dixjours de sa
retraite dais la maison de Saint-Laare, au faubourg Saint-Denisles-Paris. Elle en forme la priface et est adresse i c M. Vincent,
general des Pretres de la Mission a. Ecrite quinze ans avant Ja mort
du saint, elle est uo t6moignage precieux, parmi tous les autres
connus jusqu'ici, de L'intluence salutaire qu'il exergait sur tons ceCU
qui 'approchaient.
PRAFACE
EN FORME D'IPISTRE.LIMINAIRE

A MONSIEUR
MONSIEUR VINCENT, GENERAL DES
PRESTRES DE LA MISSION

Monsieur,
Void une partie des despouilles que j'emporte de chez
vous pour me faire plus riche sans appauvrir personne. Mon
procede ne serait pas sans blame ny sans ingratitude, si
apres avoir receu tant de consolations favorables, je sortais
tres satisfait, sans vous timoigner I'obligation que je vous
en ay. Vostre vertu a beaucoup de riputation, mais tous ceux
qni en parlent ne font que bgaier et jamais is ne pourromi
se la reprisenter qu'en la voyant et en I'admirant..Vostre
zele i 1'autel, vostre charit6 envers tout le monde, vostre
modestie partout, vostre igalit6 d'esprit en tout temps et
vostre humiliti en toutes vos actions m'ont plus persuadi
que tous les livres que j'ay leus ny que tous les pridicateurs que j'ay jamais entendues. Si les anges se faisaient
hommes, assurement ils vivraient comme vous, et s'il se
trouve des saints mortels, certainement ils sont faits comme
vous. Je ne vous flatte point, Monsieur, je dis ce que j'ay
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veu, et si mes yeux n'etaient timoings des choses que je
mets en avant, je serais le premier qui les rivoquerait en
doute. Dieu vous reservait non pas pour reformer son
Eglise, mais pour faire connaistre a ses ministres la grandeur de leur caractire et la purete avec laquelle ils s'en
doibvent acquitter. Vous dtes merveilleux a changer les
hommes sans rien innover; une retraite de dix jours fait un
exemple de saincteti de celuy-li mime qui portait le scandale partout. On quitte le vice aupres de vous avec plus de
joie et de contentement q u'on ne I'embrasse aux lieux ou les
charmes et les appats sont les plus puissants; et je crois
qu'il vous est plus facile de faire un homme de bien qu'A
tous les desbauchbs de la terre de se conserver leur semblable qui voudrait vous ecouter. La vertu est si belle entre
vos mains, qu'elle semble vous avoir choisy pour se faire
connaistre des yeux du corps, et quand on vous regarde, on
ne peut aymer que ce qui vous rend si venerable et si
recommandable. J'aimerais mieux etre priv6 du peu de bien
qui me reste que des fruicts prdcieux que j'ay ceuillis dans
vostre solitude, et si Dieu me fait la grace de me conserver
dans I'innocence que je crois avoir recouvree, vous aurez
mis au rang des plus heureux.
Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant
serviteur,
De vostre maison de Saint-Lazare

MACHON.
ce 1b d'apvril 1645.

LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA RPVOLUTION

D'apres les Memoires de 1'abbW d'Auribeau
L'abb6 Pierre d'Hesmivy d'AURIBEAU naquit A Digne (France)
en 1756. II devint archidiacre et vicaire general de Digne. Lors de
la Revolution, il se rendit en Italic et donna des lecons de langue,
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latine i Mine Adelaide de France. Entre autres ouvrages sur des sujets
eccl6siastiques, on lui doit des Memoires pour servir a lhistoire de
la' persecution francaise. Rome, 1797. Un vol in-8* de L.zxt1 S52 pages, Tome I (le tome II n'a point paru). - On a un autre
ouvrage reproduisant en partic celui-ci et parfois le completant, soas
ce titre: Extraits de quelques ecrits de 'auteur des Memoires pour
servir I'histoirede la persdcutionfrancaise.Tome I [Pise), mai i8L4.
In-8*. - Ces deux ouvrages sont devenus tris rares, c'est pourquol
nous en publions ici ces fragments.
D'Auribeau a ecrit ses Memoires i Rome, ot sans doute il a pu
s'entretenir avec M. Cayla de la Garde qui y sijournait aussi, et avec
M. Jacob (le cadet) qui avait eti curd de Saint-Louis, i Versailles.
11 declare que son grand souci est celui de l'exactitude, ayant
constatd que sur a les evenements d'une Revolution aussi compliquee a, plusieurs ecrivains s'4taient involontairement trompes sur
divers ddtails et notamment sur les dates : a Nous en avons trouvi,
dit-il, un grand nombre evidemment fausses, que nous n'eussions pu
r6parer, si nous ne touchions, pour ainsi dire, encore i la source des
faits. 3 II fait appel i tous ceux qui pourraient i'aider i completer
ou i rectifier les notes qu'il va publier.
Exposant oiu il a puisd ses renseignements, ii donne en particulier
des indications sur les dv•nements accomplis A Versailles : ils nous
intiressent particulierement, parce que dans les extraits qu'on Tv
lire, plusieurs d6tails se rapportent a cette ville oi la.Congregation
de la Mission desservait les deux paroissesSaint-Louis et Notre-Dame,
ainsi que la chapelle du chateau royal: a Les faits, dit-il, qui regardent
Versailles et les Etats gen6raux nous ont presque tous Wt6fournis
par des temoins oculaires, ou par des auteurs qui, ecrivant sur les
lieux, dtaient a mime de consulter les pidces originales. a Memoires,
pages xxx et xxxi.
Le livre d'Auribeau est certainement d'aspect un peu 6trange avec
ses frequentes citations bibliques contre la a nation prevaricatrice i;
dans le cas present, la France. Mais pour les faits qu'il alligue, on
volt qu'il a cherche i se renseigner exactement. II faudra cependant
avoir grand soin de les contr6ler. - Voici des Meamoires d'Auribeau les principaux passages relatifs i la Congregation de la Mission.
D'Auribeau, Memoires, p. xxxix :

Quant a MM. de Saint-Lazare, on sait que M. Gomer est
enfin arrivi a Londres, apres avoir 6chappe a des perils
incroyables, soit A Saint-Firmin, soit A Rouen, oiu il fat
encore incarcerd.
M. Grillet, Sup6rieur du seminaire de Beauvais et vicaire
gendral de ce diocese, n'est point mort; mais on confirme
le massacre de M. Gruyer, employd A la paroisse de NotreDame de Versailles; celui de MM. Coiin et Caron: ces
deux derniers avaient etc de cette meme Congregation, qui
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vient d'eprouver de nouveaux sujets d'affliction et 4e nouvelles pertes. Parmi plusieurs de ses membres emprisonnes,
on nomme le superieur.et un directeur du seminaire de
Beziers; le supirieur du siminaire de Narbonne avec deux
de ses confrrres; les superieurs du seminaire de Montauban, deux &Metz; un autre A Epinal, etc., etc.
MM. Julienne, Brochoi, Lamourette neveu de l'intrus de
Lyon, et Bailly, soot morts dans les prisons d'Amiens apres
une longue d6tention.
On ecrit de Londres que M. le superieur du sdminaire
de Treguier a itd guillotind & Brest, et que MM. Petit,
Didier et Lalier, Le Vasseur, supdrieur de la maison de
Saint-Cyr, et son confrere, ont piri par le mnme supplice.

D'Auribeau, Mdmoires, p. 158:
Sermentexige i Versailles. Fermete 6difiante de MM. de Saint-Lazare.
Esprit de cette Congregation.

On exigea bient6t. A Versailles le serment de la part des
eccldsiastiques fonctionnaires. L'attention se fixa particuliirement sur MM. de Saint-Lazare, depuis longtemps
accusis d'aristocratie : mais sur quarante pretres, il ne se
trouva que deux jureurs. Les membres de cette Congregation respectable, ou vit encore dans toute sa ferveur I'esprit
de I'incomparable saint Vincent de Paul, donnerent, dans
ces temps de douleur, de grandes consolations A l'Eglise.
La plupart ont justifid la confiance des pr6lats et des eccldsiastiques, qui, a l'exemple de M. 1'archeveque de Paris,
allaient chaque annde visiter leurs retraites, afin de se renouveler de plus en plus dansl'esprit de leur 6tat, et d'y puiser
les forces ndcessaires pour en remplir tous les devoirs. Ce
corps aussi pricieux au sacerdoce qu'utile i l'humanit6,
avait soin, sous les yeux d'un monarque qui daignait les
proteger, d'envoyer des sujets choisis dont le zele dclaird.
mais sans ostentation, la pidtd simple etrecueillie au milieu
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des dissipations de la cour, honoraieot la religion sainte
dont ils eiaient les ministres. La fuite des dignits er des
emplois qui donnent de I'eclat et qui attiret les regards do
public semble dtre la vertu propre de leur institut. Fideies
i cet esprit, MM. de Saint-Lazare itaient i Versailles le
ddsespoir des impies, qui redoutaient leur courageuse
constance i refuser le serment. Ils s'en plaignaient bautement, et deji ils auraient voulu les forcer, par la persication, As'iloigner d'un lieu oi leur presence etait si nuisibe
i leurs vues:
D'Auribeau, Mimoires, p. 159:
Conduite de MM. Jacob freres, cures de Versailles. M. Aroine, pr&tendu evique de Versailles. Ses reponses impies i M. Ie curi de
Saint-Louis. Fin ddplorable de cet intrus.

MM. Jacob frires, dont rainai tait curi de Notre-Dame,
et le cadet, cure de Saint-Louis, eurent encore plus a soutfrir de leurs vexations. Les electeurs avaient offert A ce dernier le pr6tendu evechi de Versailles; mais le Seigneur le
destinait a instruire par son exemple et a confondre par
ses raisonnements le malheureux intrus, assez aveugli pour
se croire eevque d'un diocese qui n'existait pas, on cherchant, du moins, A Ie persuader A son amour-propre. II n'y
avait point, en effet, d'dvchi i Versailles, et 'AssemLlie,
de sa pleine autoriti, s'avisa de youloir y driger un siege
dpiscopal, comme elle creait a volonti des tribunaux de
district. M. Avoine, curd du diocese de Rouen, auquel
M. le cardinal de la Rochefoucauld avait toujours reodu
bon tdmoignage: se laissa seduire par la vanit6 et rambition
(Son election fut faite le 6 dicembre 179 o , et ce fu le len-

demain qu'on fit dans l'1glise la lecture des procs-verbaux.
P. 182). Ce jour-li, M. le curd de Notre-Dame' se trouva
s. M. Jacob aind estmort saintement i Paris pendant la REvolution,
et son frere, timoin ocuiaire des faits que nous avons d1crits, est
venu se consoler de ses malheurs, gemir sur les Agarements de st
paroisse et.de sa patrie aux pieds des Saints-Ap6tres. [A Rome).

-- 363 dans une position difficile. On venait de faire, dans sa
paroisse, la lecture du procds-verbal d'ilection, immddiatement avant la grand'messe. M. le cure, qui allait la chanter, crut, avant de monter a !'autel, devoir faire publiquement sa profession de foi pour iloigner tout scandale.
Revitu des habits sacerdotaux, il s'approche de V'intrusivique, qui dtait dans le bane d'oeuvre, et il lui dit d'une
voix trds distincte : a Monsieur, vous devez juger par la
joie que vous a temoigade ce peuple en apprenant votre
ilection, de celle qu'il eprouvera quand vous viendrez Alui,
envoyC par Jesus-Christ et 'Eglise son unique epouse. a
(La pretendue prise de possession n'eut lieu que !e quatrieme ditpanche de Cardme suivant, ni M. le curd Ilgitime ni aucun des pretres fiddles n'assist&rent a cette
cerimonie. P. 182.)
M. Avoine avait a peine accepte ce fani6me de digniti,
que, fier de sa crosse et de sa mitre usurpees, ou plut6t
imaginaires, il se presenta chez M. le curi de Saint-Louis
pour faire sa visite. La prisence d'un pasteur ferme, fidle
et suivi des regrets de son peuple, dtait pour lui une lecon
muette, qui, en Ihumiliant, lui reprochait son parjure et
son.intrusion. M. Jacob rompit enfin le silence; ses premieres paroles, comme celles de son frdre, furent aussi la
preuve de sa foi. a La conduite de notre CommunautC,
Monsieur, ne doit vous laisser sans aucun doute sur notre
facon de penser. - Je le sais, dit Pintrus, et c'est ce qui
m'afflige. J'aurais bien desire quelques cooperateurs dans
une Congregation que j'ai toujours estimee, mais je vois
avec douleur que je ne puis pas compter sur elle. - Vous
avez raison, Monsieur, de ne pas vous en flater. Notre Congrdgation s'est toujours fait un devoir d'dtre soumise d'une
manikre sp6ciale au pape et aux devques : ils ont parli un
langage propre A dclairer tout homme qui cherche de bonne
foi la vdritd. Vous connaissez sans doute le Bref doctrinaldu
Saint-Pereet 1'exposition de la foi de nos ievques. Quant a
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nous, Monsieur, Pie VI et M. deJuignd, voila nos maitres,
nos guides et nos pares : leur doctrine sera toujours notr
boussole et notre regle. Avez-vous lu le nouveau mandement de l'archeveque de-Paris? - Non, repond Iintrus,je
ne m'en soucie pas; je sais tout ce que ces messieurs pean
vent dire. Quant au pape, que voulez-vous? Le pape fait
son metier. - Comme vous parlez, Monsieur, du chef de
l'Eglise universellel - BahI Quand on sait i'histoire, le
bruit qu'il fait actuellement pour la Constitution civile do
clergi n'4tonne point. Ne vous souvient-il pas que le pape
fit-bien plus de tapage encore quand il fut question de la
Regale! Eh bien! le pape finit par I'approuver; il en sera de
mime, croyez-moi, pour 'objet qui, je 1'esp6re, ne nous
divisera pas longtemps :Pie VI, vous le verrez, souscrira
bientot a lout. a
Cette conversation impie ne fut pas de longue duree;
M. Jacob timoigna toute sa surprise A M. Avoine; mais
rien n'etait capable de le detourner de la mauvaise voie
dans laquelle il fit chaque jour de nouvelles chutes. On
nous assure que ce malheureux, ronge par le remords, s'st
empoisonne de disespoir. Plaise A Notre-Seigneur que ce
fait, qui ne parait que trop fonde, soit faux! Puisse le
Dieu de toute misiricorde lui accorder encore le temps
de se reconnaitre, et ia grace de reconnaitre un si grand
crime!

D'Auribeau, Mimoires, p. i6L.:
Versailles. Cure intrus de Saint-Louis. Rdtractation d'un vicaire de
Notre-Dame. Perscution suscitde par I'evque intrum.

M. le cure de Saint-Louis eut la douleur de se voir remplacer par M. Bassal, Pun des deux jureurs de NotreDame : c'tait son confrere et son compatriote, qui lui
devait la faveur d'avoir eit place i Versailles. Quelle ingratitude! Mais cette fatale Rivolution a denatur les Ames, at
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digradd 'homme par une foule de semblables exemples.
Cet hypocrite osa lui ecrire en ces termes:
( Je vous annonce, mon cher Curd, que j'ai pris possession ce matin, de la cure de Saint-Louis. Vous devez sentir
au fond de votre coeur, combien le mien doit dtre dichiri
de vous faire une pareille annonce; mais le departement
exige que, des aujourd hui, je tr'empare de mes droits;
ainsi je vous prie de dire a nos Messieurs de ne plus se
presenter pour aucune fonction; j'y pourvoirai par mes vicaires. i
M. Bassal, cur6 intrus de Saint-Louis, etait de la Communaut6 de
Notre-Dame de Versailles; celle de Saint-Louis a eu la gloire de
n'avoir aucun pr4tre jureur (p. 182).

M. Hottmann, Missionnaire, refusa d'abord le serment
avec la meme assurance que ses confreres. II eut ensuite le
malheur de succomber aux instigations reiterees de l'intrus.
Trois mois aprs, attein; d'une maladie dont il est mort, il
avoua son erreur et en temoigna les regrets les plus
sinceres. Mais ce fut en vain qu'il demanda un pretre catholique, qui lui fut toujours refuse.
Que de persecutions n'a pas suscitees le sieur Avoine
contre tous ceux qui ne voulaient pas le suivre comme pasteur! Que de cruautis n'a-t-il pas fait exercer a I'gard des
personnes fermes dans leur croyance!... On l'abandonne,
chacun deserte son eglise, il en porte de nouveau ses
plaintes; une armee, d'environ dix mille hommes, arrive de
Paris, pour forcer les consciences dans ces jours, que 'Assemblee appelait les beaux jours de la libert6 d6crdtie si
solennellement, et jamais plus impuniment violde.

D'Auribeau, Memoires, p. 161 :
Constance des Soeurs de la Charite et des Freres des Ecoles chritiennes. Acharnement des persecuteurscontre les religieuses.

Les dignes Sceurs de la Charite, fonddes aussi par saint
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Vincent de Paul, etaient apres Messieurs de la Mission,
1'objet le plus direct de leur haine. On investitleur maisoA,
on les menace d'etre fouetdes; la garde nationale accoun,
mais elles ne sont pas moins conduites par ceue populace
firoce, a travers les foeset t les verges, dans la paroisse o0
on les contraint d'entcndre la messe de i'intrus. C'etait an
spectacle qi dchirait l'ime, et les Freres des Ecoles Ch6r
tiennes egalement ftie& i leur foi, essuyerent le msme
traitement avec la m6me constance.
Nous remarqueroas ici que, dans un sieclequi s vantait
d'etre par i'excellence le siCcledel'humanite, ces philosphA
si tolerants, si humains ont affecti de persecuter avec plus
d'acharnement ces saintes filles, ces anges sur la terre, doot
la vie entiere etait consacree aux oauvresles plus meritoiret
envers le prochain, Aservir gratuitement les pauvres. i lt
instruire de leurs devoirs eta leur tenir lieu de meres;
comme si la perfection des vertus chritiennes, si au-demas
des vertus humaines, faisait encore plus d'ombrages aa
philosophismel Partout on a cruellement tourmente ls
Filles de la Chariti, et partout la foi les a fait triompber;

infirma mundi elegit Deus ut confondatfortia.A Versailles,
on s'empara de leur maison, qui fut changbe en caserneas
profan6es par des soldats sans religion et sans mceurs; on
les chassa avec cruautE de leur demeure, comme les Freres
pieux et zel6s dent nous venons de parler, et qui-ont aussi
montrt le meme atachement aux principes, dans routes les
villes owi ils rendaient d'importants services i. la jeunesse.

D'Auribcau, Memoires, p. 16a:
Massacres des 8 et 9 septembre 1792 (i Versailles). Assassinat de
M. Gallois, Missionnaire. Massacre des cinquante-sept prisonniel

d'Orleans i Versailles

Ces atrocites n'itaient que Ie prelude de celles qui devaient
easanglanter cette mime ville en 1792, le g de ce mobi

-

367 -

oit se commirent tant d'horreurs dans la capitale et dans les
provinces.
Nous ne donnerons de cette affreuse journee, que les details qui ne se trouvent pas dans Histoire'duclergi pe.dant la Revolution, par M. I'abbe Barruel.
La veille de Parrive desvictimes d'Orleans, que les bourreaux de la capitale etaient venus attendre A leur passage,
avec une rage impatiente, M. Gallois, donr le grand crime
fut toujours, aux yeux des conjurs, d'~tre sacristain de la
chapelle du roi, ce respectable pretre de la Congrigationde
Saint-Lazare etait incarere, avec quelques autres eccldsiastiques, dans les dcurid:lela reine, princesse infortunde,
dont ces execrables sc-ilrats avaient jur6 la perte et que,
treize mois apres, ils firent pdrir sur L'echafaud. t Ce
monstre, disait-on de M. Gallois, est vendu a la cour; c'est
un aristocrate... II n'en sortira pas. • Au meme instant, un
forcend dicharge sur lui, a tour de bras, une bayre de fer qui
lui casse les jambes; il tombe, un autre coup de massue eut
bient6t termind sa vie.
Le lendemain, 9 septembre, les cinquante-sept prisonniers d'Orleans, que des brigands armes conduisaient a
Paris sur des tombereaux, furent aussi massacrds i Versailles.
D'Auribeau, Memoires, p. 257 et 58o:
Exces ct horribles dAits commis i la maison de Saint-Lazarc. Calomnies contre cette respectable communaute.

Les revolutionnaires ayant commence par bruler les
barriires de Paris, surtout la nuit du 14 juillet, vinrent
ensuiteenfoncer les portes de la maison de MM. les Lazaristes, connus aussi sous le nom de MM. de la Mission de
France. Une calomnie infernake eut Iaudace d'accuser ces
PNres de I'humanit soutffrante d'tre des accapareurs de
grains. Les brigands detruisirent ou pillarent tout dans
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cette communauti; meubles et vitres, rien ne fut epargnC.
Leur fureur devastatrice enlcva ce qu'il n'avaient pas eu
le temps de briser; et de cette belle, grande et utile maison,
il ne resta qui les murs, l'escalier et les planchers digrades.
La persecution contre les dignes membres qui la composaient devint des plus atroces. M. Ferris, entre autres, sori
pour chercher du secours, fut poursuivi, [frappe, couvert
de sang, et cet assistant du Superieur g6neral ne parvim i
se derober A tant de cruautis, qu'en se retirant successivement dans plusieurs maisons qui lui accorderent un asile.
M. Brunet, autre assistant de M. le General, fut conduit i
la halle an bli avec un clerc sur une charrette qu'on avait
affecte de charger de farine, pour les livrer au peuple, comme
monopoleurs. La populace, en effet, les entoura, les accabla,
d'injures, demanda leurs .tltes, et ce ne fut qu'a travers
mille dangers qu'ils echapperent a la mort. Les autres eurent
a peine le temps de se vdtir a moitid, et de se sauver pardessus ies murs de 1'enclos. Les scilerats, apres avoir tout
ditruit, mirent le feu dans la cour. La vue des flammes
jeta 1'alarme dans tout le quartier. On se reunit pour s'armer, chasser les brigands et eteindre le feu dans la cour.
Les autres quartiers eprouverent les memes mouvements;
c'dtait tout ce que desiraient les factieux; et c'est ainsi que, le
lendemain,le peuple se trouvatout arme pour le siege de Ia
Bastille. Le respectable chef de la Congrigation de SaintLazare fur oblige lui-meme de se sauver en escaladant les
murs du jardin. II devint ensuite membre de 1'Assemblie
dite Constituante, en qualite de premier suppldant, apres la
retraitede M. le curd de Saint-Gervais. Toujours invariablement attache aux vrais principes, M. Cayla de la Garde,
dont les connaissances 6galaient le zele, la douceur, la
modestie et 'esprit sacerdotal, composa un ouvrage tres
utile sur les ordres religieux, un autre ayant pour titre :
Questions sur le serment. II a donne encore son opinion
sur les biens eccldsiastiques, et plusieurs icrits analogues
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aux besoins des personnes dont la confiance avait recours
a ses lumieres.
D'Auribeau, Mimoires, p. 763, 764 :
Fidelite du clergd. MM. de Saint-Lazare.

La Congrigation de la Mission, dite de Saint-Lazare,
s'est distinguee par son attachement a la veriti. A tout ce
que nous avons d6ja dit dans ce volume, nous ajouterons
que sur pres de quatre-vingts 6tablissementsqu'ellecompte
en France, il n'y en a que six ou se soient trouvas quelques
prevaricateurs, dont plusieurs m4me se sont publiquement
retractes; M. Leclerc, entre autres, dans le Lyonnois, a
scelld de son propre sang la v6riti de son repentir. Trois
de ses membres, MM. Francois, Gruyer, et Galois, on dtd
massacris en septembre 1792. Le premier, connu par
d'excellents ouvrages dont nous parlerons ci-apres, etait
surtout devenu odieux au parti revolutionnaire. II fut jeti
par les fenitres du siminaire de Saint-Firmin, dont il etait
superieur; et termina ses jours apres sa chute, de la manidre la plus barbare.
Trois autres Missionnaires, MM. Julienne, Brochois et
Bailli, sont morts dans les prisons d'Amiens. Le dernier fut
pris au moment ou il cildbrait les saints mysteres dans
une maison particuliere. On le promena dans toute la ville,
revitus des habits sacerdotaux, au milieu d'un peuple firoce qui 'accablait d'outrages. Prdcipitd ensuite dans une
affreuse prison, il y termina bient6t sa douloureuse carridre.
Dans les differentes provinces du royaume, il y a eu
plusieurs Missionnaires incarceres, dont on ignore encore
le sort. L'un d'eux surpris dans linfirmerie de Saint-Sulpice a Paris, o& il exerqait son ministere aupres des
malades, sous un deguisement ndcessaire, fut d'abord enferm6 a Sainte-Pilagie, d'oa etant sorti quelque temps
apres, il ne profita de sa liberti que pour travailler avec un
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nouveau zele aupris des catholiques, a Paris, avee trotl
autres Missionnaires que l'on croyait morts.
Les 6glises de ces messieurs, fermees plus tard que le
autres, itaient l'asile des bons prdtres et des catholiques
fervents. Pendant longtemps, ils se sont exposes au plus
grands dangers, pour procurer les secours de la religion i
ceux qui les disiraient dans le secret. Chass6s enfin de
leurs demeures, ils ont continud i se-rendre utiles, jusqa'i
la loi de ddportation.
M. Cayla de la Garde, Supdrieur gnedral, suppliant dpute de Paris aux Etats g6ndraux, et dont le nom se trouva
dans toutes les listes honorables du c6td droit, n'a pas pea
contribud A affermir sa Congregation dans les bons principes, par son exemple, ses conseils, son courage et ses
ecrits. Ddnonce plusieurs fois
I'Assemblie, comme an
fanatique qui pervertissaii son corps, et comme un despots
qui voulait l'asservir, il ne s'est soustrait qu'avec beaueoup
de peine i la fureur des demagogues. Arreti h Amiens, ce
n'est qu'a travers mille perils qu'il est parvenu jusq'i
Rome, ainsi que M. Jacob, curi de Saint-Louis de Versailles, qui dans la chaire de v6ritd, rdpondit avec fermeti
aux menaces de la lanterne : ( Oui, Messieurs, je suis tout
pret, allez preparer la corde et, apres mon discours, je me
rendrai moi-meme au lieu de mon supplice. .
M. Francois est 'auteur de Mon apologie; d'une opinion
sur les biens ecclesiastiques; d'un ecrit intituld : Point de
ddmission; de I'apologie du veto oppose par le roi au decret concernant les pretres; de trois lettres sur la juridictioa
contre 1'yevque intrus Grigoire; d'une rdponse a Camus
sur le bref du pape. Plusieurs autres Missionnaires a Paris,
i Toulouse, etc., out publid d'utiles dcrits surces importames matieres.
M. Cousin, mort en 1788, prd6cesseur immddiat de
M. Frangois, avait attire au seminaire de Saint-Firmin,
M. de Villette, du Cambresis, chevalier de Pordre royal et
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militaire de Saint-Louis, son compatriote et son parent. Ce
digne officier pouvaitctre proposi comme modele aux plus
fervents s6minaristes. I1ne sortait de la maison que pouraller
dans les eglises. M. Franqois devenu Superieur *e fit >n
plaisir de conserver dans sa maison, M. de Villette qui, depuis douze ans, menait a Saint-Firmin une vie retiree, et
tout occupde aux bonnes oeuvres. 11 fut enveloppe dans le
massacre de plus de quatre-vingt-dix victimes immolses
dans ce s6minaire. II avait iti averti du danger; on le
pressa de se mettre en sfiret6, mais il rdpondit avec courage : a Je veux subir le sort de mes respectables compagoons, et je ne m'en separerai jamais. 3

III

LE COLLEGE DES BOIS-ENFANTS
OU SEMINAIR

SAINT-FIRXIN,

A

PARIS

Dans son rapport de juin 9go8 & la Commission qui 6tudie la
cause des s Martyrs de septembre 1792 & Paris s, le vice-postulateur
de la cause, Mgr R. de Teil, donne les tres interessants renseignements qui suivent sur le s6minaire Saint-Firmin. (Paris, Desclie,
9o08. In-8. P. 15.)

Dans la reconstruction du thetre des massacres (SaintFirmin), il manquait la partie enlev6e par le percement de
la rue des Ecoles. Elle formait la facade sur la rue SaintVictor, d'oh plusieurs pretres ont et& precipitis vivants
dans les 6tages superieurs et assommes par la foule. On
lappelait le Batiment ancien, par opposition au Bitiment
neuf, qui subsiste encore, au n* a de la rue des Ecoles.
Les chercheurs itaient mime diroutes, s'ils consultaient
au cabinet des estampes de la Bibliotheque nationale les
albums du V* arrondissement, dans la Topographie de la
France; la faade avidement ddsiree etait designee sous le
nom de a college du cardinal Lemoine a. L'un d'eux,
aujourd'hui decddi, fit part un jour de ses doutes a son
frere, M. l'abbi Jacques, qui me demanda, en m'envoyant
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une reproduction, de r4pondre par oui on par non si ce
n'tait pas 1k la facade de Saint-Firmin.
Comment repondre ? Je n'en avais jamais Fu le dessin;
cependant, la disposition pen rdguliere des ouvertures me
frappa; j'avais pu jadis me procurer Ie plan par terre et
j'acquis bient6t la certitude que la facade en question cor.
respondait parfaitement ayec lui.
De plus, la planche gravee porte au has cette rifirence
precieuse. a Rapport a S. Exc. le ministre de I'intirieur,
1820 '. a

11 s'agit du rapport de M. Guillie, sur 1'itat de I'nstitution royale des jeunes aveugles, pendant les annees 1818
et 18i9. Le docteur Guillie, directeur de Pltablissement,
a heureusement oublie un instant ses pensionnaires pour
rappeller les souvenirs historiques de cette maison, bitie
par saint Vincent de Paul. 11 a pris soin de nous avertir
que rien n'a iti changi dans cette partie du bitiment, sauf
un clocher construit sur le comble.
Je reproduis ce passage pour ceux qu'intdressent plus
particulierement les batiments de Saint-Firmin, a cause
des martyrs. La grande figure de saint Vincent de Paul a
d5 itre souvent pr6sente & leur souvenir et sa protection
invoquCe I'heure du sacrifice.
- Rien n'a etd change S de la partie du bitiment faisant
face au midi, rue Saint-Victor et au nord daus la grande
cour. Un clocher a dit construit dans le comble. On ya
place I'horloge du couvent Sainte-Catherine et la cloche
qui appelle les delves aux classes et aux ateliers.
* Le college des Bons-Enfants est un des plus anciens
de Paris. 11 existait des le douzi6me siicle. Brant6me nous
apprend que saint Louis Phonora de sa protection. II
tombait de vetusti lorsque le cardinal de Gondy le donna
x Biblioth. nat. L f32 232.
2 Rapport de M. Guillii, p. 7.
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Asaint Vincent de Paul, avec le titre de principal, pour y
itablir la Mission, ce qui fat exdculd, le pI' mars 1624.
< L'annde suivante, il fit batir sur les fossis de la ville,
avec une somme de 4o ooo livres qui lui fut donnee par

f SFL
.-

-^

"i
Xflu

LE SMINAIRE SAINT-FIRMIN
DIT PRECiDEIMENT I COLLEGE DES BONS-ENFANTS

A

Mme de Gondy, la partic du batiment oi se trouve la
porte cochere et pour Ie faire avec plus d'economie, il
profita des vieux baiiments qui se trouvaient au levant,
ce qui le forca de donner au corps de logis qu'il fit construire une direction oblique.
C II habita pendant deux ans la chambre qui se trouve
aujourd'hui' au-dessus de la salle de bains '. La tapisserie
i. Au i*r dtage, i droite de la porte cocherc.
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de nattes de paille qui avait tid placde de son temps subsistait encore il y a 3o ans; on l'entretenait avec soin et
I'on n'admettait dans cette chambre que les sujets qui
se
priparaient par la retraite Aaller &Saint-Lazare. Un christ
en bois, une petite table, deux chaises et une couchette
en
faisaient tout rornement. Quel auire lieu et Cte
plus
propre a inspirer des sentiments decharite et d'amour
pour
les hommes que la demeure de celui qui avait consacri
sa
vie au soulagement de 'humanitd ?...
< Non loin du college, a l'extremitd de la rue des FossesSaint-Bernard, on voyait, au commencement
du siecle
dernier, une vieille tour oit ttaient renfermis des
forcats
qu'on envoyait chaque annie dans les bagnes.
Le saint
prdtre allait, dans ses moments de delassement, visiter
ces
infonunes auxquels il apportait des consolations et
d'abondantes aum6nes, et, pour pratiquer plus facilement
cette
bonne ceuvre, il avait fait construire un sentier
dont on
trouve quelques traces le long du mur de cl6ture
de nos
promenoirs.
* Enfin cette maison tout entidre est remplie du
souvenir des venus de cet homme de bien. Pourquoi
faut-il
que d'autres souvenirs penibles viennent alterer
la joie
qu'on eprouverait a rappeler tout ce qui a 6tz fait
de surnaturel dans un lieu qui a etd, pendant des jours
diplorables, le theatre des plus coupables exces
?... »

a Cent soixante pretres fureut egorgis, les
2 et 3 septembre 1792, dans ce college transforme en prison
et qu'on
appelait.alors le sdminaire de Saint-Firmin.
Cette scene
d'horreur se passa dans le batiment neuf, au
bas du grand
escalier des garqons. »
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
332. Ph. CORDUNOD. Saint Vincent de Paul d Chdtillonles-Dombes. Bourg, 1908. Brochure in-8, de 54 pages,
illustrie.
Le culte de saint Vincent de Paul est vraiment en honneur dans
son ancienne paroisse de Chatillon. Le zele de M. I'abbd Gojon, cure
de ChAtillon de 1875 190o6, annie de sa mort, merite une mention
speciale dans ce beau mouvement religieux. L'ancien presbytere oc
habita saint Vincent de Paul a 6te intelligemment et genereusement
restaurd par ses filles, les scurs de la Charitd, qui y ont itabli et y
entretiennent de belles oeuvres d'assistance. La science et l'erudition
payent leur tribut et la savante etude que nous signalons ici est d'un
grand interet. Non seulement les pieux souvenirs du passe y sent
rappeles avec talent, mais l'auteur y a joint des pieces inedites. Tels
sent, outre les actes de nomination et de prise de possession de la
cure de Chatillon par saint Vincent de Paul, les actes de nomination
et de prise de possession de Louis Girard, successeur du saint a
Chatillon.
Cette tres intdressante 6tude est en vente chez I'auteur, M. I'abbe
Cordenod, curd de Montceaux, par Montmerle (Ain). Prix franco :
o fr. 8o.

333. - MAR IsaAcus NINivITA: De Perfectione religiosa.
Opus a Paulo Bedjan Congregationis Missionis (Lazarista)
editum. In-8, de xv-646 pages. Parisiis, rue de Sevres, 95,
et Lipsiae, Otto Harrassowitz, 1909.
M.Paul Bedjan, inlassable pour enrichir la litterature ecclesiastique
de la Perse, son pays, donne sur I'ouvrage d'lsaac de Ninive qu'il
vient de publier, des renseignements intdressants dont voici quelques traits (Avant-propos, p. il, xim et xv) :
c On a beaucoup parle d'lsaac de Ninive; bien des erreurs ont &ti
commises a son sujet. Heureusement deux notices' recemment publiees ont fait connaitre la v6rite sur sa personne; quant &ses dcrits,
j'ai fini par en decouvrirle texte authentique apres de longues recherches, un travail penible et beaucoup de frais.
a Isaac, &v8que de Ninive, eat ne au septieme sidcle, dans le pays
de Beit-Katarayd, en deqa des Indes, sur les bords du golfe Persique. Apr&s avoir achev6 ses itudes, il embrassa la vie monastique
i. Bedjan (Libersuperiorum)Historiafundatorum, p. 5o8. Rahmani,
Studia syriaca, p. 32.
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et professa dans son propre pays, jusqu' ce que le patriarche nestorien Mar Guiverguis (66o-68o), I'ayant remarqud dans une de ses
tournees pastorales, 1'emment avec lui en Mesopotamie. LA, it fut
sacre evEque. dans le monastere de Beit-Abb6, pour le siege de Ninive. Mais I'administration n'6tait pas son fait. Aprns cinq mois,
las des affaires temporelles, des proces et des embarras de toute
sorte, il demissionna et s'en fut rejoindre, a bonne distance de It, les
anachorates de la montagne de Matout, qui entoure le pays de BeitHouzaye. 11 vint plus tard, as couvent de Rabban Schabour.
* Isaac etait tres erudit en matiere de vie spirituelle. 1 est averf
qu'Ilaac de Ninive 6tait nestorien. La tradition et le ton meme de
ses ecrits en tdmoignent suffisamment.
4 Apres avoir signald les d6fauts de 1'ouvrage, un mot maintenant
de ses qualites. C'est une premiere recommandation de ce livre qu'on
I'ait traduit en plusieurs langues, bien que ces versions, je 'ai dit,
soient sur plus d'un point difectueuses. Barhebraeus, un des plus
celebres ecrivains monophysites, le cite avec eloge et M. Chabot lui
a consacre en t892 route une 6tude.
c Mais ces fragments ne peuvent donner de I'auteur qu'une idee
tres imparfaite. 11 faut le lire et ]e goitter et en tirer profit.
a A part quelques passages ct trois chapitres entiers, traduits en
latin par M. Chabot, le reste parait aujourd'hui pour la premiere
fois. On a apporte a cette edition un soin plus qu'ordinaire. Rien n'y
manque, ni la vocalisation, ni la ponctuation, de sorte qu'elle pourrait servir de base pour rectifier toutes les versions. a

334. Guide mddical du missionnaire et de Pexplorateur
colonial, par le D' H. Dauchez, ancien interne des h6pitaux. Un vol.

in-12, illustrU,

chez Beauchesne, 1 t7, rue

de Rennes, Paris. Prix: 3 fr. 5o.
Le Medecin ou le Conseiller dans la sante et la maladie,
par le ID C. Dupasquier, m6decin de la Facult6 de Paris.
8* edition. Un vol. in- 2, chez Delagrave, i5, rue Soufflot, Paris.
Manuel des Hospitalieres et des Gardes-Malades, par
Ch. Vincq. Un vol. in-8, illustrr, chez Poussielgue, i5, rue
Cassette. Paris, 1904.
On nous a pri6 d'indiquer le premier des ouvrages dont nous
venons de donner le titre et il le merite. Nous en profitons pour
mentionner aussi les deux autres ouvrages qui sont deji connus et
qui sont fort appricies. Tous ces livies sont destines a etre mis entre
les mains des missionnaires; le dernier a a servi a Ia pr6paration au
brevet d'infirmibre Ai1h6pital Saint-Joseph 3 i Paris, desservi par les
Filles de la Charit6.
Ceux qui se vouentau service des malades ne peuvent se desinteresser - aujourd'hui moins que jamais - des connaissances tech-
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niques, ieementaires sans doute, mais precises et transformines par
les progr6s recents de la m6decine et surtout de la chirurgie. Le
d6vouement laique est actif Paris. Outre l'6cole d'infirmieres de la
SalpEtriere, une dcole d'infirmieres laiques vient de s'ouvrir place
des Peupliers, non loin de la porte de Gentilly; a l'inauguration
assistaient les notabilit6s de nos aouvres catho!iques, M. d'Haussonville, M. de VogOi. Les bAtiments ont &t6 benis, il y a quelques mois
par Mgr I'archeveque de Paris. Un jourviendra, et ce mouvement a
deji commence, oh ne scront admises dans les ambulances officielles
et sur les champs de bataille que les infirmieres ayant leur brevet de
la Croix-Rouge. A c6te des infirmieres catholiques laiques, c'est un
devoir pour les infirmidres des communautes religieuses de se munir
de ce brevet qui est, en effet, une garantie de capacit6 professionnelle
et qu'eiles aussi peuvent conquerir (voyez ci-dessus, p. 191).
335. Suivre le mouvement des oeuvres auxquelles la Congregation
dont nous sommes membres doit collaborer est un devoir evident. La
direction des seminaires est une de ces cnuvres. Aussi avons-nous
tenu i parcourir le Compte rendu du 11' Congres de FAlliance des
grands seminaires tenu a Parisles 21 et 22 juillet 1908 (In-8; Beauchesne, 117, rue de Rennes, Paris).
* Chaque annie maintenant, sc reunissent i Paris des directeurs de
presque tous les seminaires de France. ls discutent ensemble les
questions professionnelles, et, cette annee, leur reunion a edt suivie, a
la demande d'un bon nombre d'entre eux, des exercices spirituels
de la retraite. Ces exercices oat det preches par Mgr de Ligonnes,
actuellement eveque de Rodez, qui, pendant de nombreuses anndes,
a ete lui-meme supdrieur de grand seminaire.
II nous a semble rdsulter des rapports imprimds sur les principes
g6neraux de la conduite des grands s6minaires, que c'etait, pour ces
itablissements, sensiblement-la mime physionomie que quand, avant
igo3, des Congregations en etaient chargdes. 11 y a un peu plus de
jeu dans la discipline et dans I'horaire; les recreations sont moins
longues et un pen plus frdquentes : en somme, c'est ce que nous
avions dans ceux des seminaires diriges par nous, oii, durant les
derniires annes, on avait operd les quelques modifications dont
plusieurs de NN. SS. les eveques avaient exprime le desir.
Ce qui regarde la direction et la methode des 6tudesitait le point
le plus ddlicat et le plus important. Nul ne peut meconnaitre, en
effet, les progres des methodes scientifiques accomplis depuis vingt
ou trente ans. En face de la methode scolastique, y a-t-il, et dans
quelle mesure, i faire place dans 1'enseignement des seminaires a
la methode historique et positive pour I'exposition de la matiere des
classes. La question 6tait inevitable. Eh bien! ici encore, en ne se
refusant pas au progrds, la reunion a paru anim6e de sentiments
sagement conservateurs.
L'un des directeurs du grand seminaire d'Albi, indiquant ce qui est
pratique et ce que l'on a en vue, a fait cette utile observation
(p. • 3) : a Au seminaire d'Albi, les principales questions de theologie dogmatique sont prdsentees sous le double point de vue positif
et scolastique, sans qu'il y ait lieu de remarquer autre chose que
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Pintiret pris par les 461ves a cet enseignement bien vivant. Cette
maniere de proceder a paru indiqude par la prudence qui commande
de prdmunir les seminaristes contre la surprise d'objections qui ne
manqueraient pas, an debut de leur ministere sacerdotal, de leur
causer un 6tonnement penible et menaceraient de jeter le d6sarroi
dans leur Ame, alors que ceux qui les ont guides jusque-i•, leurs
professeurs, viennent A leur manquer. a Les remarques qui oat
suivi ont iet empreintes de cet esprit de mesure et de prudence qui
a &td 1'atmosphdre gienrale du Congris.
336. Des details historiques importants et tres intiressants sur le
grand seminaire de Chartres ont ctd recueillis et publi4s par M. 'abbe
P.-M. RENAaD, superieur du grand seminaire. Aujourd'aui, c'est une
notice historique tres documentee et tres precise qu'il offre au public
sur le petit saminaire de Chartres: le Seminaire Saint-Charles i
Chartres. (Chartres, imprimerie Garnier, 19o8. In-8, de 51 pages).-A cause des souvenirs qui rattachent la Congregation de la Mission
a ces deux seminaires dont elle cut la direction au dix-huitiame
siecle, les etudes historiques dont ii s'agit ont un special intiret pour
nous.
Nous avons mentionne et nous avons loud la remarquable etude de
M. l'abbd Renard sur le seminaire de Beaulieu ou grand seminaire
de Chartres (Annales, t. 66, p. 133); de la monographie sur le petit
seminaire ou seminaire Saint-Charles, nous devons dire qu'elle
n'est inferieure a aucun titre aux etudes prec6dentes. Ecrire a 'bheure
presente I'histoire d'un s6minaire et raconter sa ruine recente,
c'est, pour un historien, se sentir sollicite i philosopher sur les
ivinements presents A la pensde de tous. L'auteur ici, a su se
borner A raconter. C'est du ricit lui-m4me, en efiet, que doit sortir
la philosophie des dvenements. Cette monographie est une 6tude
vraiment historique, sobrement et tres bien ecrite, elle parait parfai;
tement documentie.
Notons quelques renseignements que nous n'avions pas trouves
ailleurs, etant donnee la dispersion des archives de la Congregation
de la Mission, lors de la grande Revolution. En lisant cette etude,
it est facile de reconstituer la liste des supirieurs depuis que la
direction du petit seminaire fut confide a la Congregation de la
Mission. Voici les noms des superieurs; nous y ajoutons quelques
indications biographiques :
Homme fort instruit et gotlant
1719. M. Pierre-Ignace LAGcRUs.
les belles-lettres. En z73o, lorsqu'il fut rappelE de Chartres, ce fut
pour etre plac6 en Portugal A la tdte de l'importante maison de
Lisbonne. II y entra en relation avec le roi Jean V. II fut lu membre de I'academie de Coimbre; on trouve de lui plusieurs lettres et
dissertations dans le recueil des travaux de cette academie. (Coimbre,
1750; 5 vol. in-4.)
173o. M. Louis LoulVnT. Homme actif et estimd. II mourut & Chalons, Ie 19 octobre 1747.
1747. M. Jean-Francois ALLART, dont le passage A Chartres fut
marque par un grand developpement donni ]'installation du seminaire Saint-Charles. 1 avait 6et de 1742 i 1747 & la tete de 1'eta-
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blissement Saint-Vincent qui etait dans la ville de Chartres une succursale pour le plus jeunes des eleves, ceux de la classe de troisieme
et au-dessous. Quand il vim comme superieur i Saint-Charles, les
eleves de Saint-Vincent furent amenes a Saint-Charles, et la maison
Saint-Vincent fut supprimee. - En 1761, ii fut place a la tete de la
paroisse Notre-Dame de Versailles, confie aux Lazaristes.
1761. M. HPiRa. Entre plusieurs pretres de mcme nom et presque
de la meme epoque dans le catalogue du personnel de la Congregation, I'ignorance de son prenom ne nous a pas permis de discerner le missionnaire dont il s'agit ici.
1765. M. FERRAND (Michel-Ren6). En 1782, il fut rappel6de Chartres pour 8tre placd la tete de la mission d'Alger. II devint plus
lard, fun des assistants du Superieur general, i Paris.
1782. M. CossoN (Claude). 11 quitta Chartres en 1784 pour etre
charge de Pimportante maison des Lazaristes &Rochefort; elle comprenait : paroisse Saint-Louis, seminaire des aumdniers de la marine; aum6nerie de l'h6pital maritime.
1784. M. PrTITDnDIEa (Francois). En 1790, il etait an grand seminaire du .Mans oi il refusa le serment i la Constitution civile du
clergd (Dom Piolin: Histoire de P'Eglise du Mans, t. 1, p. 260 et
471).
1785. M. PILERCAULE, on mieux, probablement, d'apris nos registres PILLERAULT (Rene-Martin), qui devint ensuite superieur du
grand seminaire a ChAlons-sur-Marne.
1786. M. VBaGum (Simon) qui survecut i la REvolution, tres
estime du clerge chartrain.
On trouvera i la page 18 de cette 6tude, la lettre que Mgr de Merinville ecrivit a son clergd en 1719 pour faire connattre les raisons
qui le portaient i confier aux Pretres de la Mission, deja charges du
grand s6minaire de Chartres depuis 168o, le petit saminaire. Y sont
joints les 12 articles du rdglement, nous dirions aujourd'hui du
Traite pass6 avec la Congregation. Ceile-ci n'6tait tenue de donner
que deux prEtres et deux frbres coadjuteurs, car pour les etudes, les
eleves du petit s6minaire Saint-Charles allaient suivre les cours au
Collge, maison diffirente du petit seminaire (page 48). II en fut
ainsi jusqu'a la fin, c'est-A-dire jusqu'au jour o4, en 1791, 1'Etablissement fut fermd par la Revolution.
C'est le vendredi 9 juillet 1790, que l autoritE civile proceda a
Iinventaire du petit s6minaire. Les indications sur le personnel portent : trois pretres, dont un supErieur, M. Simon Verguin, lazariste,
Ag6 de trente-huit ans, et deux directeurs, MM. Claude Bonabbd, lazariste, Age de vingt-six ans et Alphonse-Joseph Margana, pretre seculier, procureur; puis deux maitres de conferences, MM. Jean Clausier, vingt-six ans et Philippe Lesage, vingt et un an. II y arait
quatre-vingts 61ves.
Ces renseignements laissent voir quelle itait l'organisation d'un
petit sdminaire diocesain en France, au dix-huitieme siecle.

337. ke Collier de perles choisies ou le Rdcit de la vie
du bienheureux martyr Jean-Gabriel Perboyre, de la Con -
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grigation des Lalaristes, apotre en Chine, par Joseph
ALouAN, lazariste. Imprimerie des Nouvelles. Le Caire,
1908. Un vol. in.8. En arabe.
C'est le recit de la vie a la fois 6difiante et dramatique d'un des
martyrs de la foi chretienne au dix-neuvibmc si6cle, crit d'apres les

meilleures sources.
Ce livre a obtenu les eloges de 1'ipiscopat oriental, du clergd et
d'un grand nombre d'arabisants. Les Peres Jesuites P'ont signale
comme P'un des meilleurs ouvrages de ce genre parus jusqu'ici en
arabe et un des plus puissants pour porter les imes i Dieu *. II y a
lieu de le recommander comme livre de prix dans les ecoles chretiennes de Syrie et d'Egypte.

338. Missa ad duas voces inaequales, organo comitante,
facillima. Auctore Carmelo BALLESTER, presb. congregationis Missionis. Apud Desclee, Tornaci, et Parisiis, 3o, rue
Saint-Sulpice, 9gog. Prix: avec accompagnement d'orgue,

3 fr. 5o, net; sans orgue, les deux voix ensemble, o fr. 6o.
Le port en plus.
Mgr le patriarche de Lisbonne a bien voulu donner a l'auteur, qui
r6side dans cette ville, I'approbation suivante: Approbamus hanc
missam... Judicamus eam esse conformem sive quoad textum, sive
quoad cantum, Motui Proprio summi Pontificis. Pii Papae X, diei
22 novembris i9o3. - Die 2o novembris 19o8. Antonius, patriarcha
Ulyssiponensis.
On signale du meme auteur:
i* Cantuale ad usum Domus ParisiensisCongregationis Missio
nis, 2' edition. Recueil de x8o pages contenant 8o morceaux en
plain-chant gregorien, 1zo en musique pour les saluts du saint Sacrement. Edition sans accompagnement, 2 francs. Accompagnement
des z2o morceaux en musique, 4 francs.
2" Vipres, messes, prose, hymnes des offices de la Midaille miraculeuse, de Saint-Vincent-de-Paul, du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyreet du bienhew-eux FranfoisRegisClet. Edition avec accomp agnement pour paraitre un mois apr4s L'Attiphonaire Vatican.
3° Missa de angelis pour deux voix d'hommes. Paraitra prochainement.
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE
XVI.

-

SOUS M.

ANTOINE FIAT

iSuite.)
1882. Acireale (Italic), Hospice civil Santa-Marta.

Alassio (Italic), H6pital.
Algersdorf, pres Graz (Autriche), Asile.
Antrodoco (Italie), Ambulance.
Assomption (Paraguay), M. C.
(1876)t Aurach (Autriche, Tyrol), Ecole, Ouvroir.
Aversa (Italie), H6pital Annonciat.
Baltimore (Itats-Unis, Md.), Ecole Saint-Martin.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Maison Saint-Antoine.
(1857) Boscowitz (Autriche, Moravie), M. C., Ecole.
Barcelone (Espagne), M. C. Saint-Antoine.
Bellevue (Sa6ne-et-Loire), M. C.
Benevento (Italic), H6pital Saint-Gaetan.
Ecole.
#H.--),
Bonyhad, par Zaka•y iT.!:; ,
Brixen (Autriche), Ecole.
Brucke (Autriche), Ecole, Ouvroir.
(1853) Brunn (Autriche, Morzvie), Orphelinat.

(s853) Budapest (Hongrie); Theresienstadt, M. C.
(1857) Budapest (Hongrie), M. C.
Buenos-Ayres (Rdpublique Argentine), H6pital.
Cagliari (Sardaigne), Conservatorio.
Cagliari (Sardaigne), Sourds-muets.
Caltanisetta (Sicile), Orphelinat.
Casteljaloux (Lot-et-Garonne), E. L'.
Chitillon (Ain), M. C.
Cittiglio (Italic), H6pital.
Cologne (Prusse), Asile Sainte-Ursule.
Colon (Panama), H6pital central.
Cosenza (Italic), H6pital.
Curico (Chili), H6pital.
I. Les maisons auxquelles est ajoutd un chiffre entre parenthdses,
sont de I'Union de la Communaute de Salzburg en 1882. Cechiffre
est celui de I'ann&e de leur fondation.
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Ebbs (Autriche), H6pital.
Elreichsdorf (Autriche), Asile ouvrier.
El Biar (Algirie), Orphelinat.
(1858) Erlau (Hongrie), H6pital.
Flers-de-l'Orne (Orne), H6pital.
Florence (Italie), Orphelinat.
Florence (Italie), Enfants-Aveugles.
(1854) Funfkirchen (Autriche), M. C.
(1855) FUnfkirchen (Autriche), H6pital.
Genes (Italie), Infirmerie eccl6siastique.
Gioia del Colle (Italie), Asile.
Gnigl (Autriche), Hopital.
Goldegg (Autriche), Ecole.
(1853) Graz (Autriche), Maison centrale.
Graz (Autriche), Asile de garcons Saint-L6onard.
Grosgmain (Autriche), Ecole industrielle.
(1853) Gross Warden (Hongrie), Ecole.
Guayaquil (Equateur), H6pital aliends.
(1853) Guns (Hongrie), H6pital.
(1856) Gyongios (Hongrie), H6pital.
(1859) Hainburg (Basse-Autriche). Ouvroir, Asile.
(i852) Hengsberg (Autriche), Ecole.
(1867) Hofgastein (Autriche), H6pital.
(1875) Hofgastein (Autriche), H6pital, Ecole.
(x881) Hopfgarten (Autriche), M. C.
Horadenka, par LUopol (Autriche), H6pital.
Jochberg (Autriche), Icole, Ouvroir.
Kesthely (Zala, Hongrie), Ecole.
(1855) Kitzbuhel (Autriche, Tyrol), H6pital, Ecole.
(1875) Kitzbuhel (Autriche), Orphelinat.
Kiou-Kiang (Chine, Kiang-Si), M. C.
(1872) Kirchberg (Autriche), M. C., E.
(1879) Kirchbuhe! (Autriche), H6pital, Ecole.
(1846) Kossen (Autriche), Ecole, Ouvroir.
(1880) Kuchl (Autriche), H6pital).
(1846) Kufstein (Autriche), H6pital.
La Ciotat (Bouches-du-Rh6ne), M. C.
(1852) Laibach (Autriche), H6pital gnearal.
(1855) Lancowitz (Autriche; poste : Koflach), Prison
femmes.
La Paz (Bolivie), Hospice.
(1854) Laufen (Autriche), Ouvroir, Asile.
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(1870) Laufen (Autriche), H6pital.
Leekirchen (Autriche), M. C.
(i881) Lend (Autriche), Eole.
Les Marches (Savoie), Orphelines.
Londres (Angleterre), Ecole italienne.
Lugo (Espagne, Galice), H6pital.
( 858) Maria Nostra, par Szobb (Hongrie), Prison femmes.
(1862) Mariathal (Autriche), Pensionnat filles.
Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Pharmacie.
Martinsburg (Etats-Unis), Ecole Saint-Joseph.
(1867) Mittersil (Autriche), Ecole, Ouvroir.
Milan (Italie), Ouvroir, M. C.
Montecassiano (Italie), H6pital.
Nemet Boly (par Fiinfkirchen, Baranya, Hongrie),
Asile, Ecole.
Panama, H6pital Central.
Parahyba (Bresil), Orphelinat.
Peretola (Italie), Orphelinat.
(1874) Piesendorf (Autriche), Ecole, Ouvroir.
(1853) Pinkafeld (Hongrie), cole.
Popayan (Colombie), H6pital.
Quito (Equateur), H6pital du Lazaret.
(1866) Rattenberg (Autriche), H6pital.
Reus (Espagne. Tarragone), Hopital.
Reus (Espagne, Tarragone), M. C.
Riedenburg (Autriche), Creche.
Rio-Janeiro (Brisil), H6pital Caju.
Rohatyn, par L'opol (Autriche), fondat. Krasinska, H6.
pital.
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), Ecole libre.
Saint-Macaire (Gironde), Orphelines.
(1857) Saint-Poilen (Basse-Autriche), H6pital.
(i852) Salzbourg (Autriche), maison d'education pourservantes.
(1855) Salzbourg (Autriche), HSpital Saint-Jean.
(r856) Salzbourg (Autriche), Hospice alidens.
(1857) Salzbourg (Autriche), Leprosenhaus, Incurables.
(1858) Salzbourg (Autriche), Orphelinat Saint-Sebastien.
(1858) Salzbourg (Autriche), Pensionnat.
(t86s Saltbourg (Autriche), Maison centrale Milln.
( 873) Sazaib·
mttiadaabourg(Autriche), As. de vieillards.

-

384 -

(1881) Salzbourg (Autriche), Asile d'enfants, Cr&che.
Salzbourg (Autriche), Union du 28 juillet 1882.
San Clemente (Espagne, Nouvelle-Castille), H6pital.
San German (Porto-Rico), H.
San Giuseppe lato (par Palerme, Sicile), Asile,
(1862) Saint-Johann (Autriche), Hospice, Ecole.
Santa Ana (Salyador), H6pital.
Santa Quiteria (par Felgueiras, Portugal), M. C.
Santona (Espagne, Sainander), Asile, Sacr-Coeur,
Scutari (Turquie d'Europe), College St-Vincent, garcons.
(i85i) Stein (Autriche), Prison d'hommes.
(1854) Szegzard (Hongrie), H6pital.
(1881) Taxenbach (Autriche), Hopital.
Teheran (Perse), Ecole armenienne.
(1879) Thierbach (Autriche, Tyrol), Ecole, Ouvroir.
(1874) Urfahr (Autriche), Economie.
Varano (Italic), Tissage.
Varlungo (Italic), Orphelinat.
Varsovie (Russie), Saiate-Marie, ceuvre de jeunes filles.
(x855) Wall Meseritsch (Autriche, Moravie; station Pohl),
Prison.
(1879) Werfen (Autriche), H6pital.
(1854) Weszprim (Hongrie), H6pital.
(x856) Weszprim (Hongrie), Ecole.

(1876) Worgl (Autriche), Ecole, Ouvroir.
(1871) Zell-am-See (Autriche), M. C.

(1848) Zell-am-Ziller (Autriche, Tyrol), H6pital, icole.

Zywiec Saybusch (Autriche, Galicie), H1pital,
1883. Alcoy (Espagne, Valencia), Ecole Saint-Vincent-de-Paul.
Alsoszemered (Hont, Hongrie), Ecole, H6pital.
Ans (Belgique), Maison centrale.
Blasain (Espagne, Giupuzcoa), Bienfaisance.
Bilbao (Espagne, Biscaye), H6pital.
Bilbao (Espagne, Biscaye), Asile de San Marms.
Bilbao (Espagne, Biscaye), Enfants exposes.
Bilbao (Espagne, Biscaye), Creche Saint-Antoine.
Bottenmaun (Autriche), H6pital.
Brixen (Autriche, Tyrol, Brixenthal, poste Lauterbach),
Ecole.
Budapest (Hongrie), Josephstadt Ulloerstr., 72, H6pital
d'enfants.
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Cairo-Montenotte (Italie), Ecole.
Czakvar (Feher, Hongrie), H6pital, Asile d'enfants.
Cingole (Italie), Asile.
Dirschau (Prusse. 4, Samborstrassei par Berlin), M. C.
Douvres (Dover), Angleterre, St-Mary's home.
Graz (Autriche), Karlau, Asile de garqons.
Genes (Italie), M. C., Fassolo.
Hartberg (Autriche), H6pital g6neral.
Hetzendorf, pres Vienne (Autriche), Haupt. Str., 57, Orphelinat.
Hogyesz (par Zakang, Hongrie), Ouvroir.
Homonna (Comitat Zemplin, Hongrie), H6pital gineral.
Kalisz (Russie, Pologne), H6pital du Saint-Esprit.
Martinsburg (Etats-Unis, Virginia), Ecole Saint-Joseph.
Martonvasar (Feher, Hongrie), Asile d'enfants.
Motrico (Espagne, Guipuzcoa), Bienfaisance.
Nancy (Meurthe), H6pital militaire.
Parahiba do Sul (Bresil), Orphelinat.
Paris (Seine), Ecole Saint-Laurent.
Pasajes (Espagne, Guipuzcoa), Bienfaisance.
Perigueux (Dordogne), Orphelines.
Pise (Italie), Asile PrincipeAmedeo.
Rima-Szombat (Gomor-Rishout, Hongrie), H6pital.
Rottenmann (Autriche),-Hospice.
Sanguesa (Espagne, Navarre), College.
Santiago (Espagne, Galice), Aliens.
Saubusse (Landes), M. C.
Scutari (Turquie), M.C.
Sestri Levante (Italie), Asile Marie-Therese.
Soria (Espagne, Vieille Castille), Ecole du Sacrd-Coeur.
Szemered (Hongrie), H6pital.
Tuy (Espagne, Galice), Asile de Bienfaisance.
Varlungo(Italie, Florence), Orphelinat.
Varsovie, M. C., Orphelinat Saint-Vincent-de-Paul.
Venafro (Italie), H6pital.
Vera de Navarra (Espagne), H6pital.
Zilpich (Prusse), H6pital.
1884. Acqui (Italie), Ouvroir.
Arbuno (Italie), Asile.
Bilbao (Espagne, Biscaye), Creche et Asile Saint-Vincentde-Paul.
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Bruges (Belgique), Saints-Anges, Ecole.
Bruges (Belgique), Saint-Vincent, Ecole.
Budaors (Pest, Hongrie), Asile, Ecole,
Budapest (Hongrie), Raitzenstadt, Creche.
Budapest (Hongrie), Ulloerstrasse, H6pitalSaint- Etienne.
Budapest (Hongrie), Kerepeserstrasse, H6p. Saint-Roch.
Buenos-Ayres (Ripublique Argentine), Asile.
Cairo-Montenotte (Italie), Ecole Saint-Louis.
Call (Colombie), H6pital.
Carabanchel (Espagne, Madrid), Petit College de l'Union.
Cenicero (Espagne, Logrono). Ecole.
Chaumont (Haute-Marne), Ecole.
Chiclana (Espagne, Cadix), H6pital de Jesus.
Cintruenigo (Espagne, Navarre), H6pital.
Cirluno (Italie), Asile.
Commern (Prusse rhenane), Asile.
Cordon (Ripublique Argentine), Ecole.
Diamantina (Brisil), H6pital.
Elche (Espagne, Alicante), H6pital.
Fasano (talie), H6pital.
Fermo (Italie), Ouvroir.
Gueugnon (Sadne-et-Loire), Hospice.
Gyoma (Bikis, Hongrie), par Szolnok, Orphelinat.
Hernani (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Leyfield West Derby, pres Liverpool (Angleterrm), Eicole
Sainte-Famille.
Montreuil (Bas) (Seine), M. C.
Moro d'Alba (Italie), H6pital.
Mulino (Italic), Asile.
Nagykanisza (Zala, Hongrie), H6pital.
Orotawa (Canaries), H6pital.
Ostra (Itaiie), H6pital central.
Paks, par Pest (Tolna, Hongrie), Icole.
Palazzolo (Italie), M. C.
Paris; H6p. catholique St-Joseph, rue Pierre-Larousse, 7.
Paris, Ouvr. des Jeunes Economes, r. de l'Universit6, 19.
Pise (Toscane), Hospice, Orphelinat.
Rakospalota (Pest, Hongrie), tcole.
Revello (Italic), Asile.
Rome (Italie), Sainte-Marthe du Vatican; H6pital pour les
Pblerins.
Saint-Clar (Gers), H6pital.
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Sainte-Marie-sur-Ourche (C6te-d'Or), M. C.
San Ginesio (Italie), H6pital.
San Juan (ile de Porto-Rico), H6pital de secours mutuels.
San Salvador (Salvador), Asile Zara.
Santena (Italie), Asile.
Santiago (Chili), H6pital.
Sestri Levante (Italie), Asile.
Sieradz (Russie), H6pital.
Spezia (Italie), Ouvroir, M. C.
Syra (Grace), M. C.
Talcahuano (Chili), H6pital.
Triggiano(Italie), M. C. Saint-Vincent.
Varano (Italie), filature.
Volosca, pres Fiume (Istrie), Ecole.
Westendorf, Poste Hintermoosen, Brinenthal (Autriche,
Tyrol), Ecole.

Le Gerant : C. SCH-MEER.

IMPRAIERIE DC J. OUMOULIN, A PARIS

LA MAISON-MERE

DES FILLES DE LA CHARITE
A PARIS

Dans les Annales, ont paru precidemment des notices sur
la maison-mere des Pretres de la Mission, qui fut successivement le college des Bons-Enfants, situ6 dans la rue SaintVictor, tout pr6s de la porte de ce nom (1625-1632) 1; puis

la maison de Saint-Lazare dans le quartier Saint-Denis
(1632-1792)*, enfin l'h6tel de Lorges (rue de Sevres, 95),

oi ils sont etablis depuis 1817 . II nous semble utile de
retracer egalement, en quelques pages, Phisioire de la maison-mere des Filles de la Charite et de ses diffUrents deplacements. Notre intention n'est pas de traiter A fond ce
sujet; peut-dtre le reprendrons-nous un jour pour le Compliter et, au besoin, preciser les details que nous donnons
aujourd'hui.
I. -

Auprhs du collge des Bons-Enfants.

Mile Le Gras etait appelee dans les desseins de Dieu a
fonder, sous la conduite de saint Vincent de Paul, la communauti des Filles de la CharitC.
Elle s'dtablit un an apres son veuvage, pres du college
des Bons-Enfants, dans la rue des Fosse-Saint-Victor,
aujourd'hui rue du Cardinal-Lemoine. On voit encore, an
numero 43 de cette rue, une petite maison peu large, mais
assez profonde, n'ayant que deux fenetres de facade, et ot
'on entre par une porte basse, qui donne acces dans un cor1. Annales de la Congregation de la Mission, t. 71, p. 492.
2. Ibid., t. 70, p. 3o5.
3. Ibid., t. 72, p. 137.
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ridor tinibreux. Cest la vraisemblablement que se fixa
Mile Le Gras .
Le transfert de la maison-mere des Pratres de la Mission
a Saint-Lazare, en x632, iloignait M. Vincent; Mile Le
Gras songea, elle aussi, i dimenager. Sans s'opposer precisiment a son projet, M. Vincent lui en signala les inconvinients dans une lettre datde de cette mime annie: a Mademoiselle, je m'itais propose de vous aller voir, mais ne
le pouvant faire sit6t &cause de quelque embarras, je vous
prie me mander si vous avez arreti un logis, et ou c'est que
vous I'avez pris; peut-&tre que vous pensez que j'ai quelque
raison qui vous regarde pour laquelle je pense qu'il n'est
pas expedient que vous vous logiez en ces quartiers; oh !
non, cela n'est point, je vous en assure. Mais, la voici :
nous sommes au milieu de gens qui regardent tout et
jugent de tout; I'on ne nous verrait pas entrer trois fois chez
vous qu'on ne trouvat A parler et a tirer consequence...
Quand j'aurai le bien de vous voir, je vous en parlerai plus
particulierement 2. ,
Mile Le Gras se laissa convaincre par le saint, et continua d'habiter la rue des Fossis-Saint-Victor, oi prit
naissance, l'annde suivante, la Compagnie des Filles de la
Charitd. La petite communauti ne se composait au debut que
de quatre ou cinq bonnes villageoises choisies par M. Vincent lui-mdme, sur les indications de Mile Le Gras. Elle
s'organisa pen A pen. Le 25 mars 1634, la pieuse fondatrice
s'engagea par voeux k continuer sans difaillance sa mission
de charitd. Elle dressa un reglement, qui requt l'approbation de son sage directeur. Par ses pieuses exhortations,
celui-ci entretenait, dans le coeur de ses filles, 'amour de
leur sublime vocation. La premiere conference qui nous ait
eti conservee fut prononcee le 3 juillet 1634.
h. Mgr Baunard, la Vindrable Louise de Marillac, p. 132. Paris,
Poussielgue. In-8.
2. Lettres de saint Vincent de Paul,lettre 52; t.I,p. 66. Paris, 1881.

In-8'.
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Au quartier de La Chapelle.

La modeste maison de Mile Le Gras ne suffit bient6t
plus aux nombreuses postulantes qui s'y pressaient. On
chercha ailleurs une demeure convenable.
a Mme Goussaut, ecrivait M. Vincent en 1634, trouve
bon que l'on pense a vous loger vers Notre-Dame; pensez-y,
s'il vous plait * . Le saint disirait une maison modeste
et nianmoins assez vaste, placie A proximit6 d'une dglise.
Ses lettres a Mile Le Gras, montrent combien son esprit
etait prdoccup6 de 1'id6e de bien loger ses filles. ( Mademoiselle, la maison dont Mme Goussaut parlait n'estpas celle
dont je vous ai parle. La premiere est la plus belle, du prix
de 4o ooo ou 5o ooo livres, et la seconde de 7 ooo on 8 ooo.
La premiere serait scandaleuse pour de pauvres filles et la
seconde trop iloignee de l'glise; vous verrez 2. » Et un
autre jour: a Je vis hier la maison de laquelle je vous ai
parle au faubourg Saint-Martin; mais ii n'y pas de logement assez. II serait bon, comme vous dites, d'en avoir an
plus t6t une a soi, mais cela ne se trouve pas si facilement;
il est necessaire de prendre la premiere qui se pr6sentera
cependant A louage 3.

a

Enfin voici qu'il croit avoir trouve une maison convenable. II Pannonce ainsi a Mile Le Gras. ( Il y a une petite
maison ALa Villette, oil il n'y a qu'environ un arpent, tant
en maison qu'en jardin, qui est de la paroisse de La Villette,
et d6pendante de Stains pour la censive et pour la justice.
C'est la dernikre du village, du c6t6 de l'dglise, dont elle
n'est pas si loin que la v6tre. L'on parle de 400ooo o 5ooolivres. II y a un corps de logis ou deux avec grange et
etable, a la mode des gens des champs, et A P'air du cGt et
de derriere. II n'y a que cela a vendre A La Villette. Voyez
ce qu'il vous en semble 4.
i. Lettre 77, t. I, p. 88. - 2. Lettre Iii; t. I, p. i16.
3. Lettre nso, t. I, p. 119. - 4. Lettre 1 1 2, t. I, p. 117.
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Aller a La Villette, c'etait Wtre encore eloignd de SaintLazare et Mile Le Gras n'y tenait pas. Elle manifesta ses
repugnances i M. Vincent, qui n'insista pas et continua
plus pres de lui ses recherches. Le saint prdtre ayant appris
qu'une maison etait en vente i La Chapelle-Saint-Denis,
en avisa Mile Le Gras et 1'engagea a se renseigner.
a J'ai 6crit a Mme la prisidente Goussaut que je pense
que vous ferez bien d'aller voir la maison de La Chapelle,
et de faire savoir ce qu'on en veut de louage; cela vous
divertira d'autant, car elle croit que je sais que Fair des
champs vous est bon 1. Y Mile Le Gras alla voir et fut
satisfaite. M. Vincent, tout heureux d'avoir abouti, se hala
de passer le contrat d'achat. a Voila enfin le contrat d'achat
de La Chapelle, et Pargent donni, ecrit-il A Mile Le Gras.
Mandez-moi, s'il vous plait combien de chambres il y a IA
dedans. Nous ferons publier Fachat dimanche au pr6ne '. a
La Chapelle-Saint-Denis, dont faisaient partie les terrains
occupes aujourd'hui par la gare du Nord, 6tait alors hors
de la ville. La maison habitte par les Filles de La Charite,
dtait placde, dit-on, au point oi se rencontrent aujourd'hui
les rues de la Goutte-d'Or et de la Chapelle. Les seurs s'y
installerent au moisde mai 1636.
Le sejour de La Chapelle ne fut pas favorable a la sanid
de Mile Le Gras. M. Vincent s'en aperqut et s'en imut.

* Mademoiselle, lui ecrivait-il le 4 juillet x639, je ne puis
vous exprimer la douleur quej'ai de celle que vous souffrez
encore, par le retour de votre mal de tite. Mon Dieu,
Mademoiselle, serait-ce point Pair de La Chapelle qui vous
cause ce mal?
SJe voussupplie d'en prendre lavisdu medecin, et, si cela
est, d'en sortir au plus t6t et de prendre une maison dans
notre faubourg, s'il y en a a loner, on dans la ville. Et si
tant est que vous n'en trouviez pas a louer prdsentement
x. Lettre

I14, t. I, p. z6.

2 Lettre 124, t. I, p.

z27 .
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et que celle de Mile Polallion soit encore en itat, voyez si
elle la voudrait preter pour quelque temps, pendant lequel
vous en trouveriez quelqu'autre. Je vous supplie, Mademoiselle, de faire celaau plus t6t, et tout votre possible pour
vous bien porter '. L'attente fut longue, malgre le concours
devoue des Dames de la charite et les recherches de M. Vincent. a J'ai ti fort occupe ce matin, 4crit ce dernier le 4 fevrier 164o, A I'occasion d'un logement a la Villete et y
trouve quantite d'avantages; M. le cure offre sa cure; nous
verronst. v La Villette n'dtait pas du godt de Mile Le Gras;
nous avons dit pourquoi. Elle repondit a son directeur:
a Avant de sortir de La Chapelle, il serait nicessaire que
nous vous en disions toutes les incommoditis et ce qui peut
y accommoder afin que nous n'y ayons point regret 3. x Les
Dames de la chariti le seconderent de leur mieux. M. Vincent disait d'elles dans une lettre daiee de 1642: « La Providence leur fait tourner les yeux vers ce faubourg pour
une maison, au moins a quelques-unes'. ) Mile Legras
itait si desireuse d'aboutir promplement que M. Vincent
jugea bon de moddrer son z6le. a II faut continuer de prier
pour la maison, de laquelle je ne me mets pas autant en
peine que du moyen present de vous teablir ici, par louage.
0 Jesus! Mademoiselle, votre affaire n'est pas atach4e a
une maison, mais bien A la continuation de la benediction
de Dieu sur l'oeuvre s. a

III. -

Au faubourg Saint-Denis, en face Saint-Lahare.

Une occasion favorable se presenta enfin. Jean Desmarets
et Claude Sadot, bourgeois de Paris, ayant eu le dessein
de vendre leur maison, situee rue du Faubourg-Saint-

I. Lettre 243, t. I, p. 252.
2.
3.
4
5.

Lettre 271, t. I, p. 286.
Citd d'apris Mgr Baunard, op. cit., p. 266.
Lettre 3ox5; supplement, p. 34.
Cite d'apras Mgr Baunard, op. cit., p. 266.
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Denis, 12, presque en face du prieure de Saint-Lazare.
M. Vincent l'acheta et la loua a Mile Le Gras, qui ne semble
pas s'y etre transportie avant I'annee 1643q. Le contrat de
louage nous dit ce qu'dtait cette maison. u Sise proche et
vis-a-vis Plglise Saint-Lazare, elle consiste en trois corps
de logis attenant I'un & I'autre, l'un desquels est biti de
neuf, avec cour, et
ccurie construite en icelle, puits, et jardin
derriere, le tout enclos de murs; au devant une place pavec
de neut et allant jusqu'au pave de la chaussee de la rue,
tenant d'un c6t6 t une place et morceau de terre en pointe
le long de la rue Neuve-Saint-Laurent'.
a L'habitation,
ecrit Mgr Baunard, occupait sur la paroisse Saint-Laurent,
a P'extremit6 de la ville d'alors, une partie de ces vastes
quartiers plibeiens qu'est venue de nos jours couper et transformer la construction du boulevard Magenta 3 . >
Gricesurtoutirla gndrositdde MmeGoussaut, ies Fillesde
la Charite devinrent en 1653, pour la somme de 9 ooo livres,
proprietaires de la maison, dont elles n'dtaient jusque-la
que simples locataires. II itait stipule dans le contrat de
vente que la maison ferait retour a la Congregation de la
Mission si jamais la Compagnie des Filles de la Chariti
venait a defaillir. (, Telle 6tait, ecrit M. Vincent, 'instruction de ceux qui par charite et aum6nes ont donne ladite
somme a cet effet et consideration '. a
On peut lire dans la Vie de saint Vincent de Paul et
dans celle Mile Le Gras le detail des oeuvres charitables qui
s'accomplirent dans cette habitation.
Les Sceurs agrandirent leur maison et continuerent de
l'habiter jusqu'A ce que les hommes de la Rdvolution, pea
t. Gobillon (op. cit., p. 84) et Mgr Baunard (op. cit., p. 266) pensent que les Filles de la Chariti se transportirent des z64t au faubourg Saint-Denis. Les lettres 378 et 3017 de saint Vincent laissent

entendre que la maison-m re etait encore a La Chapelle en 1643.
2.

Cite d'apris Mgr Baunard, op. cit., p. 266.

3. Ibid.\
4. Ibid.
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soucieux des services rendus et des besoins toujours plus
grands des petits et des pauvres, leur eussent signifid leur
cong6. C'est le 23 aout 1792 qu'elles requrent ordre de partir.
En vain tentarent-elles, par un memoire adresse a la Commune de Paris, de faire revenir les autoritis sur leur decision. On fut inexorable '. Leur maison fut ddmolie plus
tard; ceux qui traversent aujourd'hui la rue de la Fiddlite
passent sur son emplacement *.
Pierre COSTE.
i. Arch. nat., S 6157.
2. Deiarc, PEglise de Paris pendant la Revolution, t. II, p. 315.
- Dulaure (Histoire de Paris,edition de 1837, t. IV, p. 398) assure
i tort que l'ancienne maison-mfre des Files de la Charith est devenue
l'hospice Dubois; I'hospice Dubois est loin d'etre presque en face de
'ancien Saint-Lazare.

EUROPE
ESPAGNE
PROVINCE DE BARCELONE
M. MANUEL ORRIOLS
PRETRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

M. Manuel Orriols, recemment rappele A Dieu pour
recevoir la recompense de ses vertus, naquit A Prats de
Rey, dans la province de Barcelone, au diocese de Vich,
le 3 juillet 1836, de parents foncierement chritiens et on
put bient6t dire de lui, suivant le mot de IEsprit saint au
livre de la Sagesse (vim, 19), que c'etait un enfant l'esprit
dilii ex A l'Ame bonne s.
Aussit6t que son Age le permit, ses parents I'appliquarent
i I'etude, lui monutant deja en perspective les deux carritres
vers lesquelles is le disiraient voir pencher, tout en le
laissant libre de choisir entre elles : la midecine, qui etait
la profession de son pere; le sacerdoce, qui etait le reve
caressi par sa mere. Bientbt l'enfant laissa voir son attrait:
i ceux qui lui demandaient ce qu'il voulait etre, il repondait nettement : A Je serai pretre I , Et comme on lui disait
pour lintimider : « Mais, pour Wtre pretre, ii faut beaucoup
obeir et ctudier
i,ii repondait sur un ton decid et avec
une candeur charmante : a Je le ferai. ,
Ses parents 1'envoyerent de bonne heure au siminaire
de Vich suivre le cours des etudes ecclisiastiques. II y
demeura jusqu'a I'Age de seize ans; c'est alors qu'il resolut
de quitter 1: monde et d'entrer en religion pour s'y mettre
a l'abri, et du mdme coup, realiser plus parfaitement son
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ideal du bou pr4tre. La Congregation de la Mission de
Saint-Vincent-de-Paul lui parut celle Alaquelle Dieu l'appelait et la plus conforme a ses propres inclinations.
Ses parents, chretiens avant tout, ne mirent pas obstacle
A sa vocation, et le jeune homme ayant requ leur benediction partit pour Madrid au commencement de juillet 1853.
Le 14 du meme mois, il entrait au seminaire interne ou
noviciat de la Mission.
A ce moment, la revolution qui devait peu apr6s eclater
violemment en Espagne commencait dejA A devenir menaaante, et en prevision d'evenements ficheux, le noviciat fut
transfere A Vitoria dans la province d'Alava. Cette ville
offrait plus de securite et se trouvait plus pres de la frontiere. Le seminaire interne y demeura jusqu'en janvier 1855,
o& le calme s'etant fait dans les esprits, on put le retablir i
Madrid.
Durant tout le temps de son noviciat, le jeune Manuel
ne se dimentit jamais dans la pratique de la vertu. 1I fut
admis a prononcer les voeux le 15 juillet 1855. Son
bonheur, sa joie furent tels, m'a-t-il raconte lui-meme,
qu'il ne croyait pas en pouvoir dprouver d'aussi grands.
Aux etudes, ii fut non seulement un des eleves les plus
brillants de son cours, mais un des plus exemplaires. Frappe
de la maturite de son jugement et de la conduite parfaite de
ce jeune etudiant, un des venerables anciens de Madrid lui
dit une fois en riant - et cette prophetie devait se realiserqu'ual jour ii deviendrait Visiteur de la Congregation. It le
fut en effet, et cela pendant trente ans.
II continua les 6tudes A Madrid jusqu'en 1859, oh ii
tomba inalade et s'affaiblit tellement qu'on disespera de sa
vie. On l'envoya alors, quoique encore itudiant, a noire
maison de Badajoz. C'est IA qu'il termina ses dtudes et fut
ordonne pretre le 15 juillet i86o. II n'y sejourna que
deux ans. Tels dtaient deia l'eclat de sa vertu et sa prudence
que malgre sa faible sante, sa jeunesse d'Age et de voca-
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tion, ii fut nomme d'abord procureur de la maison, bient6t
apres assistant du superieur, et enfin il remplit les fonctions
de supirieur en 1'absence du titulaire d'alors.
Au commencement de 1862, on Ie rappela a Madrid ott
il resta en qualiti de professeur jusqu'en 1867. On riorganisaitcetteannde-llalmaison de Barcelone, fermie en I835,
ainsi que toutes celles d'Espagne, et qui n'avait pas encore
edi retablie. M. Orriols fut un des sujets choisis par le visiteur, M. Mailer, pour la nouvelle fondation dont le supdrieur etait M. Ramon Sanz, ex-visiteur de la province.
Partis de Madrid le 24 juin 1867, ils arriverent a Barcelone
le 26. Mais la communaut n'eut que peu de temps A jouir
de la compagnie et des bons exerples d'un si vertueux
confrdre. Le i5 septembre de la mame annie, M. Orriols
quittait la maison de Barcelone et prenait le chemin de
Paris. Des son arrivee a Paris, il supplia instamment le
Superieur gendral de vouloir bien lui permettre de passer
quelque temps parmi les seminaristes de la maison-mere,
d'etre traitd comme 'un d'eux. Le Supdrieur gdndral ne put
8tre qu'ddifid et lui accorda sa demande.
Pendant six mois, ii mena done la vie d'un simple sdminariste. Au bout de ce temps, ses supdrieurs,bien convaincus
de ses riches qualites et de ses vertus, le jug&rent digne de
passer du rang de disciple a celui de maitre. En mai 1868,
il fut nomm6 directeur da seminaire interne ou noviciat
de Madrid. II partit pour son poste le mois suivant, le coeur
tout disold, parce qu'il se croyait incapable de remplir un
emploi si important.
Ayant pris possession de sa nouvelle charge, mais tremblant devant une responsabilite qu'il croyait trop lourde
pour ses forces et sa vertu, ii s'y consacra avec tout le soin
dont il dtait capable, s'appliquant particulierement a agir.
humblement et prudemment.
11 remplissait son delicat ministare depuis cinq mois,
lorsque les troubles du temps et les menaces de la revo-

-

400 -

lution qui clata au mois de septembre de cette mime
annie 1868, le forcerent de quitter Madrid avec sa petite
famille de novices. II passa done en France et s'installa
d'apris l'ordre qu'il en avait requ, au Berceau de SaintVincent-de-Paul pr6s de Dax. II y demeura jusqu'au commencement de 187 o .
Ici se place un incident un peu singulier de sa vie. Voici
le fait :
Le desir de ia perfection et l'humiliti lui avaient suggiri
une idee etrange qui devint a cette epoque la preoccupation
dominante de son esprit. II voulait se retirer a la Trappe!
Plusieurs fois dejh, il en avait fait la demande au Supdrieur
gendral; ii obtint enfin la permission et partit pour la
Trappe de Mortagne en Normandie. On devine la peine
de ses chers siminaristes en apprenant cet ivenement et les
regrets de toute la Communaute.
Ainsi que I'auteur de ces lignes l'a souvent entendu de
sa propre bouche, il trouva d'abord dans sa retraite ce qu'il
desirait. Sa santi supportait le nouveau regime qu'il avait
embrassi ; et ii crut qu'il pourrait vivre a la Trappe pour
toujours. Mais, tels n'etaient pas les desseins de la Providence. Six mois n'etaient pas encore ecoulds, que, par suite
de la guerre et des bouleversements survenus en France a
cette dpoque, la Communaute fut obligde de se dissoudre
et les religieux durent quitter le monastere et chercher
ailleurs un refuge.
M. Orriols etait perplexe: quel parti prendre en une
pareille conjoncture? C'est alors qu'il se decida A retourner
dans la Congregation, et de Mortagne ii se rendit a Paris.
De Paris, ii revint au Berceau et a Dax, mais en passant
seulement, car, le 19 septembre 1870, ii partait pour les iles
Philippines, en compagnie de M. Valdivielso, nommi vicevisiteur,et de plusieurs itudiants. Parmi cesderniers,6taient
MM. Juan Jaume, Domingo Viera, Juan Santandreu,
N. Coll, Narciso Vila, Rafael del Rio et Francisco Jarero.

-

401 -

Apres une heureuse traversee, ils arriverent tous A leur
destination le O' novembre 187o. M. Orriols demeura
environ quatre ans a Manille comme simple confrere, edifiant tout le monde par le parfum de vertu qu'exhalaient
ses paroles et ses actions.
En 1874, devait avoir lieu l'Assemblee gindrale de la
Congr6gation. Le Visiteur des Philippines, M. Salmeron,
nomm6 depuis un an, s'embarqua done pour I'Europe;
mais a peine arrive a Madrid, il tomba malade et mourut
sans pouvoir retourner dans sa chere province. Dieu lui
avait prepare un digne successeur en la personne de
M. Orriols. Celui-ci requi sa nomination cette meme
annie 1874, et pendant une longue pdriode de vingt-huit
ans, le nouveau Visiteur gouverna cette province avec tan t
de succ6s, de zile et de prudence, que son administration
fera epoque dans Phistoire de cette portion de la famille de
saint Vincent. L'on se souviendra toujours de lui avec
respect, vineration et son nom sera beni et prononce aux
applaudissements de tous.
Fortiteret suaviter! Voila les deux mots qui resument
ce gouvernement de vingt-huit ans et les deux vertus qu'il
savait admirablement allier dans la pratique. Son tact, son
esprit d'a-propos, lui faisaient communement prevenir Ics
difficultes, surmonter les obstacles et vaincre touies les
resistances. Sa simpliciti et sa prudence dans I'exposition
des affaires, sa douce bonte dans le commandement, son
aimable bonne grace dans le refus, son calme enfin et sa
mesure dans les reproches, obtenaient de ses subordonnes
tout ce qu'il desirait. Souvent mime, on faisait avec plaiiir
pour lui ce qu'on aurait refuse a tout autre.
En 19o2,of0 la Congregation tint de nouveau son Assemblee genirale, M. Orriols s'embarqua pour l'Europe dans
I'intention d'y assister. Apres un heureux voyage, tout
proche dija de Barcelone, it fit sur le bateau deux chutes
malencontreuses qui le condamnerent Agarder le lit. Soul-
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frant de vives douleurs, se voyant impropre au travail peut.
tre pour de longs mois, il risolut de donner sa demission
de Visiteur.
L'etat de sa santm d'une part et de l'autre, la demande
adressee au Supirieur gineral de I'avoir pour Visiteur de la
nouvelle province de Barcelone qu'on venait d'eriger en
cette Assemblie, determinerent celui-ci i accepter cette
demission. M. Orriols resta done A Madrid, en attendant
sa guerison, jusqu'au 5 aoitt 1904, oh se trouvant beaucoup
mieux , ii partit pour Barcelone en qualiti de conseiller
provincial.
La guirison fut longue et difficile, elle arriva pourtant
quoique jamais completement : durant le reste de sa vie,
M. Orriols dut s'appuyer sur une canne. Pendant la
p6riode aigue de son mal, pendant sa longue convalescence,
enfin pendant les diverses infirmites qui lui survinrent pen
apris, il fut d'une resignation et d'une patience admirables.
Meme aux instants les plus douloureux, je ne Pentendais
pas laisser ichapper de plaintes, je ne le vis point perdre ce
calme souriant et cette constante sirdniti qui lui etaient
habituels et qui sont le partage des Ames saintes. D&s qu'il
fut retabli, on l'installa dans la charge pour laquelle on
ravait riserve, et, a la grande satisfaction de tous ses subordonnrs, ii fut nommi Visiteur de la province de Barcelone
le 5 mai x9o5.

Malheureusement, la province ne put jouir que peu de
temps de sa sage administration. Sa sant6 itait epuise. La
mdmoire de M. Orriols flechissait d'une facon sensible, ses
jambes le soutenaient a peine, son estomac se derangeait
frdquemment, tout son organisme enfin, use par les annies,
le travail, et la maladie, se debilitait rapidement. Son 6tat
inspira bient6t de graves inquidtudes et ii devint nicessaire
de le dicharger de son emploi. En septembre 1907,
M. Jacques Gelabert le remplaqa dans sa double fonction
de supirieur de la maison et de visiteur de la province de
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Barcelone. Depuis ce moment jusqu'A sa mort,arrivde treize
mois plus tard, A Barcelone mime, le veniri malade ne
s'appliqua plus, selon ses disirs, qu'a se preparer a paraitre
devant Dieu, par la pratique plus intense de la vertu et de
la pietC. Jusqu'a I'heure de son trdpas, il fut un moddle
achev6 de la perfection chretienne et sacerdotale.
II mourut le 18 octobre 1908, age de soixante-douze ans
et trois mois, apres une vie toute sainte ainsi que nous
venons de le montrer. Dieu I'appelait au sejour du repos
pour lui donner la recompense que ses mirites et ses verus
lui avaient acquise. Sa mort fut celle du juste et realisa
admirablement cette parole de nos saints livres (Eccl., i,
r3) : a Les derniers moments sont doux pourqui a craint le
Seigneur. a I1expira doucement,sans maladie speciale, sans
agonie, s'dteignant comme une lampe qui n'a plus d'huile,
au milieu d'actes rdpites d'amour de Dieu.
-\ Francois VL.ANOVA.

IRLANDE
LA CONGREGATION DE LA MISSION
DANS LA PROVINCE D'IRLANDE
NOTES HISTORIQUES
(Suite; voy. Annales, t. 72, p.

ob6, et t. 73, p. 253 et 43o.)

DUBLIN; DRUMCONDRA

College d' All Hallows a. Missions etrang&res, 1892.
Le college d'All Hallows (de Tous-les-Saints) fut ouvert
A Dublin, en x84o, dans le but de former des prdtres pour
les pays de mission de langue anglaise. Situ6 dans le quarnormale, avec laquelle il
r'cole
tier Drumcondra, comme
rivalise en beaute, ilrappelle d'intdressants souvenirs historiques. A la bataille dite de Clontarf, la lutte fut ici des
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plus furieuses, car les Danois etaient entres dans la baie de
Dublin a lembouchure de la riviere Tolka. Durant des
siecles, les Normands envahirent ce territoire, reduisant la
population a un etat de barbarie semblable au leur; ils
resterent en possession des principales villes, jusqu'au jour
oi un prince, grand guerrier, se leva contre eux. Ce fut
Brien Bovek, un chritien et le premier roi de 1'Irlande. II
ne remporta pas moinsde vingt-cinq victoires sur iennemi;
la derniere fut un vrai carnage et elle fut cherement achetee,
au prix de la vie du vainqueur de Clontarf.
Mais la ville et f1tablissement rappellent encore d'autres
souvenirs historiques. C'est un des nombreuxendroits qui,
dans le courant du siecle dernier, retournerent an catholicisme avec leurs territoires. Ces quarliers sont aujourd'hui
devoues a la cause de la religion, et cela, moins a la faveur
de la legislation que par ]a Providence de Dieu : Hec
mutatio dextera excelsi! Ceci est surtout remarquable
dans les faubourgs et dans tout le territoire au nord de
Dublin. C'est la qu'on voit dominer le nouveau palais
archiepiscopal, avec son seminaireet sa belle chapelle.
Mais il s'agit d'All Hallows, situ6 sur une autre hauteur au dela de la riviere Tolka, quoique toujours dans la
commune de Drumcondra ou sur ses confins, et presque
cache par ses arbres grands et venerables. A present, un
membre du persontiel du college, qui nous a aimablement
aide, va nous raconter le ddbut et les progres de cet itablissement.
SL'dglise de Phibsbor6 a beaucoup de rapports avec le
college des Missions etrangeres d'All Hallows. Ce fut, en
effet, pendant qu'il vivait et travaillait avec la ricente communaute des Lazaristes de Phibsbor6, que le pare Hand
conqut la grande idee de ce qu'on peut appeler une a Propagande irlandaise ». Parmi les devoirs varies qui reclamaient son zele de jeune homme, tels que I'enseignemenr,
le ministtre des confessions, 'instruction religieuse a
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donner &l'6cole normale de la rue Marlborough, la predication, etc., il y en avait un qui l'intiressait spicialement,
c'6tait le soin de ce rameau (le premier, en somme, dtabli en

Irlande) de 'Association de la Propagation de la foi. 11 lut
avec aviditi les Annales de 1'Association, et parvint ainsik
se faire une idde des besoins de nombreux dioceses lointains o& s'dtaient rendus et se rendaient encore as compatriotes. Des lors, en 1840, dans la trente-troisieme annee
de son age, ayant obtenu bndeniction et encouragement du
vdenrable archeveque de Dublin, Mgr Murray, il commenqa ses travaux de fondateur d'All Hallows, et durant
sept ans, c'est-a-dire jusqu'a sa mort prematurie, il se
divoua avec une inergie et une persievrance extraordinaires a I'accomplissement de son dessein. Son premier pas
fut d'aller a Rome ob il obtint un rescrit exprimant la
pleine approbation de sa sainte entreprise parGregoire XVI.
a A son retour, il recueillit de rargent, choisit des professeurs, et avec l'aide de Daniel O'Connell, passa avec la
corporation de Dublin un bail pour le terrain qui, avant la
Reforme, avait appartenu au prieure d'All Hallows (de
Tous-les-Saints) remplaci ensuite par le Trinity College
ou la Trinitd, et lui rendit le nom qu'il porte encore
aujourd'hui.
c Durant quatre ans, ilen demeura le prisident, dirigeant
les 6tudes, gdrant les finances, et organisant le corps enseignant. Alors, au printemps de 1846, ipuis6 de soucis et de
travail, il s'en alia rcevoir sa recompense, laissant a d'autres
I'heritage d'une moisson abondante.
« Ceux qui vinrent apr6s lui, furent des bommes de valeur
etde distinction; leur vie 6tait modelde, selon le ddsir du
fondateur, sur 'enseignement et lexemple de M. Olier et
de Vincent de Paul. Parmi ceux qui, gratuitement, donnerent leurs soins A All Hallows, les suivants meritent une
mention sp6ciale : les docteurs Woodleck, Moriarty, Flannery, O'Connel, Conroy, Me. Devitt,et Dalaney (tous ceur-
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ci furent 6leves successivement A 1'episcopat); les docteurs
Bennett, Barry, Monsignor O'Brien; le P. Potter, et
Mr. Bedford (ces deux derniers, distinguis convertis d'Angleterre).
, De vingt A trente pritres sont ordonnes chaque annie
a la fete de Saint-Jean-Baptiste, et envoyes aux diverses
contrees du monde de langue anglaise. En 19o6, I'etablissement fournit treize nouveaux pretres a la Mission d'Australie, un a la Nouvelle-Zelande, deux a I'Afrique du Sud,
sept a divers dioceses des Etats-Unis, trois au Canada et un
ia 'Angleterre.
( La destination diocdsaine des Missionnaires varie tous
les dix ans, suivant les besoins et les progres de 'Eglise.
Or, un calcul facile I faire, montre que depuis plus de
soixante ans d'existence, All Hallows a envoye environ
quinze cents pretres pour administrer les secours spirituels
aux Irlandais dispersis dans les diffirentes parties du Nouveau Monde. II est a remarquer que ce renfort de Missionnaires a eit maintenu durant une pdriode o& I'Irlande ellemime avait peu de moyens d'education, periode o6 sa
population en detresse, affamde et forcee a s'cepatrier, se
riduisit de huit millions a la moitie de ce chiffre.
c Aujourd'hui,All Hallows a la gloirede compter, parmi
ses anciens leves, deux archeveques, douze iveques et env:ron cinq cents pritres disperses en Grande-Bretagne, dans
les colonies anglaises, dans les Etats-Unis d'Amirique, et
dans la Republique Argentine.
s Quand les Lazaristes prirent la direction du college
(1892), les docteurs Fortune, O'Mahony, le P. Mullaly, et
Mr. Henry Bedford, demeurerent dans le corps enseignant
du college et aiderent cordialement les nouveaux directeurs
a conduire l'euvre. Le P. J. Moore, C. M., qui fut le premier supdrieur lazariste, continue encore a diriger heureusement le college. Le P. Mullaly et Mr. Bedford sont
alles recevoir leur couronne du bon Maitre qu'ils ontsi
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bien servi. Les docteurs Fortune et O'Mahony, toujours
forts et courageux, continuent leur travail de professeurs
et montrent, dans leur vie edifiante, de nobles exemples
d'abnegation et d'amour du devoir qui laissent des traces
en leurs eleves et agissent sur eux pour toute leur vie.
a Les bitiments d'All Hallows, quand les Lazaristes pri.
rent la direction du college, comprenaient la maison d'habitation qui maintenant sert surtout de residence aux protesseurs, avec une aile ajoutie a gauche et qui sert de
dortoirs aux plus jeunes 6tudiants a junior students ); la
maison des plus anciens ( senior house s, un bel edifice
gothique avec la belle chapelle detruite depuis dans un
incendie; et la nouvelle maison des t junior students ),
un splendide bitiment dans le goOt actuel. Depuis que les
Lazaristes ont pris I'administration, la nouvelle et splendide chapelle a eti dIevee, et, de plus, une nouvelle aile de
bitiments comprenant la cuisine et des logements pour
domestiques. Cette annie mime est marquee par une nouvelle entreprise, la construction d'une ( Aula-Maxima ))
dans le but de developper de plus en plus la vie sociale du
college.
( Si nos lecteurs disirent plus amples renseignements
touchant cette grande institution, qu'ils lisent I'Annuaire
d'All Hallows, et ils seront grandement idifies et instruits.
II est vraiment merveilleux d'avoir pu fonder ce grand
college sans aucun subside de I'Etat, et par la seule gendrosite du peuple irlandais. C'est cette meme charite qui
l'entretient, et sur elle repose 1'espoir qu'il a de pouvoir
continuer sa noble tache dans les temps A venir. *
Ce qui precede donne bien 1'etat actuel du collhge; les
vides causes par la mort ont ete remplis par deux pritres
seculiers. I1 y a, a present, dans le personnel du college,
huit Lazaristes pretres (assistis de deux coadjuteurs laiques),
quatre pretres seculiers, et deux ou trois laiques non residents.
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Le nombre des etudiants a varid de tout temps suivant
la situation matirielle de la maison; durant plusieurs
-annees, on en a compte environ cent quatre-vingts.
On pourrait se demander maintenant comment se regle
la vie de la communaute, dtant donnis ces elements divers
dans le corps professoral. Tous les repas se prennent en
commun et en silence; pendant ce temps, on dcoute une
lecture; apres le diner et la visite a la chapelle od a l'oratoire,.tous les pritres vont dans une autre salle pour le
dessert; la, le silence est leve et l'on converse aimablement
sans manquer a la chariti, que I'on regarde toujours
comme la regle supreme. L'archeveque est toujours bienveillant, et rarement il est absent lorsqu'il y a une fete soit
eccldsiastique soit civile.
Un mot sur l'avenir du college ne sera pas sans intdret.
Nous avons vu que les principaux champs d'action des
Missionnaires d'AII Hallows, sont rAmdrique du Nord et
rAustralie. Mais l'Amdrique a ricemment cesse, par un
decret, d'etre un pays de mission, et, des lors, on pourrait
supposer qu'elle se suffit a elle-mame. Jusqu'a present, elle
a eu besoin du secours de rirlande; et le nouveau rdgime,
favorisant le d6veloppement gendral de 1'Eglise, ne fera
guere qu'augmenter le besoin de Missionnaires. De la
sorte, chaque annee, le champ d'action s'etend vers 'ouest
au dela du Manitoba et des montagnes Rocheuses.
Quant a 1Australie, les vocations y ont fait defaut depuis
l'etablissement du christianisme, et jusqu'i present elle a
demande 1'Irlande, par dela les mers, de lui fournir ses
pretres. Quand est-ce dans l'avenir que cet 6tat de choses
s'amdliorera ?
Mais a c6te du continent australien (comme on pourrait
Pappeler), il y a les lies, dont quelques-unes sont vastes et
bien peuplies, oh l'anglais est, ou devient, le langage courant. II y a l'Inde orientale et I'Inde occidentale; il y a les
nombreuses iles, possessions et pays de protectorat de
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rempire britannique, sur lequel a le soleil ne se couche
pas * et o& I'anglais est enseigni et appris avec aviditi.
Tous ces pays ne sont-ils pas du domaine des Missionnaires d'AII Hallows ?
En estimant les besoins de ces missions lointaines, nous
ne devons pas mentionner seulement le nombre d'ames;
mais, avec cela, il faut compter les distances entre elles et
leur eloignement du pretre. Une chevauchee de 20, 4o,
meme 1oo milles est chose frequente, et, d&s lors, on
peut aisement se faire une idie du nombre des catholiques
ne parlant que l'anglais, qui vivent et meurent sans sacrements.
En preuve de ce que nous venons de dire, nous rappellerons quelques appels i All Hallows des sa fondation,
appels oa il est fait mention de ce que le college a depuis
accompli. Le docteur Fennally dcrit de Madras : a Nous ne
sommes pas suffisamment nombreux pour rompre le pain
de vie aux enfants de notre maison, moins encore pour y
rdunir les paiens. Nous regardons avec une grande anxiiti
vers votre college: c'est I'espoir de l'Inde et des colonies
anglaises. a Le P. Poldens ecrit de Sydney : a II y en a
cent et cent... qui ne peuvent jamais entendre la messe, qui
doivent vivre et mourir sans sacrements... Mon coeur saigne
quand je songe a cetctat miserable. * Et ii demande des
pretres, aimds de Dieu, respectes de I'homme et joyeux de
soufrir si telle est la volonte du divin Maitre ! Mgr Hynes
dit de la Guyane anglaise : a J'ai trouvd des families
catholiques qui dtaient dans l'impossibiliti de voir un
pretre durant vingt et trente ans. a Et il ajoute qu'il avait
prepard pour le baptime, des sujets de cinq a dix-sept ans
et au-dessus; et qu'il avait rencontre soixante families
issues d'Irlandais qui, faute de ministre de la religion,
avaient perdu la foi.
Sans doute, les moissonneurs ne sont plus de nos jours
aussi peu nombreux; il est cependant toujours necessaire
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de prier le maitre de la moisson de nous en donner davantage; car, outre les besoins des brebis du troupeau, il y en

a beaucoup qui n'en sont pas et qui ne refuseraient pas d'y
entrer. Mais comment le pourraient-elles sans predicateur?
Et puis cette tAche n'etait pas etrang&re au zele du fondateur d'All Hallows. Dans son rapport a la Propagande, il
faisait mention d'etudiants se destinant aux missions telles
que la Guinee anglaise, I'Inde orientale et occidentale, et
I'Afrique. Le college des Missions etrangeres d'AllHallows
doit continuer son ceuvre; nous avons espoir qu'il fera
plus de bien encore que par le passe. D'ailleurs, ce pays
est trrs apte a fournir des vocations; la jeunesse, si on lui
parlait de l'esprit apostolique de 1'Irlande ancienne, serait
enthousiaste pour I'imiter. Ces enfants, quoique douds
d'aptitudes peu communes, ont besoin d'dtre entraines. Les
metaux precieux sont caches dans la terre, le minerai differe peu de la pierre ordinaire, les parcelles precieuses
demandent a dtre ddgagdes des matieres vulgaires. C'est ici,
nous semble-t-il, un travail des plus mdritoires, reservd au
pretre zeld; et sons sa direction, de zelis laiques ne pourraient-ils pas etre amends a y prendre part pour en assurer
le succ s? -

Jacques CARPENTER.
LONDRES; MILL HILL

Maison Saint- Vincent, aum6nerie, 1889; paroisse
MILL HILL (Mill, moulin; Hill, colline) est A io milles
environ au nord-ouest du centre de la ville de Londres. Le

mille anglais equivaut a x6oo metres. Cet 4tablissement
qui date de 1889, ne comprenait au d6but qu'un Missionnaire, aum6nier chargd du soin spirituel de la maison centrale des Filles de la Chariti d'Angleterre et d'Irlande.
M. William Gavin fut le premier chargi de cet emploi, qu'il
remplit avec beaucoup de zile durant plusieurs annees.
Ses devoirs de directeur l'obligeant A s'absenter de la mai-
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son centrale pendant une partie considerable de l'annie, un
assistant devenait indispensable et il en recut un.
Plus tard, I'endroit parut convenable pour des confreres
qui avaient de6j port le poids du jour et avaient besoin
d'un genre de vie plastranquille. Aujourd'hui, la Communaut6 comprend quatre pretres et un frere coadjuteur; ils
trouvent assez d'occupation : to dans I'aum6nerie; 2° dans
les confessions des sceurs et novices et leur direction spirituelle; 3* dans les confessions et instructions de l'orphelinat; 4° dans la visite et la direction des soeurs dans leurs
maisons de Grande-Bretagne et d'Irlande. Ce travail important retombe en grande partie sur le supdrieur M. Joseph Walsh, successeur immddiat de M. Gavin.
Le supirieur de Mill Hill a aussi, depuis quelque temps,
la direction d'une nouvelle paroisse qui lui dchut de la
facon suivante : le T. Rev. chanoine Canter, cur6 d'une
vaste paroisse du diocese de Westminster (Londres) pria
les Missionnaires de prendre a leur charge une partie de
son troupeau. L'archeveque donna pleine autorisation ; et
I'affaire fut rdglde ainsi. Cette portion de paroisse est
devenue inddpendante et la chapelle des soeurs sert d'dglise
paroissiale.
Ce n'est pour le moment que le noyau de ce que l'on
espire voir devenir une mission importante. On espere
que, dans un avenirprochain,grice a des communications
rapides et plus commodes avec la ville de Londres, la population augmentera et avec elle le nombre des catholiques.
Les Missionnaires ne discsperent pas non plus d'operer des
conversions sur une plus large dchelle. Une paisible habitation de campagne avec une dglise en evidence ne contribuerait pas pen acela. Mais Mill Hill n'en est pas rdduit a ce seul
sujet de tierti. II poss&de aussi un grand a Collige des
Missions ), domind par la grande statue de saint Joseph,
que I'on aperoit de tres loin a la ronde. PrOs de lui, sont
les maisons des deux families religieuses de saint Vincent
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de Paul et encore un couvent de religieuses protestantes
converties.
L'impression produite par la vie des sceurs et des Missionnaires pridispose par elle seule aux conversions. Plus
dela moitid des enfants qui friquentent les 6coles des sceurs
sont protestants etparmi eux plusieurs connaissent fort bien
la doctrine catholique.
Tout cela, joint a l'enseignement donn6 ricemment au
pays tout entier par le congres eucharistique tenu i Londres
(r9o8), nous porte i regarder avec confiance 'avenir religieux d'un pays qui se tint uni a la foi durant un millier
d'annees et B qui on enleva, ii y a plus de trois cents ans, ce
tr6sor inestimable.
Ily a encore, de I'avis de celui qui &crit ces pages, un
plus pressant besoin, c'est celui d'une troupe de missionnaires a Mill Hill. L'itat des quartiers pauvres de Londres
reclamerait une plus grande facilited'y donner des missions.
C'est ici assurement une ceuvre reservee aux fils de saint
Vincent de Paul. Le grand serviteurde Dieu a destine, it est
vrai, ses missionnaires aux pauvres gens des champs. En
Angleterre,les pauvres sont riunis et entasses dans 1'espace
restreint des cites et des grandes villes; c'est li surtout
qu'il faudrait les chercher, les visiter pour les amener a la
religion.
Mais il y a une autre raison de faciliter ces missions. II
est question de precher des missions aux protestants; deja
on a fait quelque pas dans ce but, ou au moins on se I'est
propose.
Les quartiers pauvres de Londres sont un vaste champ
de travail et aucun missionnaire ne doit craindre d'entrer
dans la moisson d'un autre. A elle seule, Pextremite orientale de la ville fournirait matiere aux travaux de bien des
missionnaires. Ici, 1'dlment irlandais abonde; il 6couterait
des missionnaires irlandais et se laisserait guider par eux.
Jacques CARPENTER.
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DUBLIN; DRUnCONDRA

Collage Saint-Patrice, 6cole normale, 1875.
Le college Saint-Patrice, fondi A Dublin, dans le quartier de Drumcondra, fut, en i883, reconnu par la Commission d'dducation nationale, comme maison de formation
pour les instituteurs d'icoles primaires en Irlande. 11 recoit
des subsides de IEtat.
Avant cette reconnaissance officielle, ilsubsistait A l'aide
de souscriptions volontaires. M. Jacques Petit, membre de
la Congregation de la Mission qui le dirigeait,etait un
homme d'une intelligence ouverte et d'une belle initiative.
II se devoua genereusement l'oeuvre qui lui 6tait confide.
Sans se laisser d6concerter par les difficultds financieres et
autres qui auraient abattu une aime moins trempee, il alla de
l'avant dans son travail jusqu'ace que, sa santi le trahissant,
il descendit dans la tombe tr6s jeune encore, sans autre recompense en cette vie que la reconnaissance et le respect
des maitres pour lesquels il avait tant travaill.
Constitutionet administration.- Cette maison d'education est placee sous lautorite de l'archevdque deDublin, qui
a le titre officiel de directeur; mais elle est soumise A P'inspection et, dans une certaine mesure, au contr6le de la
Commission d'6ducation nationale en Irlande.
L'administration du college est confice actuellement &la
Congregation de la Mission. Le Principal et les autres
membres de l'autorite sont nommes officiellement par i'archeveque; ceux qui sont membres de la Congregation le
sont par le Visiteur provincial de la Congregation. Ces
nominations sont soumises a I'approbation de la Commission d'education nationale.
Les membres de la Congregation qui resident dans l'itablissement sont adioints au Principal dans radministration
du college. A eux revient i'eiseignement des sciences reli-
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gieuses, de la Bible, de 'histQire, et des iedments de I'histoire ecclesiastique.
Les professeurs non-residants viennent, quelques-uns
chaque jour, d'autres deux ou plusieurs fois la semaine,
faire leurs classes au college; its jouissent presque tous
d'une brillante position dans PUniversit6; deux d'entre eux
sont laureats de 'Universiti royale. La somme totale des
salaires annuels est, pour tout le corps enseignant, de
2 6oo livres (65 ooo fr.).
La duree ordinaire du stage est de deux ans,mais ceux
qui dedj ont ete engagds dans I'enseignement des dcoles primaires, comme professeurs reconnus par la Commission
d'iducation nationale ne sont admis que pour un an seulement.
Les autorites du college choisissent elles-memes les
eleves parmi les candidats qui ont au prealable subi un
examen d'entr6e devant plusieurs membres de la Commission d'education nationale.
Le college est autoris a recevoir cent soixante-cinq ilives.
Ce chiffre est toujours atteint, car le nombre des candidats
surpasse de beaucoup celui des places laissees vides chaque
annee.
La Commission d'education nationale trace chaqueannee
un programme de sujets et d'auteurs a etudier. Un examen
mithodique, partie 6crit, panie oral, est presidd par ces autoritis A la fin de chaque annee.
Tout etudiant ayant passe ses deux examens - celui de
premiere annie et l'examen final - quitte le college en,
qualiti d'instituteur, dmment reconnu comme tel par la
Commission d'iducation nationale eligible pour un poste
dans les ecoles primaires nationales d'lrlande.
On peut voir, par cette courte description, que les 4coles
normales pour les professeurs des ecoles nationales d'Irlande prisentent un exemple tres satisfaisant de 'union
d'un contr6le exerc6 par une autoritd centrale, la Commis-
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sion d'dducation nationale, et d'une liberte complete
pour tout ce qui touche A I'administration et a la disposition intdrieures.
a) Le contr6le des Commissions d'dducation nationale
s'exerce : °Opar I'approbation dc principal et de ses adjoints; 20 par l'examen des candidats a l'admission; 3" par
les examens de fin d'annee ; 4* par la presentation du budget an comptable de la Commission d'education nationale;
5" par le droit donn~ aux inspecteurs de se rendre compte
du travail du college.
b) La liberte d'administration est assurie par des droits
multiples : ix droit de choisir les candidats a l'admission;
2" droit du directeur de nommer le principal et les professeurs, nomination soumise a i'apgprobation de la commission d'education nationale; 30 droit de choisir des livres de
textes pour les diffirentes classes.;; 4 droit de pourvoir a
l'enseignement de la religion; 5*de fixer l'ordre du jour et
d'exiger des etudiants qu'ils assistent A la messe quotidienne, qu'ils s'assemblent pour les prieres du matin et du
soir et la recitation du Rosaire; 6;* droit de renvoyer les
etudiants dans les cas graves de mrauvaise conduite. On
peut ajouter que le droit d'envoyer des inspecteurs, droit qui
appartient aux Commissions d'dducation nationale ne conduit, en pratique, a aucune ingirence dans Padministration
du college.
L'etablissement a maintenant iingt-cinq annies d'existence, et durant tout ce temps rien a'est venu troubler la
bonne entente qui rgae entre lauit•ritecentrale et les autorites du college.
L'ige requis pour I'admission ess au moins dix-huit ans.
La discipline n'est pas trop sevidre. Deux fois la semaine
et les jours de fete, les itudiants out la permission de sortir en promenade durant plusieurs. heures. Chacun choisit
ses compagnons, et ils vont dans la ville et dans la campagne, selon leur goat.
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Conditionsfinancieres. - Le college (bitiment et depen.
dances, letout occupant un espace de 28 acres on I hectares), est la propri6ti de I'archevlque de Dublin, qui ne
I'a cedde qu'a la condition qu'elle servirait de maison
d'education pour des instituteurs d'&coles primaires en
Irlande.
Le tresor, c'est-a-dire le gouvernement, a donne
28 ooo livres (700 o000 fr.) pour la construction des bitiments. La rente qui monte a 200 livres (5 ooo fr.), vient de
la mime source. Pour chaque itudiant enrrisidence durant
la session, le tresor, c'est-A-dire le gouvernement, verse
au college 5o livres (i 250 fr.), somme payee par quart.
En somme, aussit6t qu'un etudiant, apres son stage an
college, a enseigne pendant deux ans, dans une ecole primaire, d'une facon satisfaisante, un:surplus est remis au college, s'elevant a io livres (250 fr.) pour chaque annie qu'il
a passee an college.
Enfin chaque etudiant verse en entrant la somme de
5 livres (120 fr.).

Cela fait au total un revenu de plus de ioooo livres
(250 ooo fr.). Ce revenu est affect6 A ce quiconcerne le college par le principal et le procureur, et si quelque surplus
reste a la fin de Fannie, on le met de c6ti, comme pouvant
servir a de futurs agrandissements.
Le travail accompli. - Le college est reconnu depuis
1883, c'est-a-dire depuis vingt-cinq ans, et durant ce temps,
plus de deux mille trois cents instituteurs en sont sortis. La
grando majoriti se livre a i'enseignement dans les ecoles
primaires d'Irlande. Un petit nombre enseigne dans les
ecoles primaires catholiques d'Angleterre.
A l'exception d'une infime minorite, ces deux mille trois
cents instituteurs, sortis du college ont obtenu les places officielles ou les grades les plus Cleves auxquels ils pouvaient
pr6tendra
Ces jeunes professeurs sont ainsi en itat de commencer
27
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leur carri6re avec toutes les qualites qu'un instituteur bien
doud est censi poss6der aux yeux de l'autoritm publique du
pays: la garantie en est donnee par la commission d'education nationale.
Ces instituteurs ont en outre, un autre titre a 1'estime,
titre quiaux yeux du peuple catholique d'Irlanden'est certainement pas d'un moindre prix : c'est que, durant e
temps qu'ils prdparaient leur carriere d'instituteurs, ils vi-.
vaient dans un college dirige par des pritresde leur propre
Eglise, ils etaient instruits par desprofesseurs partageant
leur foi, il etaient entourds de la mime atmosphere catholique qu'ils avaient itd habituds a respirer sous le toit de
leurs parents.
Pierre P. BYRNE.
LONDRES;

HAMMERsTrrH.

Collge Sainte-Marie; Ecole normale, 1899.
Hammersmith, autrefois de la banlieue, est aujourd'hui
un quartier de Londres. L'Ecole normale dont il est question ici, futlongtemps aux mains des catholiques et dirigi6e
par le clerge. Bien qu'elle ne suffise pas aux besoins de la
population, c'est la seule icole pour les enfants de la
Grande-Bretagne qui veulent devenir instkuteurs d'dcoles
primaires. Elle est subventionnee par le gouvernement et
soumise a son inspection.
En 1899, la direction en fut offerte aux Lazaristes; e:
comme c'etait une marque de confiance et que l'ceuvre n'etai t
pas dtrangere A notre Institut, elle fat acceptie.
Cete offre leur fut faite par le cardinal Vaughan, sur
les ddsirs du Comitd des icoles catholiques, qui avait la
propridtd du coll6ge. M. William Byrne, Lazariste, fut
nomm6 principal par le Visheur provincial avec ui seal
confrere pour 'assister. Aujourd'hui, ii y en a deux, avec
deux freres coadjuteurs. II commenqa par 8iaborer un code
de r6gles et par menager aux etudiants une retraite donnee
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par le P. Jean Brady, C. M. Quoique le nombre des etudiants fit malheureusement petit, on pouvait en somme
esperer un beau succes. Mais bient6t Fhorizon s'assombrit,
et il fallut traverser une serie de difficultes interieures parfois fort penibles.
Le gouvernement, les eveques, les catholiques inteliigents conserverent leur confiance aux directeurs du college,
qui trouvirent toujours un appui fidele dans le Comite des
ecoles catholiques et en particulier dans son prdsident, le
duc de Norfolk. Les membres du Comite delibererent sur
la situation du college et tous furent d'avis que le corps
ecclisiatique enseignant msritait des felicitations.
Le duc les transmit au principal et les accompagna d'une
letire, qui merite de prendre place dans cette courte notice.
ChAteau d'Arundel, 12 avril 1902.

Mon cher Monsieur Byrne,
J'eprouve un tres grand plaisir a vous envoyer ci-incluse la decision prise unanimement et avec enthousiasme.
Connaissant toutes les difficultes que vous avez traversees, c'est
avec une vive satisfaction que je vous envoe cette decision. Je m'unis
de tout coeur Atout ce qu'elle dit, et je reste
Votre tout devoue,
NonroLs.

La dicision est ainsi concue :

c Le comitd tient a dire hautement combien il appr6cie
la maniere admirable avec laquelle le P. Byrne conduit
son ecole normale d'Hammersmith. Les membres filicitent les autoritis de l'cole pour leur systeme d'education
et leur administration financiere et leur souhaitent succes
et prosperiti constante.
NORFOLK, president.
N

a

Les rapports du conseil d'dducation sur I'Ecole normale
tepuis qu'elle est dirigde par les autorites actuelles ont toujours etd des plus elogieux.
Nous citerons maintenant le recit du Principal, icrit Fan
dernier (19o8), sur les progres du college etsursa confiance
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pour Pavenir : : Le nombre des il6ves alla constamment,
et d'annee en annie, en augmentant. Nous commenq1mes
avec trente-neuf. Cette anane, la neuvieme, le chiffre total

est de cent seize. Mais c'est peut-etre dans les dispositions
des dtudiants que le progres a iti le plus marqu6. L'ordre
et la dicipline ne peuvent encore etre absolument parfaits,
mais aucun abus, quel qu'il soit, ne regne ici. Et ce qui est
plus important, tandis qu'un grand nombre sont d6ciddm ent pieux etvertueux, tons sont bien disposis et pratiquent
parfaitement la religion. Mieux encore, quand ils quittent
le coll&ge et vont enseigner dans les dcoles, presque invariablement ils persdverent. Mime ceux qui etaient turbulents
et indisciplin6s ici, .prouvent frequemment dans la suite
qu'ilsn'ont pas en vain reju no leoonset nos instructions.
II y a done ici grand motif de remercier Dieu, le dispensateur de tout bien, pour la maniere dont ii a beni et protigd cette oeuvre.
Jacques CARPENTER.

ITALIE
CAUSE DE BEATIFICATION
DE MONSEIGNEUR JUSTIN DE JACOBIS, C. M.,
VICIlRE APOSTOLIQUE D'ABYSSNIIE.

Le 7 fevrier r9og, la Congrigation des Rites, par un
decret que le Souverain Pontife a ratifin leIo du meme
mois, a constati a la validitd du proces fait au nom de
lautoritd apostolique da's I'archidiocese de Naples, sur la
reputation de sainteti, de vertus et de miracles du vindrable serviteur de Dieu, Justin de Jacobis * (Voy. les Actes
du Saint-Siege).
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
DE MESSINE (suite).
Nous avons d6crit, dans le priecdent numnro des Annales,
le desastre de Messine et de la Calabre. Le monde entier
est venu au secours de r'Italie par des souscriptions.
Nous avons mentionni ce qui concernait les Filles de la
Chariti et les Missionnaires lazaristes. L'euvre de sauvetage accomplie, il fallait subvenir an sain des blessds et
desabandonnes. Nous avons requ les quelques informations
qui suivent sur le r6le rempli A ce point de vue par les
Filles de la Charitd.
ROME
AMBULANCE DU VATICAN

Lettres de la sceur Gu•EYZE, suprieure de 'a Maison SaintVincent, et de la saur Thedrse BOHs, supirieure de
I'hospice Sainte-Marthe du Vatican, a la tres honorde
Mere KIEFFER, d Paris.
Hospice Sainte-Marthe, 3 |anvier 19o9.

Ainsi que vous l'a fait pressentir mon tilegramme d'hier,
nous voici en etat d'ambulance, attendant la reponse du
gouvernemeat AI'offre que lui a faite le Saint-Pire de recevoir trois cents malades ou blesses i Sainte-Marthe.
Nous travaillons activemmenr a transformer en salles
d'h6pital les vastes locaux affectis habituellement aux pilerins. Le Saint-Pere nous a fait donner pour cela toutes ses
instructions par Mgr Misciatelli, charg6 de la direction.
Le service sera fait par les mddecins du Vatican et la pharmacie sera confide an frere Deodato, frere de Saint-Jean-deDieu et directeur de la pharmacie du Sacr6-Palais.
Des que le Vatican aura recu la rdponse desiree, je vous
en informerai par tdlegramme, afin que vous puissiez nous
envoyer immidiatement le renfort qui nous sera indispensable. Le Saint-Pere desire avoir des infirnmiires expdri-
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menties et, aurant que possible, dipl6m6es. En attendant
leur arrivee, nous demanderons du secours aux maisons de
Rome; mais plusieurs vont etre comme nous surchargees:
l'Addolorata,deslits sont prdpards;
au Bambino Gesi et
ailleurs, des soeurs se tiennent pretes a partir au premier
signal pour Naples, ou ii y a encoribrement de malades et
de blessis. - Soeur Therese BONG.
Hospice Sainte-Marthe, 5 janvier.

Hier, a onze heures du matin, nous sont arrivees cent
quarante personnes, parmi lesquelles trente blesses seulement. Vers deux heures, S. Em. le cardinal Merry del Val
est venu voir ces pauvres gens; ii s'est arretd a chaque
lit, disant quelques bonnes paroles d'interdt et de consolation. Au moment oh il allait partir, le maire de Rome
entrait. Is se sont rencontres dans le principal vestibule;
le maire a offert ses remerciements; Son Eminence les
a requs avec sa noble digniti, puis a dit que le SaintPere avait offert trois cents et meme quatre cents lits pour
des blessis, mais non pour des rifugids et qu'il etait surpris de la part qui lui etait faite. - Je le comprends,
Eminence, a ripondu le maire, et je vais donner des ordres
pour que les refugies soient transf6rs ailleurs.- C'est ce
qui a et6 fait ce matin. Nous n'avons done plus qu'une
trentaine de lits occupes.
Mais c'est un va-et-vient continuel de cardinaux, d'&veques, de dames qui viennent on temoigner leur intirit,
ou porter des secours, ou donner leurs soins aux pauvres
malades qu'on voudrait voir plus nombreux. Ils sont si
bien soignis, si largement pourvus de tout pour le corps
et pour l'ame! - Soeur Therese BONG.
Hospice Sainte-Marthe,

Ix janvier.

Soit que les malades ne puissent etre transports jusqu'a
Rome, soit qu'on ne veuille pas les y envoyer, ils affluent
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a Naples, oi locaux et personnel ne parviennent pas A se
multiplier autant qu'il le faudrait, tandis qu'A Rome, il
n'y a de blesses qu'A Sainte-Marthe, oi nous n'en avons
toujours qu'une trentaine.
Je ne sais, ma tr6s honoree Mere, si vous avez entendu
parler de ce navire espagnol qui s'est mis a la disposition
du Saint-Pere, afin de chercher sur les c6tes de la Sicile,
avec le concours du clergi, de pauvres blesses et des orphelins pour les amener ici... On 'attend d'un jour i I'autre...
Maison Saint-Vincent,

z8 janvier.

Quel bon renfort, ma tres honorde Mere, et comme nous
vous en sommes reconnaissantes! Mais nous craignons que
cela ne soit pas encore assez, si d'autres malades viennent
s'ajouter A ceux dont i'arrivee nous a ditermindes a vous
telegraphier ie cri d'appei convenu, car ce ne sont pas des
malades ordinaires; ils ont besoin d'etre continuellement
assistes, la plupart etant dans l'impossibilitd de se rendre le
moindre service; les uns n'ont plus ni mains, ni jambes,
d'autres sont completement gangrenes; c'est un spectacle
navrant! Un petit enfant a etC trouve vivant sous sa mere
morte qui lui avait fait un rempart de son corps...
Les seurs parties d'ici pour Catane, sous la direction de
la seur Recamier, m'ecrivent qu'on ne peut se faire une
idle de 1'atat de ces malheureux qu'en les voyant. Beaucoup
mourront, d'autres deviennent fous. Quel desastre!
A Sainte-Marthe, tout s'organise aussi bien que possible:
la sceur Therese conserve la direction gindrale de la maison et la sceur Saldanha l'aide de son concours expirimenti et d6voue pour la direction du service hospitalier.
Les dortoirs des pelerins, si vastes, si bien aeres et 6clairds,
font des salles superbes, oA rien ne manque acx malades.
Deux sceurs, fournies a tour de r61e par nos maisons de
Rome, veillent toutes les nuits. Une sceur de Valmontone
viendra demain completer le cadre du personnel de jour,
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si heureusernent renforcC par les quatre seurs que vous
nous avez envoyies et les deux qu'elles out prises au passage i Turin. - Soeur GuEZE.
Hospice Sainte-Marihe, 8 fvrier.

Permettez-moi, ma tres honorie Mere, de vous inviter i
faire une petite tournie dans nos salles; comme nous pouvons prendre notre temps, vous ne vous fatiguerez pas.
Entrons d'abord, si vous le voulez, dans la salle oif nous
avons place les mires avec leurs enfants. En voila une qui
occupe a elle scule trois lits rapprochis run de rautre :
Ii, elle gitavec ses trois enfants; Pun a le bras cass-, I'autre
a une panie du crAne a nu. on voit ros sur une large surface; le troisieme, un poupon, n'a que quelques egratignures; la mere a le poignet casse et de larges plaies aux
jambes. La-bas, voili une autre jeune femme qui a un sein
horriblement mutild et qui de I'autre allaite un bebW de
deux mois.
Parmi les derniers arrivis, nous avions un jeune homme
qui itait rest6 enseveli sous les decombres avec son pere,
sa mere, sa sceur, et en avail etd retird seul apr6s quatre
jours d'agonie; tout en lui rivliait une belle nature, mais
rien ne pouvait le distraire de sa douleur; nuit et jour, il
pleurait ses chers disparus et pensait a la vie de misere et
d'isolemem qui 'attendait, lui qui avait tant joui jusque-lA
des douceurs de la famille et de la fortune. Mais, 6
bonheur! ii arequ hier une lettrede son pere luiannoncant
sa miraculeuse dllivrance, celle de sa mere et de sa sceur,
et l'appelani a leur maison de campagne, oi ils ont appris
par un journal qu'il est h Sainte-Marthe; presque fou de
joie, ii est parti imm.diatement.
Une autre scene bien touchante s'est passde aupres du lit
d'une pauvre femme, pendant que le chirurgien et la sceur
de la salle pansaient sa jambe muilde. Elle a &td retrouv&e
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par son mari dont elle n'avait aucune nouvelle et qui, de
son c6td, la cherchait en vain depuis la catastrophe.
Soeur Thirese BONG.
Lettre de la soeur SABRaN, Fille de la Charitd,a la trds
honorde Mere KIEFFER, 4 Paris.
Rome, maison Saint-Vincent, 2 fivrier tgog.

Je pense que vous serez heureuse de connaitre les details
de notre petite exp6dition a Civita-Vecchia, oh nous sommes
allies hier recueillir les deux cents pauvres orphelins et
orphelines de Reggio et de Messine. Les voili, enfin I et
disormais pupilles du Souverain Pontife, malgri les efforts
de ceux qui auraient voulu le priver de la consolation de
devenir le pere de ces abandonnes!
Le navire espagnol la Catalogne,porteur de ce precieux
butin, ayant etd signald dimanche soir, nous partions,
quatorze soeurs, le lendemain matin et arrivions i CivitaVecchia vers dix heures, par an temps superbe, un chaud
et beau soleil qui illuminait la rade et faisait resplendir le
beau navire espagnol, entri au port dans la matinee.
II nous tardait de monter a bord et de prendre possession
de notre petit monde, mais les Messieurs du Comiti catholique, qui nous accompagnaient, nous ont prices d'attendre
I'heureconvenue, onze heures, nous invitant aimablement A
les suivreai'h6teloh ils allaient diner !... Tres touchies de

leur attention, nous leur avons demandi de nous trouver
seulement une salle oh nous puissions dtre seules et
prendre les petites provisions que chacune avait apportees.
Aussit6t apres, nous descendions au port oi deux barques dtaient prdtes pour nous conduire a bord de ia Catalogne. L'evdque de Civita-Vecchia s'y trouvait ddja, ainsi
que plusieurs ddliguis du Saint-Pere, entoures des deux
cents pauvres petits &tres qui nous attendaient! Oh ma
tris honorde Mere, quel tableau! vous auriez pleur comme
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vivant de 'horreur de la catastrophe.
II y avait des enfants de tous les iges, depuis les bebis
de troisans jusqu'aux jeunes hlles de dix-huit et vingt ans;
mais tous dans an etat pitoyable, i peine vtus, beaucoup
sans aucune chaussure. Sur leurs physionomies bouleversies et dans leurs regards tristes et desoles, se lisait
encore 1'epouvante du premier moment. Tous semblaient
redemander les parents disparus, les freres et seurs qu'ils
avaient laisses sous les ruines. Une fillette de cinq ans i
peine se blottissait convulsivement dans les bras d'un vieux
marin qu'elle avait pris en affection des le depart de
Messine et qu'elle n'avait plus quitte; il fat impossible de
les siparer Fun de I'autre, I'enfant poussait des cris dechirants, tandis que son pare adoptif cherchait vainement i
refouler ses larmes. II fallut que le commandant autorisit
ce brave homme A debarquer avec nQus et i venir jusqu'i
Rome. Nous avons eu, en effet, jusqu'au bout, -ce brave
compagnon de route qui pleurait silencieusement en pensant qu'il lui faudrait bient6t se separer definitivement de
son precieux fardeau.
Le moment ouj les enfants quitterent le navire fut bien
imouvant; les marins s'etaient attaches A ces pauvres dtres
et les voyaient s'eloigner a regret; les petits tdmoignaient
leur reconnaissance A lear faqon, agitant mouchoirs et
bdrets et criant de loutes leurs forces : Vive 'Espagne!
Vive la Catalogne! Et les marins repondaient du vaisseau
c Vive 'Italic Vive le Pape a, tandis que Monseigneur,
encore a bord, donnait aux uns et aux autres une derniere
benidiction.
Nous montAmes enfin dans le train sp6cial qui devrait
nous ramener a Rome et, sans incident, nous arrivames i
Sainte-Marthe vers trois heures.
Je crois que beaucoup de ces pauvres enfants crurent
pinetrer au paradis; d'autres nous demandaient: - Nous
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sommes chez le pape; mais ot est-il le pape? Fais-le moi
voir, je me mettrai i genoux et je lui ferai ma pridre!.. 3
Le cardinal Merry del Val arriva bient6t; il trouva les
enfants installes dans un des grands rifectoires, devant une
bonne soupe chaude et une grosse portion de riz et de
viande qui disparurent bient6t. 11 sourit devant ces petits
minois si noirs, si barbouillds et me dit en passant: v Ma
sceur, il vous faudra beaucoup d'eau et beaucoup de savon!.. * En effet, le grand lavage occupa tout le reste de la
soirde...
Veuillez agrder, etc.
Saeur SABRAN.

MESSINE
A Messine, le spectacle de la ville reste navrant; les
Filles de la Chariti ont repris le service des malades de
l'H6pital militaire sous des tentes :
Le 29 avril 99og, un voyageur rendait ainsi compte
d'une visite de quelques heures parmi les ruines.
u Messine! Cest toujours le meme cadre admirable, le
mime fond de montagnes grandioses, et cette ligne de palais somptueux qui s'dtend le long du quai. Mais, li encore,
que de decouvertes sinistres Ces palais n'ont plus, debout,
que leur fagade. La vie semble s'etre retiree de ce port, de
ces quais o& de rares passants errent encore, 18 oA jadis la
foule se pressait. (i et la, au flanc de la montagne, on distingue des villages de baraquements en planches.
a Ainsi 'on va, parmi des decombres sans nom. Et 1'on
ne sait si 'on marche dans une rue couverte de "dbris
ou sur les ruines amoncelees a un troisieme tiage qui va
s'"crouler tout A coup. II n'y a plus la de rues, ni de
monuments, mais des collines et des vallonnements de
plitras informes; ce n'est pas seulement une ville d6truite,
c'est une citd pulverisee.
a Promenade sinistre et pdrilleuse dans un pays fantas-
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tique, parmi des iboulements dont chaque jour augmente
le nombre.

Et cela d'autant plus que la

terre, depuis

quatre mois, n'a pas cesse de remuer. Aujourd'hui encore,
pendant cette lugubre visite, ii y a eu une secousse.
* II semble que la grande catastrophe date d'hier et que
'on commence seulement a deblayer. Entreprise epouvantable et chimirique! Dans d'autres circonstances, on sourirait de l'impuissance de ces gens qui enlevent cette poussi&re tragique panier a panier, wagonnet A wagonnet. On
pourrait continuer dix ans de la sorte sans voir la fin de ce
travail.
a Des gens assis parmi les decombres regardent les soldats
poursuivre les fouilles de leurs maisons. Et tout -spoir
s'est dteint dans leurs regards accablis. Parfois on voit passer un homme qui porte une caisse en bois blanc, - un
cercueil! Depuis la catastrophe, on decouvre encore deux
cents a trois cents cadavres par jour. Et il en resie environ quarante-cinq mille aexhumer! Aussi la brise nousapporte-t-elle des emanations fetides.
: Avant de prendre part a ces recherches, les Messinois ont
dQ se munir de permis. Et Ie i" mai, ces autorisations auront cessi d'etre valables. Alors on interrompra la besogne
macabre, et la dynamite aura raison de ces murs branlants,
- seuls vestiges de la superbe Messine. Aussi est-ce, dans
ces derniers jours, une activiti fdbrile pour retrouver les
chers difunts.
a Deja l'herbe pousse sur ces ruines d'hier. Et j'ai vu une
petite chevre qui broutait dans le coin de ce qui fut un salon, ah troisieme itage d'un palais.
* Les gens nous regardent passer avec des expressions
d'accablement qui font frissonner.
a Sur les cent quatre 6glises qu'il y avait a Messine,aucune
n'est restde debout, si ce n'est une seule, Saint-Andre, que
les inginieurs, toujours infaillibles, avaient fait desaffecter,
sous pretexte qu'elle menaqait ruine. De sorte que depuis
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le tremblement de terre, le culte est supprimd & Messine.
,La
Lville elle-meme, d'ailleurs, n'existe plus. La dynamite
va detruire les quelques murailles que le tremblement de
terre avait 6pargnees. C'est une horreur qui ddpasse tout ce
qu'on avait pu imaginer d'apres les ricits pourtant si dramatiques des journaux. De cette citu si magnifique, il ne
restera plus que quelques malheureux mourant de faim
sous iabri fragile de leurs baraquements en bois. Et pourtant, dans les parcs, jadis si somptueux, les acacias recommencent A fleurir, et la brise nous apporte, comme un
adieu de Messine, leur voluptueux parfum. » - Henri
GUERLIN. (L' Univers, 6 mai 1909.)
HOPITAL CIVIL DE MESSINE

A la pridre du commissaire royal, la soeur Masquin,
Fille de la Chariti, et deux de ses compagnes, retournerent
a Messine, le 16 fevrier 19og, pour prendrela garde de tout
ce qui pourrait etre retire des dicombres de l'ancien h6pital, et aussi pour aider a la riorganisation du nouveau qui
fut inaugurd le samedi, 27 fivrier, avec quatorze malades.
Le nouvel h6pital, situi en pleine campagne, A un quart
d'heure ou vingt minutes de I'ancien, se compose de trois
tentes russes et de cinq baraques allemandes. Chaque baraque a i5 m6tres de long sur 5 metres de large; elle est
eclairee par deux fenetres de chaque c6te et divisde en cinq
chambres, deux de 25 et 30 metres carris, les autres plus
petites. Une baraque (moins deux petites chambres) a 6td
mise i la disposition des sceurs; la plus grande piece leur
sert de dortoir et de rdfectoire, une autre sert de magasin
dans la journ6e; le soir, les sceurs rangentavec soin autour
de la piece, ce qui peut P'encombrer, recouvrent le tout de
draps blancs et le magasin devient une chapelle. Sur un
petit autel, fait avec des planches, ornd de quelques fleurs
naturelles et surmont6 d'une statue de la Vierge Immaculde, chaque matin, un pretre cel6bre la messe.
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Les soeurs ont grand besoin de ces consolations religieuses, car les privations ne leur manquent pas. Peu peu,
cependant, on se procure les choses les plus necessaires.
L'h6pital s'organise, de nouvelles baraques vont etre monties, les malades itaient, en avril 9gog, une trentaine. Les
soeurs sont au nombre de cinq.
Depuis lors, le nombre des malades a continuellement
augmente.

TURQUIE
On lit dans un journal de Constantinop!e, le Stamboul, numero
du 29 avril 19o9, ce qui suit :

Dans farmee : les Franfais et 'armae constitutionnelle.
• Le lieutenant-colonel Muhieddine bey, de la premiere
commission d'enquete de la cour martiale,s'est rendu, avant
hier, par ordre du commandant en chef de I'armde d'opdrations, A l'ambassade de France et a prisenti A S. Exc.
M. Constans, ambassadeur, les remerciements chaleureux
de toute I'armee pour les soins humanitaires et ddvoues que
les praticiens et les soeurs de i'h6pital franqais du Taxim
ont prodiguis aux soldats blesses combattant pour la liberte
nationale.
a L'ambassadeur de France, tres touchd de cet acte de
courtoisie, a remercid chaleureusement de cette dimarche
de l'armie constitutionnelle, dont il a loud hautement la
vaillance et 1'endurance.
a Le colonel Muhieddine bey s'est 6galement rendu au
collge Saint-Benoit, A Galata. It a remercid, toujours au
nom de l'armee, M. Lobry, supirieur, pour Pempressement
qu'on a montri dans cette institution franqaise & secourir
les blesses de Parmee constitutionnelle. ,
Nos lecteursle voient : ii s'agit ici des eivnements accom-

-

435 -

plis pendant la derniere revolution, au mois d'avril, a
Constantinople. - Nous allons donner d'abord un ricit
geniral des faits. Nous citerons ensuite quelques lettres qui
nous renseignent en particulier sur ce qui concerne les
I artarites et les Filles

de la Charitd, pendant

ces journees, ob ron a
ressenti de legitimes
inquietudes.

Le rcit suivantd'un
correspondantdu journal rUnivers montre
la rivolution, vue ev
qu
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PL.A

DE CONSTANTINOifLE

T ENVIRONS

909) :
RtCIT D UN TEMOIN
20 avril 1909.
Nous sommes i Beyrouth. Notre vaisseau, PEtoile, s'apprete a
appareiller pour se diriger vers Constantinople. Et nous nous rejouissons de revoir bient6t la grande ville. Mais voici qu'on nous
apporte des nouvelles sinistres : on aurait assassine, a Tarse, le
consul d'Angleterre ; seize cents Armeniens auraient ete massacres i
Adana; Constantinople elle-mdme serait en revolution; les troupes
de Salonique marcheraient sur Stamboul. Qu'y a-t-il de vrai dans
tous ces bruits ? Nous le saurons bient6t.
24 avril 1909.

Les premiers rayons de I'aube glissent sur la surface moirie du
Bosphore et y allument comme des reflets de satin. Devant nous, la
silhouette de la grande ville, encore bleut6e par la brume matinale,
grossit et se precise de seconde en scconde. Des d6mes, des minarets, fins comme des baguettes en biscuit de S6vres, une enceinte
formidable. Et I'on reconnait Sainte-Sophie, la mosquie d'Ahmed,
la mosqude de Bajazet, la tour du Seraski6rat, le chAteau des SeptTours. Puis, tout au bord de I'eau, a l'entrde de la Corne-d'Or, les
palais du Vieur Serai. 11 y a de la joie dans I'air pur. Mais nous ne
retrouvons pas l'habituel mouvement du port; le peuple des caiques
qui s'empresse d'accourir au-devant des nouveaux arrivants semble
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encore endormi. Pas la moindre rumeur n'arrive jusqu'a nous.Mais nouous ous etonnons A peine de cette stupeur inusitde, car il
est cinq heuresdu matin, et noui sommes tout i 1'enchantementdu
spectacle, le plus grandiose qu'un homme puisse contem pier.Aucune
ville du monde ne peut rivaliser avec Stamboul pour la beauti de
son premier aspect.
Nous venons de depasser la pointe du Vieux Serai : la Corne-d'Or
s'enfonce devant nos yeux jusqu'i Eyoube, et la magnificence du
panorama s'accroit i mesure que monte le soleil. 11 allume aux vitres
des maisons des feux rouges comme des brasiers. On penserait quo
la ville fambe. C'est une apotheose. Et 'on songe qu'un homme, Ie
sultan, est le maitre absolu de cette merveille incomparable.
Mais le silence se prolonge obstinement. Et Stamboul n'est pas
sortie de sa torpeur.
Nous avons laiss4 derriere nous la Corne-d'Or et nous longeons
la rive de Galata. Le palais de Dolma-Baghtsche fait resplendir au
bord de reau sa longue facade blanche affirmant, aux yeux de
'6tranger qui arrive, la puissance et la somptuosite du maltre. D6ji
'on distingue 'enceinte d'Yildiz-Kiosk, et I'on se ddsigne parmi Is
verdure du pare un des pavilions du palais, celui peut-6tre oihdort
en ce moment Ie sultan. On regarde avec une curiositi oB il entre
une sorte de jalousie admirative.
Et voici qu'un crepitement sinistre nous tire en sursaut de notre
rave. C'est d'abord le claquement de la fusillade, pareil i d'innombrables coups de fouet; puis, en un crescendo formidable, les detonations incessanies des mitrailleuses et le grondement des canons.
On se tue dans la ville magnifique. La bataille est tout pres de nous;
a i kilometre tout an plus.
Certains des natres ont entendu le sifilement des balles; l'une
d'elles eat tombbe sur notre bateau, a dix pas de nous, pdentrant
profondiment dans le bordage, et voici que nous apercevons les
belligerants. Au-dessus de nous, en haut de la colline, est une
immense caserne, c'est elle qui est assi6gie en ce moment. Et 'on
distingue des coups de feu tirds aux tenetres et des soldats qui
s'enfuient. Un de nos compagnons, un vieil officier d'intendance,qui
aimait hier encore A intimider les plus naifs par ses attitudes belliqueuses, et qui parlait de duel i tout propos, est en cc moment en
proie i la terreur la moins dissimulde.
Et il descend se cacher dans sa cabine.
Cependant le bateau a virn de bord. II a rebrousse chemin jusqu'au
deli du Vieux Srai. La, a distance respectueuse de la fusillade, au
milieu du Bosphore, ii a stopp6. Et le capitaine a envoyd aux nouvelles.
La fusillade a cess ; elle a dure une vingtaine de minutes environ. A peine distingue-t-on maintenant quelques coups de feu isoles.
Mais une angoisse continue A planer... Est-il arrivd malheur a nos
messagers, lis, no reviennent pas et 'on commengait a concevoir des
inquietudes, lorsque l'on a reconnu, A l'entrde du port, le canot qui
les ramene.
DNs qu'ils sont remontes i la coupee, on les entoure avec une
curiosite anxieuse. Et voici les nouvelles qu'ils nous rapportent.
Hier, les troupes fidiles au sultan qui revenaient du S1lamlick ont
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eu Ia surprise disagrdable de trouver leurs casernements occupes.
En effet, les r6giments de Salonique sont entr6s a Stamboul et s'en
soot empard sans coup ferir. Puis, ils ont passd de I'autre c6t6 de la
Corne-d'Or, ont pris possession de Galata et ont continud leur
marche vers Yildiz-Kiosk. Au petit jour, ils arrivaient a la caserne
de Taxim que l'on croyait acquise a la Jeune-Turquie, lorsqu'ils
furent accueillis' a bout portant par une fusillade meurtriere. C'est
a cetepisode que nous venons d'assister. En ce moment les JeunesTurcs ont organise a Stamboul et a Galata, la police la plus rigoureuse. Les officiers et les soldats qui cherchent a fair sont abattus
aussit6t sans pitie. Instantane tragique : un journaliste anglais a et6
tug en photographiant la bataille. Actuellement la caserne de Taxim
a capiruld. Mais la luite n'est pas encore terminee. Les Vieux-Turcs
res-ent maitres de L'arsenal, dont nous apercevons les bitiments le
long du quai, et de plusieurs casernes. Nous voyons I'une de ces
derires tout pris de nous, sur la rive d'Asie. C'est une caserne
d'artillerie. Nous distinguons les conciliabules tenus parles soldats.
Tout i coup, ils ont pris une rdsolution. lUs ont pousse les canons A
Sintidrieur des batiments, et IA, ils se sont enferm6s, attendant l'attaquc, prats A se defendre jusqu'I la mort.
Quant a la flotte, elle est mouillee A San Stephano. Les equipages
tiennent pour le sultan. Mais les officiers out, assure-t-on, enlev6 les
mires des canons et les hommes sent tenus comme des prisonniers
sous la garde d'un soldat de la Jeune-Turquie.
Les marins parviendront-ils i s'evader? Prendront-ils part i la
lutte;
Des religieux assomptionnistes sent venus anotre bord, au peril
de leur vie, et nous mettent au courant de la situation. Si le sultan
est victorieux, celle-ci, pour eux est critique. Car un massacre des
chretiens a et6 decide pour donner satisfaction au fanatisme de la
Vieille-Turquie.
Que se passe-t-il la-bas, dans le pavilion dont nous distinguons
entre les arbres la blancheur souriante ? A quelles affres est en proie
le sultan qui s'y retranche en desesper ? Yildiz ! Ce mot veut dire
< etoile s. Et, - voici un trait qui suffit i caractbriser le tyran, - le
maitre avail interdit d'employer ce mot. Pour distinguer les astres,
il fallait avoir recours a quelque tour de phrase ingEnieux. Nombreux
d'ailleurs etaient les vocables interdits. Difendu de parler a d'assassin , * de fez a, a d'electricite P. Pourquoi? Mystere de l'autocratie !
En ce moment, c'est au tour di sultan rouge de trembler.
Un silence de mort continue a planer sur le Bosphore. Et les
seules barques qui traversent le detroit sont montees par des fuyards,
parmi lesquels il y a des otficiers et des soldats de I'armie reactionnaire.
Parfois on apercoit, entre le rivage et les terrasses du Vieux Serai,
un train qui arrive de Salonique, amenant des troupes nouvelles. Les
acclamations qui les accueillent viennent jusqu'i nous.
... A midi un 6v6nement sensationnel se produit. La flotte - elle
se compose de neuf unites - apparait A I'horizon. Que va-t-elle
faire: Tout A coup, les silhouettes des vaisseaux oat cessg de grossir.
La fotte a stoppe. Les marins, sans doute indecis, prives de nouvelles, n'ont pas osd prendre parti dans la lutte.
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... A une heure et demie, la fusillade reprend derriere 1'ambassade
d'Allemagne, dans la direction d'Yildiz-Kiosk, - courte escarmouche
qui dure seulement quelques minutes. Les soldats de la caserne
d'artillerie sont descendus vers la rive en poussant des hourrahs
frCnitiques. Quel est le motif de cette joie? Le sultan est-il wicto-

rieux i
Les coups de feu ont cesse et les artilleurs, redevenus silencieux,
remontent vers leur caserne.
La torpeur eftrayante s'est de nouveau emparie du Bosphore.
Rien ne trouble plus la paix des eaux mornes, si ce n'est les ebats
joytux des marsouins sautant autour de nous et les barques de
fuyards qui se dirigent a force de rames vers la rive d'Asie, s'arretent indecis de peur d'etre accueillis A coups de fusil et enin se
decident a ddbarquer.
Et toujours, pendant cette interminable journee, nos yeux soot
fixes sur Yildiz-Kiosk, attendant l'assaut decisif.
... Nous n'assisterons pas au denouement de ce drame poignant.
Le soleil descend a I'horizon et notre vaisseau se dispose A appareiller, tandis que les gens exhalent leur disespoir d'avoir entrevu
la ville incomparable et de n'avoir pu ddbarquer. Constantinople
s'enfuit, toute bleue, dans une douce lumiere d'or pale. Un dernier
flamboiement illumine Scutari. Puis I'eau, la terre et le ciel, tout
rentre dans une sirenit6 absolue. Vers Stamboul, le bleu discret qui
enveloppe toute chose s'obscurcit d'instant en instant, se mue en
indigo sombre. Tandis que, de l'autre c6t, le soleil tombe enfin sur
San-Stdphano,un soleil tragique, rouge comme du m6tal embrasi
- une pauvre flote s'est mise en mouvement. Et nous avons vu les
vaisseaux passer pris de nous, sans bruit, vers un but inconnu.
Henri GUELsg..

Nous allons raconter maintenant en ditail ce qui
.tait
arrive. - Dans le precedent numdro des Annales, nous
avons rdsumd les ivinements du mois de juillet de l'ann6e
derniere et comment, le 24 de ce mois-la, fut concedie a
la Turquie une constitution qui abolissait le pouvoir personnel.
Mais on n'abandonne pas volontiers ce pouvoir-l1, et le
sultan essaya par un coup d'Etat de le ressaisir. Cest le
i3 avril que ce coup d'Etat dclata, et que cette rivolution
d'en haut commenga, sur la place Sainte-Sophie, par l'assassinat d'un deputd,du ministre de la marine,puis de deux cent
cinquante ofticiers supirieurs(Univers,20 mai i9go). L'entreprise du sultan Abdul Hamid dchoua, et les chefs du
parti appeli Jeune-Turc Pont, cette fois, tout a fait iloigni
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du pouvoir, Ala suite de luttes ot malheureusement le sang
des soldats a could. Nous empruntons ]e r6cit de ces cvinements a une importante revue. (Le Correspondant, n° du
io mai 1909.)
L'Europe a vu en douze jours, a Constantin.ple, les aventures
rapides de deux contre-revolutions, dont la seconde annule la premiere. Le 03 avril,il semble que la revolution du 24 juillet 90oS,
celle qui avait donn6 aux Jeunes-Turcs le pouvrir et rendu i la
Turquie une constitution, soit vaincue. Le 25 avril, la sedition du
03 est reprimde; la veille,l'armee de Saloniquea reco-iquis Constantinople; Abd ut Hamil, captif dans Yildiz-Kiosk, sera transportn le
lendemain, nuitamment, a Salonique, et relegu6 dans une villa qui
lui servira de prison; son frere, Mohamed Rechad, depuis trentetrois ans enfermE dans son palais, lui succede sous le nom de
Mehmed V. L'Assemblee nationale, convoquee dans : ainte-Sophie,
a voti le dItr6nement, A l'unanimite. Elle a entendu Ie a fetya a du
cheik ul islam, qui reproche au commandeur des croyants d'avoir
a altere, dechird, brilt les livres sacres; d'avoir dilapidd le trisor
public, tue, emprisonn, exile ses sujets, commis des tyrannies de
toutes especes; d'avoir jure de revenir a la vertu et ensuite viol6 son
serment; d'avoir persiste a provoquer de violentes revolutions. i
fomenter des massacres P. Le cheik ul islam a conclu que a son
maintien offre un danger certain et que sa chute ne peut etre que
favorable a; et I'Assemblee s'est dcride : a Qu'on le detr6ne ! 0 Aussit6t deux senateurs et deux deputes s'en sont alles notifier a Abd ul
Hamid sa decheance. II repond : a Je m'y attendais, tel est mon
destin. Mon seul dEsir est que ma vie et celle de ma famille soit sauve
et que je puisse resider dans le palais de Tcheragan, car je souhaite
mourir oh je suis ne. A Cette scene, oi des parlementaires etaient A
demi des janissaires, etait assurement nouvelle, dans l'histoire de
I'empire ottoman.
Quant a l'occupation de Constantinople, elle ne s'etait pas accomplie sans resistance, comme on L'avait presume. II a fallu des combats meurtriers. On a dO prendre d'assaut trois casernes et cerner
Yildiz-Kiosk, ou Ie sultan n'a laiss6 arborer le drapeau blanc qu'apres
une attente mysterieuse de quarante-huit heures. Ce n'est plus la
revolution inoffensive du 24 juillet, avec son air de fate populaire.
On reproche &Abd Ll Hamid d'avoir ete le complice de la feroce
sedition du i3 avril. On ne lui pardonne ni d'avoir amnistie lcs
factieux, ni d'avoir gratifii de 1ooooo livres les softas qui les
avaient endoctrines, ni d'avoir preside a des executions sommaire..
Les troupes de Salonique veulent venger les trois cents officiers
assassin6s alors. On procede a des arrestations. On emprisonne Ies
espions. On pend les meurtriers. Le commandant de 1'armee macCdonienne, Mahmoud Chevket Pacha, a veille sur les ambassades.
II a protegE les etrangers. 11a mrme sauvegarde la vie du sulta:i.
Pour assurer l'ordre, il decrete l'dtat de siege. II tient entre se; mains
tout le gouvernement. C'est une perioJe de dictature.
Le r6gne d'Abd ul iamid aura dur6 trente-trois ans. Si habile que
fut sa diplomratie, si vaillantes qu'aient ete les armes des Osman

-

440 -

Pascha, des Moukhtar, des Edhem, la Turquie perd dans les batailles
et dans les congres, la Bulgarie, la Roumelie orientale, la Serbie, la
Thessalic, Chypre, Batoum; en droit d'abord, puis en fait, la Bosnie
et 1'Herzegovine. A l'intrieur, ce qui reste de cet empire s'ebranle.
Abd ul Hamid a beau emprunter de plus en plus i la civilisation
europeenne ses 6elments mat6riels, it apparaitra toujours ai 'Europe
comme Ie a Sultan rouge a qui ordonna le massacre de deur cent
mille Arminiens; et cette armde qu'il a si fortement riorganisie,
I'abattra, I'enlivera, Ie jour oi, par son astuce, par sa cruaut6, par
son fantasque despotisme, par sa police si &touffante,il aura fatigun
la fidclitd des sujets tremblants,devant lesquels it incarnait pourtant
Ie califat.
La Turquie a un nouveau sultan : un homme qui sort des t6ndbres;
timide et doux; z616 seulement, comme l'atteste son premier rescrit.
Mehmed V a lui-meme un nouveau minist&re : celui de Hilmi Pacha,
apres celui de Tewtik, qui n'etait grartd vizir que par interim.

Le palais de Tcheragan, oiu Abdul Hamid fut conduit,
a eti mele H bien des 6vinements de son regne. Ce palais
est plein de souvenirs tragiques. C'est 1 que fut assassine
le sultan Abdul Aziz le i juin 1876 et que fut interni
et mourut son successeur immediat Moured V, apres un
regne de douze jours (aodt 1876). 11 donnait, disait-on, des
signes de folie. C'est alors que Abdul Hamid, neveu
d'Abdul Aziz, prit le pouvoir.
Le 1o septembre suivant, le nouveau sultan Abdul
Hamid Khan II publiait son message au pays, en des
termes a Ia fois si prudents et si fermes, qu'il fit en gineral
bonne impression.
Le to d6cembre suivant, le sultan promulguait une
premiere constitution tr6s liberale. Mais le grand vizir
Midhat Pacha, dont cette constitution itait l'ouvre, fut
renverse le 5 mars 1877 par une intrigue de palais et exile.
Le 14 janvier 1878, le Parlemept turc 6tait dissous, supprimi apres treize mois en tout d'existence,et Abdul Hamid
revint aux antiques traditions absolutistes de l'empire.
Le 28 avril 19og, Abdul Hamid a ted transporte, avec
des serviteurs et avec les femmes de son sdrail, de Constantinople a Salonique; il y est interne dans la villa Allatini.
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Voici maintenant ce qui concerue les Lazaristes et les
Filles de la Charit6 de Constantinople, qui, grAce a Dieu,
n'ont pas eu a souffrir de dommage au cours de cette revolution.
Un triduum devait avoir lieu A Constantinople dans la
cathddrale catholique en I'honneur de Jeanne d'Arc, ddclarde bienheureuse. C'etait le 23, le 24 et le 25 avril.
Le 23 vendredi, les ceremonies eurent lieu, comme il
avait itd annonce dans le programme. Quant a la suite de
la fete, voici ce qu'ecrit M. Lobry, Lazariste, Visiteur provincial a Constantinople.
Lettre de M. LOBRY, Prdtrede la Mission,
a M. FIAT, Superieur gineral.
Constantinople, le 28 avril 1909.

.. Pour le samedi, il n'en fut pas de meme. Des cinq
heures un quart du matin, j'etais a la cathedrale avec
M. Guwy. Nous avions croise des troupes qui, graves et
resolues, s'acheminaient vers Pera. Pendant ma messe, la
fusillade commenca, et, bient6t, le canon retentit, tout
proche. Les soldats de l'armee liberale attaquaient les trois
casernes voisines renfermant des troupes fiddles au sultan
de 'ancien rigime. La canonnade dura jusqu'i dix heures
et demie. Pendant ce temps, les armees qui encerclaient
Stamboul, Galata et Pira penetraient dans la ville de toutes
parts et s'emparaient des autres casernes et des postes militaires.
Accompagnes de M. Vachette et de M. Guwy, j'allai rassurer les Filles de la Charite de Pancaldi, sous les fendtres
desquelles les premiers engagements avaient lieu. Bient6t,
on apporta des bless6s, i PEcole militaire situie en face de
l'hospice des sceurs. Ces dernieres s'empressirent de fournir
tout ce qu'elles avaient pour faire les premiers pansements.
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Je dis aussi & I'autoritd militaire que les maisons des Filles
de la Chariies et leurs personnes etaient a la disposition du
service d'ambulance. On transporta des blesses a P'hbpital
frangais, a I;Gremia, a Ih6pital municipal. Inutile de dire
Paccueil plein de charit6 que leur firent nos soeurs.
Apres-midi, le feu ayantcessd, nous pimes aborder Pdra.
A l'h6pital francais, les Filles de la Chariti furent bien
courageuses. Les murs furent criblis de balles et le voisinage
d'une batterie fit que bien des vitres se briserent. Je parcourus ensuite toutes nos maisons de Pera et de Galata, et
le constatai qu'on y itait tranquille.
Et pour reprendre le recit de nos fetes de Jeanne d'Arc,
je puis dire que Jeanne d'Arc avait eu une journie de bataille au lieu d'une journee de prieres.
La ville etant occupde en son entier, rien n'empechait de
cl6turer les fetes le lendemain a la calhidrale.
A dix heures, il y eut une belle assistance a 'office pontifical.Mgr Sardi lut une magnifique homelie sur la bienheureuse Jeanne d'Arc. M. Boppe, conseiller de I'ambassade
de France, le commandant du stationnaire et le consul
superieur etaient presents.
A midi, agapes fraternelles A la dilegation. A quatre
heures, TeDeum. Pandgyrique magnifique par le P.Bruno,
supirieur des Capucins francais. Fdtes superbes, nous en
remercions Dieu.
La crise a son dinouement. Un nouveau sultan, Mehemed V, a eti proclame hier soir.

ASIE
TURQUIE D'ASIE
Des massacres d'Arminiens, qui rappellent ceux de 1895
-et de 1896, ont eu lieu du c6te d'Alexandrette dans le vilayet
d'Adana et dans les provinces voisines.
Les massacres actuels commencerent le lendemain du
coupd'•iat i Constantinople avec la complicitd, en plusieurs
endroits, des autoritis et des troupes rdactionnaires.
Des d6epches de Constantinople donnent une idee de la
situation.
Constantinople, i8 avril.
Alexandrette est menacde et cernee par les musulmans. Plusieurs
fermes armeniennes des environs ont 6ti d6truites. Les depredations
des Kurdes dans la banlieue causent une grande surexcitation dans
la ville meme, qui n'a pas souffert.
N. D. L. R. - Alexandrette est une petite ville insalubre de
x 5oo habitants, au port ndgligdi situasur le golfe du mime nom,
dans l'angle nord-est du Levant. Elle fait pourtant un commerce de
transit de 5o millions par an, car elle sert de port a Alep, ville du
nord de la Syrie, capitale de province turque.

Le 4 mai, une autre depeche disait :
On annonce que la situation s'est un peu amilioree en Asie Mineure. Les nouvelles sont plus rassurantes, excepte celles du district
de Zeitoun (Cilicie).
Toutefois, on tilegraphie d'Adana, le 2 mai, que les lettres et les
telgrammes de source turque sont soumis a la censure.
La ville est toujours en proie i I'anarchie. On dvalue le nombre
des victimes des massacres d'Adana a six mille cinq cents; d'autres
personnes out dte tuees hier. Dans la province entiere, trente mil.e
personnes ont eti tuees.
Adana est terrorisee par quatre mille soldats qui tuent, pillent et
incen lient. Les biens des etrangers ne osnt pas respectes. Les deux
ecoles frangaises sont detruites; on a des crai-*es pour l'ecole americaine d'Adana, ainsi que pour les missions amdricaines d'Hadjine
tt de Tarse.
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On apprehende de nouveaux massacres de chrdtiens, car les autorites n'inspirent pas confiance.
La ville de Malatia est cernde par les Kurdes. Elle demande des
secours. Si ceux-ci n'arrivaient pas en temps utile, les chretiens seraient massacres.

Les Lazaristes ont un 6tablissement &Akbes pres d'Alep.
Les lettres qu'on va lire indiquent combien fut critique leur
situation et combien fut utile leur maison, of vint se refugier en masse la population menacee des environs.
Le 24 avril, de source officielle, on apprenait que a les
Lazaristes d'Akbes auraient declare ne pouvoir tenir plusde

vingt-quatre heures, mais que deux bataillons venaient de
partir en toute hite d'Alep pour protiger I'itablissement
franqais a.
Les diverses nations envoycrent aussit6t des navires de
guerre pour protiger leur nationaux. Ils rendirent de tres
grands services soit pour recueillir des rifugies, soit pour
procurer des vivres.
Sur la proposition du consul de France a Alep, le gouvernement frangais a alloud aux Laza.istes d'Akbes un
secours pdcuniaire a pour leur permettre de secourir les
affamds, de soigner les blesses et de remplir leur devoir
d'hospitaliti a.
Deux missionnaires lazaristes se trouvaient en ce moment
a la maison d'Akbas. MM. Dillange et Paskes. On verra par
les lettres suivantes les services qu'ils ont rendus. La population des environs, plus de mille six cents personnes, s'est
rdfugide dans leur maison, a au monastere, a commeon s'exprime li-bas, et y a trouve le salut.
Lettre de M. Du.A.NGE, missionnaire lajariste,
d M. A. FLaT, Supdrieur gienral.
Akb6s, le 21 avril g909, 2 heures du matin.

Nous sommes encore en vie, M. Paskes et moi et toute
notre population; les chretiens sont ici, c'est-A-dire plus de
mille six cents personnes. A l'instant il en arrive des villages
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a l'entour; mais voili que nous n'avons plus rien a manger; hier j'ai fait distribuer presque tout ce qui restait.
Les Kurdes ont pillk, tue, incendi6 tous les environs.
Notre tour semble venu, mais nous vendrons cher notre
peau.
Rien qu'un petit mot m'est venu de Chekl6: ils vont bien;
entre nous les communications sont fermees...
Je crains la peste, car l'infection est grande. Jusqu'ici, un
seul homme a eti tui a coups de revolver; il s'etait hasard6
A sortir du monastzre; une pauvre femme est morie de peur,
nous I'avons enterree dans notre jardin; deux jeunes filles
sont bien malades.
Jusqu'ici je suis sorti seul pour aller voir le kaimakan,
les autoritis et les chefs. Les musulmans d'Akbes sont assez
bien disposis pour nous. Mais gare si !es Kurdes arrivent:
ils feront cause commune avec eux, au moins la lie.
Recommandez-nous aux prieres.
J. DILLANGE.

Mon confrere a garde tout son sang-froid; ereinte, il va
bien et se repose en ce moment apres six nuits... Femmes,
enfants sont enfermes dans I'glise et dans les chambres...
Tous les hommes valides sont dehors, montant la garde
jour et nuit; il pleut. Je ne sais si cette lettre vous arrivera;
j'ecris mal expres, afin qu'on ne comprenne pas trop. Ne
nous oubliez pas trop dans vos prirres et vos aum6nes.
D'autre part, de Beyrouth, arrivaient les nouvelles sui'vantes :

Lettre de M. DINET, Missionnaire lalariste de Beyrouth,
a M. FuAT, Supirieur gindral, 4 Paris
Beyrouth, le 6 mai 19o9.

Pour ne pas diminuer Plmotion que vous causeront les
lettres de M. Dillange, notre confrere d'Akb6s, je vais vous
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rapporter uniquement ce qui s'est passe A Beyrouth, A l'occasion de la crainte des massacres d'Akbes.
Le 22 avril, Mgr le Diligui m'a communique une dipeche qu'il faisait porter A M. le consul de France; elie
annonqait les craintes serieuses que lon avail pour les chr&tientis du nord et de l'interieur de la Turquie d'Asie: a Les
refugiis a Alexandrette se comptent par milliers. On craint
pour Alep. On n'a pas de nouvelles de l'interieur, par consequent pas de nouvelles des Lazaristes d'Akbes. Jusqu'A
present, on ne parle pas de pretres massacres. 2 Tel est le
resume de la depeche que j'ai lue.
Le 23, une leitre de M. Dillange m'annonqait sa grande
inquietude.
Le 25, dans l'apres-midi, je recus deux teligrammes de
M. Dillange, annongant un danger de plus en plus pressant.
M. le consul, averti, telegraphie, vers sept heures du soir,
au consul d'Alexandrette.
Le 26, au matin, je revis M. le consul, qui me dit qu'il
allait telegraphier de nouveau dans l'apres-midi, s'il ne recevait pas de nouvelles auparavant.
Le 28, le consul de France a Alexandrette annonce, par
tilegramme, au consul de Beyrouth, qu'aprbs entente avec
les autorites ottomanes on va envoyer cent soldats i Akbes.
Le 29, j'ai fait visite i l'amiral Pivet, du croiseur francais, le Jules-Ferry,pour lui parler de nos confreres d'Akbes. Aussit6t, avec un interdt vraiment touchant, il ridige
un tilegramme qu'il fait expedier immediatement par le
tiligraphe sans fit an commandant de la Veritd, A Alexandrette. A une heure dix, je recus copie du premier teldgramme d'Alexandrette, et A cinq heures, copie du second.
Aux autoritis civiles et militaires ottomanes, le commandant notifiait, d'une maniere formelle, d'eloigner immddiatement les Kurdes d'Akbbs.
Le soir, vers quatre heures, I'amiral est venu nous sur-
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prendre et nous rendre visite. Je I'ai accompagn6 &la maison de la Misiricorde, a l'h6pital et &aorphelinat des garsons. On joua la Marseillaise.L'amiral me demanda si les
enfants comprennent le francais. a Comme des acadimiciens v, ripondis-je. Et il leur adressa de chaleureuses
paroles.
Le matin, l'amiral nous avait exprimI le chagrin qu'il
avait eprouvi a l'occasion de la mort rapide d'un sousofficier qu'on devait transporter a P'h6pital dans la matinee;
mais l'homme mourut vers cinq heures. A l'invitation de
I'amiral, nous allkmes faire une petite priere a la cabine du
defunt sur la poitrine duquel reposait une petite croix en
bois. Le corps fut transport
l' h6p ital.
Et le 3o, eut lieu Penterrement, auquel assistaient I'amiral, le consul, etc., etc.; beaucoup de sceurs. Cet enterrement
fut digne des Franqais etde la France.
Le croiseur panait le jour meme porter des provisions
aux pauvres enfants, femmes et vieillards qu'on avait ramasses sur la c6te,et transportis en lieu sor.
Le 3o, vers midi, j'ai requ une lettre de M. Dillange,
datie du 21 avril. Quatorze cents chrjtiens dtaient entassds dans 1'eglise, la maison et les dependances de notre maison. Les vivres ordinaires ipuis6s, on se nourrissait de
feuilles de vigne et de mdrier, hachdes et bouillies.
Le lr mai, a sept heures moins dix du soir, M. Ie
consul vient lui-mdme nous communiquer un tiligramme
d'Alexandrette. a Nouvelles consolantes et rassurantes
d'Akbes.
Le 3, j'ai recu des documents du consulat d'Alep, a qui
M. Diliiange demandait des secours, comme il en demandait
au consul d'Alexandrette. Sur dix porteurs de correspondances envoyes par M. Dillange, a Alexandrette ou Alep,
huit ont Ctd tues ou blesses.
Resume : Remercions Dieu. A Akbes, pas de massacre,
grace A l'energie de M. Dillange devant les Kurdes; grace
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a l'intervention du consul g6enral de France, a Beyrouth,
du consul d'Alexandrette, de l'amiral du Jules-Ferryet du
commandant de la Verite.
Le 3, le navire de guerre francais la Veriti est arrive a
Beyrouth.
Le 4, j'ai fait visite au commandant; je I'ai remercid de
son intervention en faveur des missionnaires et des chretiens d'Akbes ; je l'ai invite a visiter nos maisons.
Le soir, vers cinq heures, il est venu nous rendre visite.
Le 5, dans la matinee, il a visite la maison de la Mis6ricorde, I'orphelinat des garjons et Lh6pital; il a etd tres
content et il a inviti les enfants A aller le lendemain visiter
le vaisseau. 11 nous a encore donne de bonnes nouvelles
d'Akbes. II venait de recevoir un telegramme avant de descendre a terre; il est en communication quotidienne et
presque continuelle avec les vaisseaux de guerre du nord.
Voila ce qui s'est passe A Beyrouth, pendant que nos
coeurs se portaient vers Akbes. Nous avons prie et nous
avons agi.
Nous remercions Dieu; nous remercions aussi, et nous
avons remercie de leurs bons offices M. le consul gendral de France, I'amiral du Jules-Ferry et le commandant
de la Veritd.

L. DINET.

Une lettre de M. Dillange, antdrieure en date A celle
venue de Smyrne, qu'on vient de lire, mais arrivie a Paris
seulement le 14 mai, fit cesser les inquietudes sur la vie des
missionnaires d'Akbs. Mais elle expose la gravite de la
situation qu'ils ont travers6e et la ruine dans laquelle cette
contrde est aujourd'hui plongde. Voici ce qu'a dcrit
M. Dillange.
Lettre de M. DILLANGE, Missionnaire laqariste,

a M. FIAT, Superieur gindral, a Paris.
Akbes, le 28 avril igo9.

Quel disastre! Tous les environs d'Akbes ont 6td ditruits,

-

45o -

les hommes massacres, les femmes violCes. Tous ceux qui
ont pu se dire catholiques on dtre reconnis comme tels ont
e't sauvis. Hier encore, vingt filles ou femmes nous soot
arrivees. Mais, helas I leurs freres ont eti igorges.
Qu'allons-nous devenir ? Jardin, vigne, champs, tout a
ete d6truit on mange. Nous avons plus de quinze cents
personnes enfermies ici, et cela depuis quinze jours.
La panique a commence le 15 avril. Personne ne veut
sortir, et ces gens ont raison; on les egorgerait. Pour se
venger, les musulmans fanatiques incendient les maisons
de nos chretiens. Nous avons pour nous proteger dix gendarmes et deux lieutenants qui logent chez nous. C'est pej;
mais que faire ? Les soldats sont occupis ailleurs.
Nos devoues consuls d'Alep et de Mersina,:n'ont cesse de
nous encourager et de travailler pour nous. Que le bon Dieu
les recompense ! C'est a leur energie, A leurs efforts incessants aupres des valis que nous devons le salut. Nous sommes en communication constante avec eux.
Les meilleures relations existent avec les autoritis locales;
hier nous avions a notre table, le kaimakan de Khassa et
tous les principaux beys d'Akbes. Nos deux braves lieutenants, bien que musulmans, nous sont devoues corps et
ame.
Nous avons une localit6 de chritiens a deux heures
d'Akbes; ils sont sains et saufs. On ne me laisse pas aller
les voir, car des bruits ont couru qu'on voulait nous enlever tous les deux, mon confrere M. Paskes et moi, et nous
faire conduire &Alexandrette. Jusqu'a ces jours derniers,je
sortais seul; maintenant je suis aussi prisonnier ici. Encore
quelques jours et je pense que nous serons delivrds.
Jour et nuit nous sommes sur le qui-vive, car on cherche
a nous couper I'eau; mais nos chretiens veillent.
Recommandez-nous aux prieres de la communaut6 et h
la charite de la Propagation de la Foi. Nous n'avons plus
rien; j'ai fait des dettes dnormes pour acheter du bl, de
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l'orge, du sorgho, etc. Mais c'6tait nicessaire; en ce moment, a la porte de ma chambre se trouvent plus de cent
affames.
Vos deux missionnaires vont bien. Epuisis de fatigue, ils
le sont ; mais leur courage n'est pas dpuisd ; ii est toujours
grand. M. Paskes s'est montr6 hiroique. Chacun a fait de
son mieux. Tousles regards ici sont fixes sur nous, surtout
ceux de ces pauvres femmes, filles et enfants. Un seal moment de faiblesse, et c'est la panique, les cris, les g6missements : aussi sortons-nous de nos chambres, le visage toujours gai, malgri les angoisses qui nous broient le coeur
parfois.
Hier soir, 28 avril, coups de revolvers, de 1usil, tam-tam:
c'est la fin, pensions-nous. Les Kurdes sont la; ils sont revenus et ont acheve le pillage des villages voisins; notre
tour est venu. Aussit6t femmes et enfants sont enfermds a
double clef (c'est la quarantikme fois que cela arrive). Tous
les hommes sont A leur poste. Pas un mot, pas un souffle,
c'est le silence de la mort...
Tout a coup, M. Pask6s, muni de sa lunette, nous
annonce l'arrivie d'un cavalier bride abattue. Dieu soit
beni! Changement de r6gne a Stamboul. Espdrons que
c'est pour le mieux. Nous echangeons des visites avec les
autoritds.
Nous n'avons jusqu'ici a Akb6s que deux hommes massacres. Hdlas ! I'un d'eux etait un expres envoyd par nous
au consul d'Alexandrette. II a ete lard6 de coups de poignards et de balles et separd en deux. Sa pauvre femme, sa
mere, ses enfants sont ici.
Deux sont morts de peur. Quatre pauvres filles sont presque folles. II y a peu de malades. Chaque matin, je fais une
aspersion d'eau pheniquee; nous craignons fort le cholera,
car ii commence a faire chaud. En revanche, nous avons eu
cinq baptemes, dont deux d'enfants nds dans le monastere.
II n'y a plus ici de distinction entre catholiques, protes-
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tants ou Armeniens : nous sommes les Peres de tons.
Les soldats tant attendus ne sont pas encore arrives : on
les a envoye ailleurs. Notre confiance en Dieu, en la sainte
Vierge et en notre bon pere saint Vincent de Paul est trs
grande. Jusqu'a ce jour, nous avons etC miraculeusement
priservis; plus de deux mille Kurdes etaient prets a nous
egorger et campaient aux alentoursd'Akbes. Heureusement,
l'dlement musulman d'ici n'a pas fair cause commune avec
eux; il les ont mime renvoyes d'Akbes. N'est-ce pas providentiel ? Ailleurs, tout a eti egorgi.
29 avril, sept heures du matin. Les soldats sont arrives.
Dieu soit bini. Je vais voir le commandant.
Benissez-nous, mon Pere.
Vos deux enfants,
V. PASKi. .
. DILLAGE.
Ayez pitii de notre pauvre population affamie.
Le 19 mai, sont arrivees i Paris les letres suivantes:

Lettre de M. DINET,MissioimairelaTariste, AM. FIAT,
Supdrieur general, a Paris.
Beyrouth, le

is mai 19o9.

Ma lettre d'aujourd'hui vient confirmer les bonnes nouvelles de ma lettre du 6 mai, au sujet de la mission d'Akbes.
Hier matin, M. le consul m'a donni lecture d'une depeche reque dimanche soir, dans laquelle il est longuement
et favorablement parlk d'Akbbs, ou l'on aurait envoye
cent soixante soldats.
Les consuls francais, de Beyrouth, d'Alexandrette, d'Alep
de Mersina et d'Adana; les valis d'Alep et d'Adana; ramiral
du Jues Frry,le commandant de la Virite et les commandants des autres frigates franqaises ou etrangeres ont
porte a la mission d'Akbes un interet vraiment touchant.
Dans une lettre a M. Dillange, M. Je consul d'Alep lui
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dit : e S'il faut une expidition pour vous ddlivrer, je demanderai a en prendre la direction. a
Et dans la lettre que le mdme consul a eu la bont6 de
m'ecrire, il dit : a Le P. Dillange m'avait demandi de
vous mettre immediatement au courant de la situation
inquidtante; mais pour ne pas vous effrayer inutilement, j'ai
cru preferable d'attendre, pour satisfaire son desir, que le
calme fit completement ritabli.
K Aujourd'hui, vos prdtres sont sains et saufs, gardds
par une armie suffisante, et ne courentaucun danger. a
Je ne vous dis rien des craintes justifiees qu'on a eu i
Akbes. M. Dillange vous a icrit ou vous ecrira. Je me contente de binir Dieu d'avoir epargnI le massacre de treize
ou quatorze cents chritiens.
Beyrouth est tranquille. Mais ici comme dans tout Pempire, il est bon de se rappeler la parole du Seigneur : Vigilate et orate.
Louis DINET.

Lettre de M. DILLANGE, Pretre de la Mission, & M. FATr,
Supirieurgendral, a Paris.
Akb*s, 3 mai 19o9.

Hier, 2 mai, notre consul d'Alep, M. Roqueferrier, nous
est arriv6 avec deux cents soldats. II etait temps. Tout a 6ti
massacre; pas un homme ne reste dans les villages autour
d'Akb.s. Tous les joursnous arrivent femmes, filles, orphelins. Qu'allons-nous devenir? Plus de moissons, plus de
bli. Nous avons resistd dix-sept jours an torrent d'assassins, de Kurdes, qui nous cernaient de tous c6tes. Si des
mesures energiques ne sont pas prises, il est evident que
tous les chretiens ne peuvent plus rester dans ces parages.
Je vous enverrai un peu plus tard des notes ditaillies sur
tous les evenements passes A Akb6s. Notre cher et ddvoui
consul d'Alep, M. Roqueferrier, avec le drogman M. Balit,
nous ont apporti la vie.
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En entendant le ricit des atrocitis commises, j'ai vu des
larmes dans les yeux de notre bon consul. Ah! mon PNre,
ce 2 mai, fete du Patronage de saint Joseph, je ne Foublierai jamais, quelle messe! Catholiques, protestants, Armeniens, tout le monde pleurait.
A quatre heures du soir, nous arrive M. Roqueferrier.
Pour la premiere fois, depuis quinze jours, notre cloche
sonne; M. Paskes joue la Marseillaise.Nous recevons M.le
consul ia lglise avec tous les honneurs. Je vous envoie le
petit mot qu'il m'ecrivait quelques heures avant d'arriver
ici.
J. D:ILLXGE.

Nous allons bien.
Voici la lettre de M. le consul francais d'Alep, dont il est
parl6 plus haut.
£

Mon Reverend Pere,

2 mai o h. 45 matin.

a Je vous icris ces quelques lignes des bords de la KaraSou, ot le 4 benluk des redifs des Kilifs fait sa grande
halte.
a Nous esperons arriver aujourd'hui dans l'aprs-midi,
et vous trouver tous sains et saufs.
a Je vous laisse le soin d'appricier, d'apris votre situation, s'il convient de repandre cette nouvelle autour de
vous.
a Si vous dtes assiegis et cernis de pris, veuillez arborer
un drapeau blanc sur Pendroit le plus visible de votre monastere.
a Dans ce cas, il est essentiel que vos gens ne prennent
pas nos soldats pour des pillards kurdes. n
Dans le prochain numdro des Annales, nous donnerons
le rCcit detailld que nous a promis M. Dillange.
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BEYROUTH
Des journaux ont publi6, a la date du icjanvier 1909, une note
ainsi concue:
* Les cinq cas de peste qui ont eclate ces jours derniers, ont jet6
I'effroi dans la population, car la malproprett de la ville et Ie pen
de soin apporti par la municipalitde a hygiene risquaient d'exposer
les habitants a un veritable ravage.
* Heureusement, F]pidcmie sttait ddclarde ia 'hopital francais, oi
toutes les prdcautions n4cessaires furent prises, de sorte que- les docteurs donnent une pleine assurance que le fltau a pris fin. a
Les faits etaientexacts. 11s'agissait de la mort d'une femme entrde
malade i I'h6pital, de la mort d'une scur de Charite qui avait soigni
cette femme malade, ainsi que de trois autres sceurs qui avaient
soigne la premier sour quand elle fut atteinte.
Voici des d6tails sur ce douloureux dvenement.

Le 28 dicembre dernier, la tr6s honoree Mere Kieffer,
Superieure gianrale des Filles de la Chariti de Saint-Vincent-de-Paul, recevait de la soeur Fally, superieure de
Ph6pital de Beyroulh, un teligramme ainsi conu : Soeur
Del Marmol, diced&e en trois jours. a
Avant qu'une leitre ait pu donner 1'explication d'une
mort si prompte, ie 3 Janvier, une autre dipeche, signee par
la Visitatrice provinciale de Beyrouth, arrivait a la maisonmere, disant : - Soeurs Fally, Daney, Thibaut, malades. Le
surlendemain, 5 janvier, troisieme dip&che : S
Soeurs Fally,
Laney, Thibaut, diceddes. - Visitatrice. a
Ces quatre soeurs teaient jeunes, pleines de vie et de
santm : soeur Del Marmol avait 39 ans d'age, 16 de vocation;
sceur Fally, 39 ans, t3 de vocation; sceur Daney, 29 ans,
8 de vocation; sceur Thibaut, 33 ans, 6 de vocation. Comment avaient-elles etd enlevdes? Les lettres suivantes allaient
donner bienti0 l'explication de ce douloureux mystere.
Lettre de M. RoxoN, La-ariste, Visiteur de laprovince
de Syrie, & M. FIAT, Superieur gindral.
Beyrouth, le 3 janvier

9og9.

Nous passons par une terrible dpreuve. 11 y a quelques
jours une dipeche a di annoncer a la rue du Bac, la mort

-

456 -

de la soeur Del Marmol, et aujourd'bui, une seconde a
annonci la maladie tres grave de la sceur Fally et de deux
de ses compagnes. Les midecins n'hesitent pas i reconnaitre des cas de peste et ne nous doanent pas d'espoir de
guerison. 11 est meme tres probable que vous aurez appris
la mort de ces pauvres soeurs avant que cette lettre ne vous
arrive.
Sceur Del Marmol a dti emportee tris brusquement. Elle
avait assist6 aux messes de minuit, mais avait dO rester
couchee le matin. On crut d'abord a une fievre typhoide,
puis, le samedi, a une pneumonie; mais le samedi soir, elle
perdait la parole, tout en conservant sa connaissance, et
elle expirait le lendemain soir.
Ce cas avait fortement impressionni le docteur, car une
pneumonie n'amene pas d'ordinaire un denouement aussi
prompt. II le fut bien plus encore lorsque, le surlendemain,
trois soeurs se trouverent frapples a la fois, avec les memes
sympt6meset les memessouffrances que la se ur Del Marmol.
La contagion itait evidente; d'oii venait-elle? L'examen des
crachats et du sang fit conclure a la peste et a la peste pneumonique, tres contagieuse et terrible. Le docteur prescrivit
des injections de serum qui ont eit renouveldes a plusieurs
reprises, mais sans grand resultat.
On m'a interrompu pendant que je vous ecrivais pour la
sceur Antoinette Thibaut. Elle avait dte administrie hier,
et avait passe une nuit assez calme, mais ce matin loppression 'avait reprise tris forte et elle sentait sa fin prochaine.
Je suis arrivd A temps pour lui donner une derniere absolution et elle s'est iteinte presque aussit6t, apres avoir fait
gendreusement le sacrifice de sa vie. Nous avons fait 'enterrement le plus t6t possible, car le bruit de cette contagion
se repand ddja en ville. En rentrant du cimetiere, les soeurs
m'ont dit, en effet, que le docteur sortait A peine de l'h6pital et qu'il trouvait l'etat de la soeur Fally et de la soeur
Mathilde desespere. Je leur ai done administrd lextrame-
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onction et les ai laissies bien calmes et bien tranquilles,
mais ne se faisant aucune illusion sur leur etat.
Je reprends ce matin cette lentre interrompue hier. Vers
huit heures, on m'a appele i l'h6pital et j'y ai passe la nuit.
L'etat continue A s'aggraver, et je serais surpris que sceur
Fally passAt la journee. Sa compagne, moins mal encore,
est cependant beaucoup plus fatigude qu'hier. Elles s'en
vont i Dieu dans d'admirables dispositions, mais quelle
ipreuve!
Les autres soeurs de I'h6pital sont aftligies plus qu'on ne
peut Ie dire, mais Dieu leur donne un calme et une energie
extraordinaires. Le docteur leur a prescrit hier une injection de serum, et je vais tout a l'heure, ainsi que M. Arnaud,
aum6nier de rh6pital, me soumettre la mme precaution.
Les medecins croient que la maladie a eit apportee &
I'h6pital par une pauvre femme qui y est morte apres vingtquatre heures. On a su depuis que son mari etait mort chez
lui quelques jours auparavant. Elle aurait communique la
maladie A so~ur Del Marmol et celle-ci a ses compagnes.
Grice A Dieu, ii n'y a pas d'autres cas A Ph6pital, mais on
dit qu'il y en a en ville, dans les quartiers juifs et musulmans. Constantinople, avertie par l'office sanitaire, a demandd la desinfection de l'h6pital; on va ce matin y procider.
II a et6 recommande aux sceurs des autres maisons de ne
pas aller voir les malades et Acelles de lh6pital de ne pas
sortir. Que Dieu nous garde!
Emile Roxon.
Lettre de sceur JAET, Fillo de la Charitd,
d la tr#s honorde Mere KIEFFER, 4 Paris.
Beyrouth, h6pital du Sacre-Caeur, 3o janvier 1909.

Une de vos pauvres filles de l'h6pital de Beyrouth, 6mue
jusqu'aux larmes i la lecture de votre maternelle et si compatissante lettre, vient vous en timoigner sa reconnaissance.
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M:rci, mille fois, ma Mere, non seulement d'avoir bien
voulu prier et pleurer avec nous, mais de vous etre empressee de combler 'immense vide qu'a fait parmi nous Ie
terrible fliau.
Oui, la perte de notre bonne sceur superieure et de nos
trois cheres compagnes disparues si rapidement est immense. Vous en savez maintenant, ma tres honorde Mere,
tous les details douloureux, mais aussi idifiants et consolants.
Notre digne directeur, M. Romon, par sa presence awsidue au milieu de nous pendant nos cruelles epreuves, a
6et d'un bien grand secours A nos cheres mourantes, et un
puissant encouragement pour les pauvres survivantes.
Nous avons la douce contiance que le bon Dieu continuera par notre nouvelle soeur superieure Ie bien commenc6 par notre tres regrettee sceur Fally, qui avait tant A
coeur l'intir&t des malades et des pauvres. Nos nouvelles
compagnes paraissent aussi bien divouees.
Ce matin, un service solennel a &ti cildbr~ i 1'glise des
Peres Jesuites pour nos quatre ch6res defuntes.Ellesetaient
symbolisies par un ange a chaque coin du catafalque. Les
quatre anges elevaient leurs regards vers le ciel, tenant un
lis d'une main et appuyant I'autre sur un dcusson entourd
de feuilles de laurier dans lequel etaient les initiales de nos
bien regrettees disparues. Des palmes s'entre-croisaient sur
le catafalque, et le mot Charitiy etait ecrit en gros caractires. C'tait tres touchant et bien en rapport avec la circonstance.
Veuillez agrder, etc.
Soeur JAamr.

Depuis lors, aucun cas nouveau n'a ete constati; la surveillance de l'office sanitaire etant tres sirieuse, on espere
que Beyrouth en sera quitte avec le sacrifice des cinq victimes du mal.
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LES MISSIONS
RENSEIGNEMENTS

ETRANGERES

GiNERAUX

STATISTIQUES

A propos des missions 'etrangeres d'Asie, d'Afrique et
des autres pays lointains, les Missions catholiques, revue
hebdomadaire de Lyon, publient chaque annie le nicrologe des missionnaires morts depuis un an sur le champ de
bataille de Papostolat.
Ce n'est qu'apres un an, vu Peloignement, qu'on peut
dresser cette liste. Sur la statistique publice ricemment pour
I'annee 1907, la SemainereligieusedeParis( 7 avril 1909)
ecrit :
LE

N9CROLOGE DE L'APOSTOLAT EN

1907

Ce glorieux nicrologe porte, pour 1907, les noms de
5 eveques, dont 3 Franqais, et de 194 pretres, en tout 199.
La France en a la part la plus belle, puisque 8t noms
sont ceux de ces fils, sans compter i originaires du diocese
<de Strasbourg et i du diocese de Metz.
L'ensemble des autres pays est done reprisenti par
xo6 noms seulement, qui se repartissent ainsi : 3 Italiens,
g9Espagnols, 12 Allemands (dont i eveque), 12 Belges,
9 Hollandais, 8 Irlandais (dont i eveque), 3 Canadiens,
2 Amiricains, 2 Anglais, 2 Bavarois, i Suisse, i Autrichien,
i Portugais, x Piruvien, i Hindou.
Le doyen de ces vaillants ap6tres, tant au point de vue
de I'Age que pour la duree de ses travaux 6vangdliques, itait
encore un Franqais : Mgr Fenouil, des Missions 6trangeres
de Paris, vicaire apostolique du Yunnan, en Chine. II
comptait quatre-vingt-six ans d'age et soixante ans de sejour dans sa lointaine mission : il appartenait, par sa
naissance, an diocese de Cabors.
Les divers ordres religieux, dont les missionnaires fran;ais etaient membres, sont les suivants : Missions etrangeres, 22; Compagnie de Jesus, Ix; Lazaristes, to; Saint-
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Esprit, 7; Oblats de Marie, 6; Maristes, 6; Peres Blancs, 5;
Missions africaines de Lyon, 4; Sacres-Coeurs de Picpus, 3; Assomptionnistes, a; Freres Prdcheurs, 2; Oblats
de Saint-Franaois de Sales, Salesiens, Sacrd-Coeur d'Issoudun, i. Le missionnaire du diocese de Metz itait lazariste;
sur les i originaires du diocese de Strasbourg, 6 faisaient
partie de la Congrigation du Saint-Esprit, i des Missions
itrangares de Paris, I des Peres Blancs, I des Assomptionnistes, i des Maristes, i des Missions africaines de Lyon.
LE BUDGET

Avec le tribut du sang, on ne pent se dissimuler que celui de l'or est ndcessaire : tant d'euvres sont h installer en
ces pays oh les missionnaires ne trouvent en arrivant aucune ressource! Voici, pour la mnme annde 1907, le rdsumi
de l'(Euvre de la Propagation de la foi.
En 1907, les recettes se sont ilevies A 6 644 397 fr. 72.
L'exercice 1907 se. solde done par une augmentation
de 240439 fr. 08 sur I'ann6e precddente.
a En prisence d'un tel risultat, dit M. le directeur de
rCEuvre, notre premier devoir est d'adresser un acte de
reconnaissance A Dieu, qui binit visiblement notre (Euvre,
et qui, au milieu des persicutions du present et des
craintesde l'avenir, fair apparaitre son Eglise toujours plus
grande par le zle de ses ap6tres, toujours grande aussi
par la g6nirositd constante des fid.les. )
Void, extrait du compte g6neral des aum6nes, un rdsum6
special pour les pays qui ont donnd plus de too ooo francs :
France. . . . . ....
Etats-Unis .....
. .
Allemagne . ....
.
Belgique . . . .....
Alsace-Lorraine . . .
Italic . . . . . . . ;.

Francs.
3 123463
65 272
6174
9
364o09
344 59
73796

Royaume-Uni ..... .
Republique Argentine
Espagne . . . . .... .
Mexique . .....
. ..
Pays-Bas et Luxembourg . . . ... ..

Francs.
o65oo
186 5g9
83 974
58465
119174
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La Semaine religieuse de Parisajoutait, avec un sentiment de satisfaction qui parait bien legitime :
a I1 est consolant, en particulier pour nous autres Franqais, de constater que nous restons, non seulement toujours
a la tete, et de beaucoup, de toutes les nations qui concourent a l'entretien des missionnaires, mais que nous
maintenons nos dons a I'(Euvre, au chiffre des annies precedentes.
a Parmi les diocesesde France, ceux qui fournissent les
ressources les plus considdrables sont, par ordre d'importance : Lyon (356046 fr.); Nantes (173876 fr.); Paris
(157959 fr.); Cambrai (i55 045 fr.); puis les dioceses bretons de Saint-Brieuc (5 231 fr.) ;Quimper (i31 988 fr.);
Rennes (126206 fr.).

PERSE
Dans les precedents numdros des Annales de cette annie,
nous avons parli des troubles graves qui existaient en
Perse, et nous en avons indique les causes. Cest Tauris
surtout qui a souffer. La ville, an pouvoir du parti de l'opposition, a 6ti assiegee par les troupes du gouvernement; la
famine itait imminente. Alors, la Russie a envoyC des
troupes qui ont passe la fronti6re persane afin de proteger
ses nationaux.
TAURIS
M. Berthounesque, Pr4tre de la Mission,
le i" mai 1909.

icrit de Tauris

a Le calme se fait ATauris : 'armie russe est entrie en
ville le 3o avril afin d'assurer la tranquillitd des etrangers
qui avaient itc sirieusement menaces par les revolutionnaires.
KtLa Perse entre dans une nouvelle phase.
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La cause principale des troubles itait que le shah, voulant
ressaisir le pouvoir personnel, avait disperse les membres
du Parlement. Une depeche de Tehiran, du 3 mai, dit: v Le
shah vient d'ordonner de nouvelles elections et la convocation de la Chambre et du Senat (Havas.)

KHOSROVA
Lettre de M. MAYNADIER, Prstre de la Mission,
i M. FIAT, Suprieur gdenral.
Khosrova, 2o avril

gog9.

Voila pres de trois mois que nous sommes privis des
nouvelles d'Europe, et de votre c6te, votre coeur de parc
doit etre anxieux au sujet de vos missionnaires de Perse.
Les directeurs de douanes de Djoulfa et de Khoy ayant eu
1'amabilit6 de venir prendre de nos nouvelles, je profite de
l'occasion pour vous mettre au courant du peu que nous
savons.

Aux fetes de Piques, M. Decroo etant alli entendre les
confessions dans un village assez rapproche d'Ourmiah a
profite de l'occasion pour y aller prendre les saintes
huiles et visiter en mime temps nos confreres. S. G.
Mgr Lesn6, les Filles de la Charite et les Missionnaires y
sont en bonne sante et s'occupent de leurs oeuvres, comme
A l'ordinaire. Le pays est assez tranquille quant aux competitions entre les andjoumanistes et impdrialistes; mais
les Kurdes profitent de la situation pour attaquer et piller
les villages. A Salmas, les Kurdes n'ont garde de nous oublier et se livrent aux mrmes depridations.
II y a la guerre a six ou huit heures de Khosrova, dans
la direction de Tauris, mais ce sont de petites unitds, qui
s'observent et se fusillent parfois; les resultats de pareils
engagementssont toujours peu appriciables. La population
est epuisde par les contributions de guerre qu'on exige
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d'elle. Notre coeur saigne de voir cette situation se prolonger indefiniment, et, constamment, nous devons relever
le courage de notre pauvre monde qui s'attend a etre massacre d'un jour a l'auue. Sans doute, la guerre amine toujours des actes de barbarie, et ces actes sont particulibrement
a craindrelen Perse, a cause de 'indiscipline des troupes
improvisees; cependant, dans le cas prisent, ces craintes
sont exageries par des conteurs de nouvelles qui parlent
suivant leur fantaisie et sans aucun souci de dire la virite
telle qu'elle est. Jusqu'ici, nous avons et6 preserves de ces
horreurs et nous esperons cn atre preservds jusqu'au bout.
A Tauris, la famine se fait sentir de plus en plus, pa.
rait-il, et les revolutionnaires ne veulent pas se rendre. On
se propose, dit-on, de faire sortir les Europiens et les chretiens et les bouches inutiles, afin de pouvoir continuer la
resistance plus longtemps. Si cela itait vrai, nous aurions
I'occasion d'offrir - et de grand coeur - I'hospitaliti A nos
confreres et aux soeurs de Tauris.
Les prieres de nos freres d'Europe et la protection de
saint Vincent nous prouveront une fois de plus qu'ii fait bon
loger i lenseigne de la Providence.
E. MAYNADIER.

DJOULFA-ISPAHAN
Nous avons recemment constati la condition favorable
des dtrangers &Ispahan: au milieu des conflits politiques,
ils sont respectds par tous les partis.
On trouvera, dans le rapport suivant, adressd le 25 ddcembre 19o8 par M. Demuth, superieur de la maison des
Lazaristes a Djoulfa-Ispahan, des details prdcis sur le progres des ceuvres catholiques dans ces localitds.
Extraits d'un rapport de M. DEMUTH, supdrieur des Laja-

ristes A Djoulfa-Ispahan,d M. FIAT, Supdrieurgindral.
L'dvolution persane de l'poque prisente prepare a notre
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mission un avenir si consolant que je me crois obligi de
vous communiquer les pensees de mes confreres d'Ispahan
et les miennes.
Mais si, pour tous, il est evident que le reveil nergiquede
la nation persane comporte pour !a religion catholique une
somme considerable de succas prochaias, ii n'est pas moins
evident que ces succes dependent de la position que nous
aurons su prendre, a la faveur du mouvement reformiste
constate dans toutes les provinces de la Perse.
Pour donner une idee exacte de notre avenir, il est necessaire d'expliquer : I° ce qu'etait jadis la mission d'Ispahan; 2* ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et 3* ce que
nous devons necessairement la rendre.
La mission d'Ispahan, quantA son territoire, comprend une
superficie a peu pris igale a la moiti6 de la France. La ville
principale est Ispahan, autour de laquelle viennent se
grouper d'autres petites villes comme Kachan, Yezd, Chiraz, etc., puis 5oo villages musulmans environ et enfin
8o autres villages armdniens. J'attirerai votre attention sur
Djoulfa, bourgade arminienne de 3 ooo Ames, situee A
6 kilometres au sud de la ville mdme d'Ispahan.
Ce territoire de notre mission d'Ispahan est habiti par
8oo000oo musulmans environ; 6oo000 Arminiens et
6 ooo guebres ou adorateurs du feu, qu'ils considerent
comme le symbole des attributs divins.
Or, pour travailler la conversion de cette immense population, nous ne sommes que trois missionnaizes et six Filles
de la Charitd, et nous habitons, non pas dans la ville d'Ispahan, centre normal des oeuvres, mais la petite bourgade
de Djoulfa mentionnie plus haut.
I. Passe de la mission. - Vers 17o5, la ville d'Ispahan,
avait un iveque latin de nationalit6 portugaise; une dglise
cathidrale et un clergd latin compose de membres de differents ordres religieux tels que les Augustiniens, les Carmes,
les Dominicains et les Jdsuites.
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Toute la province avait ete erigee en diocese latin, et son
clerg6 itait latin. Les fidalesitant recrutes parmi les musulmans de nationaliti persane, il n'y avait pas de rite chr6tien
particulier a conserver parmi eux, et on leur donna celui
I'eglise-mere de la chretientd, a savoir le rite latin. Ce principe est encore maintenu aujourd'hui,puisque tout ddligu6
apostolique est nomm6 par Rome administrateur du diocese latin d'Ispahan, et Mgr Lesne m'a subdilgui pour cette
administration.
Mais, je l'ai djai dit, la province ecclesiastique d'Ispahan
possddait encore une colonie arminienne de 70000 ames
environ, auxquelles il fallait accorder des soins. C'est pourquoi les ordres religieux d'Ispahan avaient etabli des maisons succursales a 6 kilometres de la ville, c'est-A-dire a
Djoulfa, grosse bourgade armenienne. Les pretres de ces
succursales tenaient dcole et avaient une iglise pour les
Arminienstout spicialement. Its convertissaient beaucoup,
car dans leurs luttes contre les autoritds religieuses schismatiques, ils Etaient efficacement soutenus par leurs confreres de ia vile d'Ispahan. Ceux-ci vivant toujours aupros des chefs persans musulmans, en itaient connus et estimds. C'est donc grace l'appui du clerg6 d'Ispahan que
les pretres de Djoulfa virent s'dpanouir de belles oeuvres de
la charite chretienne; timoin le collage des Pares mekitaristes de Venise, qui a 6te fonde avec Pargent d'un Djoulfaien
de 1705.
Telle itait la mission d'Ispahan i cette 6poque-la, c'estA-dire : Ispahan, centre des oeuvres pour les indigenes, et
Djoulfa succursale pour les Arminiens.
Malheureusement, par le fait des revolutions et des invasions afghanes de ravant-dernier siecle, ces oeuvres sombr6rent presque entierement. Ce fut aussi une des suites de
la Revolution frangaise, sans doute, lorsque les missionnaires furent forces de quitter la Perse, faute d'hommes et
d'argent.
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Aussi, lorsque,en 19o3, j'y fus envoyd comme eclaireur, je
ne trouvai i Djoulfa que quelques families armeniennes
catholiques, avec la vieille iglise en terre petrie des Dominicains. Quant a I'eglise cathedrale d'Ispaban mame, elle a
6tC convertie en mosquie, etjtous les biens des religieux
sont devenus proprietis musulmanes.
Voilk une vue gienrale de cette mission d'Ispahan que
le Saint-Pere, dans un bref, en 1902, nous confiait pour la
relever et lui rendre son ancienne splendeur.
Passons maintenant aux travaux accomplis par nous, depuis 1903, date de notre installation, c'est-A-dire dans l'espace de cinq annies.
II. Etat actuel de la mission. - Arrivi seul a Ispahan,
force etait de me porter tout d'abord vers I'epave de rancienne mission, A savoir vers le petit noyau catholique de
Djoulfa. Afin done d'arracher la ijeunesse au schisme et
aux protestants, j'etablis une petite dcole. L'annee 6coulee
et apres beaucoup de souffrances, nos eleves augmentant,
j'obtins deux confreres et six sceurs venus de France. Alors
sculement, je pus bitir une maison assez spacieuse et apte a
devenir plus tard siminaire, afin d'y former un clergi indigene et des maitres d'cole catdchistes que l'avenir exigerait
de nous. Puis, la maison des Filles de la Charitd fut rebitie
plus grande, pour que les sceurs trouvent le moyen d'y preparer, elles aussi, des maitresses d'dcole catichistes.
Pour le moment, nous avons des externats qui recoivent
des ileves ainsi rdpartis :
Garqons, chez nous. . . . . . . . . . . . . 35o
Jeunes filles, chez les sceurs . . . . . ...
13o
Enfants des deux sexes, dans l'asile des soeurs. 75
Total des lieves dans nos icoles. . . . 33o
En outre, il ne faut pas oublier le dispensaire, qui, sous
la sage direction de la supfrieure, sceur Choblet, fait des
merveilles. Une moyenne de soixante malades y'sont assistes
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chaque jour. On ne saurait dire combien les sceurssont estimres desautorites et du peuple musulman. Enfin, les dcoles
protestantes ont perdu une grande partie de leur influence.
Ce sont la nos travaux accomplis depuis cinq ans. Mais
je viens de dire que nous n'avions que des externats; nous
aspirons a mieux que cela.
III. Avenirde la mission. - Tous nos efforts ont eu lieu
A Djoulfa, jusqu'a aujourd'hui.
Mais, je l'ai dit plus haut, si lancien clergi latin d'Ispahan a pu remporter des succes plus etendus, c'est parce
que ce clergd avait des oeuvres dans la ville d'Ispahan meme,
tout prs des autorites musulmanes, dont ii etait connu et
estime.
Plus recemment, si M. Bore, instituteur a Ispahan, a si
bien rdussi et si, de son temps, un pritre arminien et un vicaire general schismatique se sont convertis, c'est parce qu'il
rendait service aux musulmans. Aujourd'hui encore, le
grand Bore, comme on I'appelle, n'est pas sorti des memoires.
Des chefs baghtiaris desiraient placer leurs enfants chez
nous comme internes payants, mais la chose fut impossible
parce que nous n'avions pas d'dcole a Ispahan meme.
Entretenant un jour un mouchtdid (iveque musulman),
grand cheik, de la possibilit6 d'etablir une icole parmi les
musulmans, il me rdpondit : Ne craignez rien, aujourd'hui, c'est la liberte. * C'est d'ailleurs ce que nous avons pratique A Ourmiah, A Tauris et a Tdheran.
E. DEMUTH.

CHINE
Nous avons indique prdcedemment I'importance des statistiques gnderales d'oiu resulte une vue d'ensemble des
missions.
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Pour la Chine, on en trouvera de tres intdressantes dans
le volume que nous avons indique ddja (ci-dessus, p. 274)
et auquel nous avons empruntd de pricieux renseignements : Les Notes statistiques sur les missions catholiques
en Chine, 1907, publides par les Peres Jsuites de Zi-ka-wei.
Nous donnons aujourd'hui, en les puisant a la meme
source, avec les observations dont ils sont accompagnes,
deux autres tableaux, celui du chiffre du personnel de
missionnaires et celui des oeuvres scolaires. (Voyez la note
ci-dessous'.)
VICARIAT DU TCHi-LY SUD-OUEST

Lettre de M. P. AUBE, Pretre de la Mission,
aux dives du seminaire interne des Lalaristes, a Paris.
Kia-Tchouang, 25 janvier 19og.
amis,
Mes chers
Mes chers
amis,
Je viens vous entretenir de mes chers Chinois. Depuis
plus d'un mois, j'ai laiss6 ma soutane pour revtir le costume national du Cileste Empire, et sauf le teint jaune,
les yeux brides, la tresse et flens dico, la langue, me voila
chinois6 des pieds a la t&te. Vous dtes maintenant suffisamment renseignd surma personne, - si vous voulez, j'ajoute
que je vais tres bien, - et passons.
1.

NOTES STATISTIQUES
SUR LES MISSIONS CATHOLIQUES EN CHINE

Le questionnaire, que nous avons pris la liberti d'adresser a
NN. SS. les Vicaires apostoliques, 'ann6e derniAre, a 6et accueiili
par Leurs Grandeurs avec une bienveillance qui nous faisait un
devoir de leur communiquer au plus t6t le r6sume de leurs r6ponses.
Les notes qui suivent doivent dtre considErees comme un essai.
Les divers vicariats ne redigent pas leur compte rendu aux memes
dates ni suivant le meme plan. Cette diversite, qu'il n'est ni possible
ni peut-etre desirable d'dviter, est la pierre d'achoppement de la statistique. II est manifeste, par exemple, que les mots c s6minariste ,,
4 oratoire a, etc., ne sont pas pris partout au meme sens. Quelques
chiftres sont visiblement erron6s; nous ne nous sommes pas permis
de les remanier arbitrairement.
Les statistiques se rapportent a 1907. 11 est cependant des mis-
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Kia-Tchouang est un centre de nouveaux chritiens, lesquels, bien que n'ayant pas la ferveur des vieux, surpassent
souvent, je le crois, ceux que nous appelons en France les
bons catholiques. En ce moment, ce sont les hommes qui
chantent leur chemin de croix, apres la benediction du saint
Sacrement. Et remarquez bien qu'il y en a parmi eux qui
ont fait 5 A 20 kilom6tres a pied, pour venir ce matin entendre la messe; des cinq heures ils sont a la porte de la
residence, attendant que la porte s'ouvre. Ceux qui ne
peuvent venir font les mames exercices chez eux avec le
.sions oi le recensement n'est pas fait tous les ans : cela a pa nous
induire en erreur, en particulier pour ce qui concerne i'accroisse.
ment. - Zi-ka-wei, 31 juillet 9go8.
IV.

LE CLERGE PAR CONGREGATIONS.

Chrdtieas Chrdtiens
pour
un prdtre

paRTRES

Etrangers. Chinois. Total. '., chinois.
M. E. de Paris . . .

pour
un

pritre.

41
64.
68

i 5to
1235

Ii3

58o
3o8
278

1920

443
485
781

8o

26

44

,283:

808

174

37

21

21 z

535

269

Macao . . . . . ..

67

8

75

i2

3oi8

372

Dominicains

56

17

73

3o

2885

702

53
38
28

12

65
63
3o
18
8
t1
1981

23
66
8
3
o
83
43

3281
1265
1339
5744
a

6o6
5o2
89
638
132

41
187
65

121

181

M. E. de Scheut ..

ýFranciscains . . .
..

.Lazaristes. ....

Jisuites .

.....

..
...

M. E. de Steyl. .
M. E. de Milan. .
Augustiniens.. . .
M, E. de Rome .
M. E. de Parme .
Trappistes. ....
Total. . . . . . .. .

8
6
389

170

25
2
226
o
5
592

a
Sis

541

Rem. i. - Le nombre de pritres compread les 6veques et les
.procureurs.
2. La colonne qui a en tte o/o donne le rapport du nombre
des pretres chinois au nombre des pretres non chinois, multiplid
par 1oo. Ainsi dans les missions franciscaines, pour cent pretres
etrangers, il y a soixante-quatre pretres chinois
Le clerg6 chinois fait environ le tiers du clergd total, 3o p. ioo.
3. Le clerg6 par provinces est i un autre tableau. Nous n'avons pas
cependant s6pare le Ngnan-hoei du Kiang-sou, le clerge d'une province travaillant dans I'autre et inversement. De mdme la Mongolie
comprend en entier les trois vicariats de ce nom.
4. Trois congregations ont des missions qui forment des groupes
3o
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grand catichisme du village. Sans doute, il n'y a pas, chez
eux, cette foi de I'Europden qui a etudid sa religion; c'est la
foisimple, a foinaive,mais elle n'est pas moins touchante,
et surtout elle n'est pas moins solide. II faut les voir aux
prises avec les difficulths, alors qu'ils nous donnent de manaturels distincts. 11 nous a paru utile de donner par :groupe les
mimes rapports que ci-dessus.
PRmiTES

raBkrBEs
CHEKTIENS
pour

uo
po•t
pr=tre un
Etr. Chi.. Total */. cinois pratre.
Mandchourie ....
M.E.

. . ..

.

Koei-tch,Se-tch'oan.Yun-nan.

60

16

76

221 129 350

27 2278 480
58 1200

442

Koang-tong.Koang-si.Thibet. 116 25 141 21628
Franc. Chan-tong, Chan-si, Chen-si. 1II 75 t86 67 I2o5
SHou-pe, Hounan. . . . . . . 74 46 120 62 1284
71 77 148 108 2020
Tch-ly . . . . . . . . ....
Lz.
SKiang-si,Tchi-kiang . . . .
84 36 12o 43 1707

466
486
492
o5
512

5. Les chiffres ci-dessus ne sont pas donnes pour sugg6rer des
comparaisons deplacees ou itayerdes conclusion hatives; its peuvent
montrer combien le recrutement du clerg6 depend des conditions
complexes. Ainsi les Lazarisres, quidans leurs missionsdu Nord ont
plus de pretre chinois que d'etrangers, n'arrivent qu'1 30 p. roo dans
le groupe du Sud. Les Missions etrangeres de Paris et la Compagnie
de Jesus, bien qu'obtenant 29 et 31 p. zoo respectivement, dans 'Pensemble, voient aussi leurs efforts trbs inegalement couronnes de succs: au Koang-si, par exemple, et dans les parties neuves du Kiangnan, le nombre des vocations est tres limite.
V.

(EUVRES

SCOLAIRES

Leur organisation varie trop pour sepriter i un r6sume synoptique.
Quelques missions, par exemple le Tch-ly S.-E., se conforment strictement pour leur principales coles aux nouveaux programmes du
gouvernement. D'autres, comme le Kiang-nan, s'en rapprochent le
plus possible. Plusieurs n'en tiennent pas compte.
Nous ivitons les mots 4 el6mentaire, secondaire s, etc., quand
nous ne sommes pas surs qu'ils sont pris au moins A peu prbs dans
leurs sens technique et officiel.
L'6tendue des notes qui suivent n'est pas proportionn6e an developpement des oeuvres, mais a l'abondance de nos renseignements.
A. Missions etrangires de Paris
19 seminaires. . . . . . . . ....
424 seminaristes.
1712 ecoles . . . . . . . . . ...
.27107
eleves.
95 creches et orphelinats. ...
.
3 494 enfants.
9 ouvroirs, ateliers fermes. . . .
576
Notons encore : college du Sacre-Cocur, a Canton, 25o clves ; col-
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gnifiques exemples, non seulement en souffrant pour leur
foi, mais en faisant voir le lien qui les unit les uns aux
I~ge de Soei-fou, 35; de Tch'ong-king, 28; icole de Soci-ting, 3o;
6cole de francais chez les Lolos.
B. Lafaristes.
74 s6minaristes.
6 grands seminaires . . . . . .
66
..
. . . .
8 petits
391 etudiants.
io ecoles normales de gargons ..
445 tudiantes.
- filles. . .
to 38 gargons, 59 filles.
colleges europ6ens. . . . . . .
9 collegeschinois :langues etran856 6leves.
geres . . . . . . . . . . ..
9 coll6ges chinois : langue chi321 dltres.
. . ...
noise. . . . . . ...
9601
.
557 6coles de garcons ......
7551
..
filles . ......
32I
182 garcons.
.
12 fermes ou ateliers. .....
2544 filles.
62 ouvroirs . . . . . . . . . . .
281 orphelins.
II orphelinats de garons. . . .
3220 orphelines.
de filles.. . . . .
49
Citons: college secondaire de Ki-ngan, 75 eleves; programme officiel.
C. Jesuites.
75 seminaristes.
2 grands sfminaires. . . . . . .
6o
. . . . .
a petits
172 etudiants.
i 6colesuperieure (Aurore) . . .
de la.gues europeennes
x 549 elves, 361 Europdens.
pour . . . . . . .. . . . .
i88 Chinois dont 19 chr.
Europ6enset Chinois (Hong-kew)
i college (Zi-ka-wei) (prim. sup.
266 eleves.
et second.) . . . . . . .
I 6cole municipale i Ch'ai (lin251 elves dont 21 chr6tiens.
gues) . . . . . . . . . . . .
i ecole S. J. Berchmans i Ch'ai
.
149 eleves.
(prim. sup.) . ......
I ecole apostolique Zi6-ka (prim.
2o dl6ves.
sup.) . . . . . . . . . . .
2 6coles prim. 6lem. (Song-Kiang,
50o 6dlves.
Dang-moughio . . . . . . .
i ecole prim. sup. (Tchang-kia253 6leves.
tchoang) . . . . . . .... ...
i 6cole prim. sup et sec. (King65 eleves.
tcheou. . . . . . . .. . . .
I cole prim. sup. et sec. (Taii5o 4elves.
ming-fou. . . . . . . . . . .
70 61eves.
I 6cole prim. sup. (K'ai-tcheou).
dlemen.(Tchao-kiaI 6i elives.
tchoang . . . . . . . . . . .
128
S6cole pour paiennes a Zi-ka-wei.
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autres, quand l'un d'eux est attaque. Le respect humain,
ici, il n'en saurait etre question: celui qui ne pratique pas,
est, au contraire, mal vu par les autres, et au besoin on lui
fera sentir que c'est bien mal d'avoir mange le pain de
l'Eglise (faisant allusion au temps qu'il a passe dans le catdchumenat) et d'agir de la sorte.
A c6te des conceptions parfois itranges que certains se
(Suite a la note de la page precidente.)
1 ecole pourChinoises chritiennes
Zi-ka-wei . . . . . . . . ..
148I deves.
55 6 2 icoles pour Europeennes a Ch'ai.
orphelinat pour Eurox peennes a Ch'ai . . . ... .
13 9 orphelines.
776 ecolesde villages pourgar:ons. I I632 Slieves chretiens.
_paiens.
699 S chretiennes.
pour filles(ou zoog S816
tenues par des vierges). .
3 13 4 paiennes.
(292 de ces 6coles re.oivent des
internes . ........
...
i 8349 eleves.
ix cole de sourds-muets i Zi-kawei ...........
.
17 Slives.
93 orphelinats
4 Ccoles-noviciats de vierges institutrices . . . . . . . . . ..
13 6 dleves.
Ateliers, ouvroirs.

D. Franciscains.
9 grands s6minaires. .....
. .
ig seminaristes au moins.
colleges et ecles .......
.
2o55 delves au moins.
orphelinats . .......
..
2816 orphelins au moins.
Notons: college de Ou-tch'ang, 8o 6leves, programme des dcoles
de France. A Tche-fou, un coll6ge de garcons (9I) et un de filles; une
6cole moyenne (io) et une primaire (o1). A Siang-yang, ecole elementaire; a I-tch'ang, 6cole de franqais.

E. Missions belges.
3
3
172
129
24

seminaires. . . . . . . . . ...
5o seminaristes.
colleges . . . . . . ....
..
145 6llves.
3 534 dcoles de garcons . . . . . . .
filles . . . . . . . .
3394 creches, orphelinats, etc.
Ecole de franCais & Lan-tcheou, 6cole de Tsin-tcheou.

F. Seminaire de Milan.
2 seminaires. . . . . . . . . . .
49 seminaristes.
13 colleges . ....
......
.
745 ileves.
241 ecoles de garcons. . .. . . . .
3o6 io3
dc filles ......
. .2714
2& orphelinats, etc. . ......
..
1127 orphelins.
Le Ho-nan N. a des ecoles speciales pour enfants de catichu-
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foot an point de vue du surnaturel (ce dont on ne doit pas
s'etonner, car c'est une mentalitd toute diffirente de celle
qu'ils ont eue jusqu'ici), il y a souvent des traits bien beaux
au point de vue de la foi. Dites-moi, mes chers amis, quand
mdnes: 5o pour garcons avec 51o eleves At so pour titles
avec
282 el&ves.
II y a aussi i Wei-hoei un coll~ge de Petits Frdres de Marie:
8o el6ves paiens.
G. Dominicains.
91 6coles de garcons.
filles.
72
to orphelinats.
H. M. E. de Steyl.'
i sdminaire . . . . . . . . ...
68 seminaristes.
i ecole de catechistes. .....
.
117 eldves.
i de vierges-catechistes ..
11
i pour Europeennes. .
44 6 icoles sino-germaniques . ..
225 2

-
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impe-

riales . ...........
72 dcolesclassiques,dont 42 prim.
168 de pri6res .......
..
3 orphelinats de garfons. ....
.
3
de filles. . . . . .

240 eleves.
791
1017 gargons, 7 35 hilles.
23?o orphelins.
243 ophelines.

Note. - Parmi ces coles, 2 sont primaires supirieures: T'ai-kiatchoang (12o elves chiltiens) et 1-tcheou-fou (20 eleves chritiens);
soot secondaires : Y en-tcheou fou, 98 tleves dont 20 chritiens;
Ying-tao, Tchou-tch'eng-hien, Kao-mi, 6cole secondaires de filles i
Tsing-Tao.
I. Seminaire de Rome.
20 ecoles de garons . . . . . .
6 de filles . . . . . . .
3zo enfants.
3 orphelinats . . . . . . . . .
J. Augustiniens.
18 ecoles de prieres pour garcons.
It
filles.
2 orphelinats.
K. Seminaire de Parme.
45 Olves.
2 ecoles classiques de garcons . .
2

-

de prieres

4 I orphelinat

-

de filles. .

. .

..

275

-

i

-

L. Diocese de Macao.
3g lves chinois.
I seminaire-coll6ge . . . . . . . .
1 194 non chinois.
804 6Leves.
22 ecoles classiques de gargons . .
067 filles.. .
14 9 orphelinats.

- 474 on voit un homme arriver en pleine nuit, lorsqu'il gele A
2o* ou 25* et demander le pretre pour l'extreme-onction,
n'est-on pas en droit de voir en lui une foi bien vive?
Quand on porte la sainte communion aux malades et que
'on trouve quelques hommes ala porte du village pour accompagner le saint Sacrement, et qu'on arrive dans une
pauvre cabane, o I' on voit tous les chritiens du village
riunis pour prier auprbs du malade ; quand on est timoin
de tout cela, les paroles de Notre-Seigneur ne reviennentelles pas naturellement sur nos levres : Non inveni tantam
fidem in Israel? Et ce sont des faits bien souvent redptis.
Oh! oui, s'il y a parmi les Chinois des chretiens tildes,
mauvais, ils sont en petit nombre; ii y en a d'autres qui
sont beaux dans leur foi. C'est 1A une recompense que Dieu
nous accorde en Chine; et elle suffit largement pour une
Ame sacerdotale. Apr6s la rencontre d'une de ces Ames, on
serait tenti de dire avec Simion : Nunc dimittis, si lon ne
s'apercevait pas de son 6goisme, et si 1'on ne se rappelait
pas qu'ily a d'autres brebis en dehors du bercail. Je n'ai
encore pu juger que 'extirieur, mais je pense que le contact plus immidiat avec ces Ames me dicouvrira d'autres
choses bien belles. Le Chinois n'est pas petri d'une autre
argile que nous, et le bon Dieu n'a pas souffli une seconde
fois, differemment, pour lui donner la vie. II parait froid
devant un bienfait, mais il saura vous montrer sa reconnaissance quand il le pourra. II ne manque pas non plus
du sentiment de la justice : Vous pourrez, en effet, le rdprimander ouvertement; si vous 4tes dans votre droit, il ne
vous en voudra point, au contraire; il dira aprbs : < le Pere
dit bien. i
VoilA, mes chers amis, quelques renseignements sur nos
chers Jaunes. Je suis encore bien novice pour les juger;
d'aprEs ce que je vois et ce que j'entends dire, je ne crois
pas me tromper. Demandez en grand nombre au bon Dieu
de vous faire connaitre le chemin de la Chine un jour.
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Vous y trouverez des chritiens bien bons et bien nombreux,
car le mouvement des conversions ne se ralentit pas. Dans
notre district, nous avons eu pres de six cents baptemes
d'adultes, d'octobre A janvier, et nous sommes obliges
d'ouvrir un autre cat&chumenat. On nous demande dans la
montagne, o& le christianisme n'est pas encore connu,
sinon vaguement. Mais ce sera pour I'annie prochaine; on
ne pent suffire i tout en ce moment.
Priez bien pour que l'annie soit bonne. Ne m'oubliez
pas dans vos bonnes prieres, afin que je sois digne de la
belle part que le bon Dieu m'a donnie en partage. J'espere
faire les saints veux le jour de la Translation des reliques
de saint Vincent. Ne m'oubliez pas ce jour-la, et soyez assures que si je ne fais plus partie du siminaire, j'y reste bien
cordialement attachd. Chaque jour, A la sainte messe, je
pense A vous, et quand, au nom de Dieu, je benis mes chers
Chinois agenouilles sur la brique on la terre, je demande A Notre-Seigneur d'etendre ma benddiction sur le
seminaire tout entier.
Je reste tout A vous, bien cordialement, en Notre-Seigneur
et Marie Immaculee.
P. AUBv.
VICARIAT

DU KIANG-SI ORIENTAL

Lettres de Mgr C. Vic, vicaire apostolique,
d M. Emile RouGt, Pritre la Mission, & Paris.
I-yang, 2 janvier 19o9.

Je suis bien en retard avec vous; mais on ne va pas a la
vapeur dans notre Kiang-Si oriental, bien que nous ayons,
de mars en octobre ou novembre, suivant la hauteur des
eaux, des remorqueurs toutes les semaines A Yao, et ligne
t616graphique de Nan-Chang par Tsing-shien a Fu-Chow;
bifurcation de Tsing-schien sur Ton-shan, Ngan-Yen,
Wan-nien, Loping, King-Te-Tcheng, Yao, avec bureau a
ces trois dernieres villes. On a parait-il acheti les bois pour
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une troisieme ligne de Ngan-Yen i Kwi-Ki, I-yang, HoKow, Kwan-siu, Yu-Chan et Tchang-Chan, reliant les
lignes du Tchi-Kiang. (J'ecris suivant la nouvelle orthographe de notre poste imperiale.) Cette troisieme ligne n'est
pas encore posde. La ligne de Fu-Chow sera aussi prolongee surShui-wan, Kin-Ki, Kien-Chang-Fouet Sui-Tcheng,
ou Nang-fong pour relier au Fou-Kien.
Fu-Chow-Ki, 20 janvier Igog.

... Vous connaissez Chang-Tsin, la cite des papes chinois. Depuis trois ans, nous avons cr6e la un poste secondaire avec pretre qui y reside tout le temps qui lui reste
apres la visite de son reseau de missions. Presentement, six
ou sept semaines lui suffisent pour sa tourn6e de missions.
Cette creation s'imposait pour conserver et renouveler la
seve des anciens chretiens de la montagne qui survivent.
Sans cela, impossibled'attirer leurs enfants jusqu'aux dcolesde Kwi-Ki, et d'annee en annee, ils se seraient enfonces
dans 1'ignorance et 'abandon des pratiques chritiennes.
Quelques maisonnettes, achetees depuis 9oo, entre le march6 et la grande pagode sur la route de Kwi-Ki, furent
aminagees pour le culte et les icoles. En 1907, on y b•tit
une petite residence Aetage, bien confortable, pour lepretre,
et a c6t6 de laquelle palit le palais du pape et les pagodes
aussi, sauf un toung de la grande, qu'on repara a grands
frais, il y a un an ou deux. Avec le reste des materiaux, on
a dressde I'est de la residence un petit college tres propre
et qui loge aisement soixantedcoliers. Le c6t6ouest est consacrd au culte; et, par derriere, sont les ecoles de femmes,
qui ont l'air de bien marcher. Le jeune missionnaire que
j'envoyai, il y a une dizaine de mois, insista'pour avoir des
religieuses josephines. Nous lui en donnames trois, puis
une quatrikme, qui instruisaient un pen les femmes de 1&
montagne. II y a trois mois, j'y donnai une cinquantaine de
confirmations.
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Ce poste est bien pauvre pour le culte. M. Scialdone n'a
quasi que sa caisse de mission, et je ne sais pas meme s'il
reste l'indispensable pour qu'un pretre de passage ait la facilitd de celebrer en, l'absence du pretre risidant. Puis, la
presence des religieuses josiphines, qui ont la communion
quasi quotidienne, exige un minimum de dicorum moins
miserable. Chang-Tsin a un besoin urgent : i° d'une chape
blanche avec itole pastorale, pour la benediction du saint
Sacrement; 2a d'un ostensoirde grandeur moyenne encuivre
dord; 30 d'un ciboire d'une contenance de cent quarante
petites hosties.
A la ville de I-yang, il y a les memes constructions, un
peu plus confortablement amenagees et les memes oeuvres
qui' Chang-Tsin, moins les Josephines; les dcoles y fonctionnent bien sous la direction de M. Briant.
A I-yang, j'ai dernierement administrd quatre-vingt sept
confirmations, et M. Briant y a ddja fait soixante-dix baptemes d'adultes dans le present exercice. Le terrain y parait favorable.
A la ville de Yu-San, M. Poizat est en train de clore la
propridtd et de dresser quelques chambres pour le culte, qui
serviront plus tard de college, en attendant que nous puissions batir une chapelle. Je vous ai peut-etre ecrit pr6cidemment que les mandarins nous cdderent ii y a dix ans,
en change de I'ancien tien-tchou-tang (ou eglise) dont la
socidt& des chrctiens continuait Asolder annuellement le tribut, un terrain presque dquivalentavec quelques maisonnettes lelong desremparts. Nous nepouvions pasexiger notre
premiere proprietd, sans doute acquise dans la premiere
moitie du dix-huitieme siecle, par les R. P. Dominicains espagnols et reprise par les mandarins au temps des persdcutions. II y a aujourd'hui trois deablissements publics sur cette
proprietd: le tribunal du Poutin, le Chou-yuen des lettrds
et un mont-de-pidtd.
J'ai oublid d'ajouter ci-dessus que I-yang n'a pas d'os-
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tensoir, ni de ciboire assez grand; Yu-Chang est encore
plus pauvre que Chang-Tsin et I-yang, et le pretre n'a que
juste ce qui lui est indispensable pour la cClebration quotidiennede la sainte messe.
Nous recevrons, bien entendu, avec reconnaissance, tout
ce que vous pourrez nous procurer: ornements, linges d'autel, calice surtout, i cause de la multiplication de nos residences.
C. Vic,
Vicaire apostolique du Kian-Si oriental.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. E. SOURNAC, Pritre de la Mission,
a M. Charles DBVIN.
Gouala, le 17 dicembre

9go8.

Quand votre derniere lettre m'est parvenue, je parcourais
le pays en tous sens, vaccinant tous ceux qui voulaient
mon remede. N'allez pas vous exclamer et dire que la chirurgie est interdite aux pretres : It ii y a un decret de
Rome de 1625 (21 novembre), permettant la chirurgie
aux preires d'Ethiopie, dans les cas graves, et 20 ii y a
la chariti qui nous dit d'empecher les autres de tomber
dansla maladie et la mort. Donc,j'itais en route par monts
et par vaux, mangeant quand je irouvais de quoi, c'est-adire un peu de piment delayi dans de I'eau. Je vous assure
que ce n'est pas fade du tout; alors les yeux pleurent a cause
du piment, le coeur rit pour ne pas faire de la peine aux
pauvres gens qui ne mangent de viande que quand une
chevre meurt d'elle-meme.
J'ai eu I'audace d'entrer dans un couvent de schismatiques, pays d'ermites et d'anachoretes,que notre confrere le
vendrable Mgr de Jacobis appelait le lieu le plus desherird
de toute la terre habitable : ii n'y pleut jamais, comme sur
les monts Gelboe. Pendant trois heures de marche, dans
des sentiers oh les ch6vres seules sont a Faise, j'ai vu cinq
arbres, bien comptds, ni plus ni moins, et encore ils
n'avaient pas plus de 5 a 6 metres de hauteur. Mon
compagnon, un pretre indigene, m'adit: a C'est pour faire
du bien aux Ames que vous descendez dans cet enfer, sans
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quoi je vous quitterais a l'instant. * Mgr de Jacobis, le seul
Europien descendu avant moi, parait-il, avait ramend de ce
couvent cinq ou six moines qui furent prdtres catholiques,
et moi je n'y ai trouvi que deux ou trois ames bien disposees, qui m'ont ouvert leur coeur. Daigne le Seigneur leur
ouvrir, avant la mort, la porte de la felicit e ternelle!
Arrive dans cet enfer, les moines schismatiques voulaient
m'en chasser d6s ie soir meme, mais j'ai fait la sourde oreille,
faisant semblant de ne pas comprendre.
Dans ces courses, j'ai vaccind plus de cinq mille personnes : aucune d'elles n'a eit malade de la petite verole,
aussi je passe maintenant pour un medecin tressdrieux. Ah I
si par le corps je pouvais arriver aux ames, quel bonheur
ce serait pour moi! Ces gens ne se convertissent pas cependant tres vite: enfin, espdrons!
Priez beaucoup pour notre chere mission.
Etienne SouRnAc.

AMERIQUE
MEXIQUE
MEMOIRE HISTORIQUE
SUR LES (EUVRES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITE AU MEXIQUE
PAR M. CLIMENT VIGO,

C. M. (1906)

(Suite; voy. t. 73, p. 280; t. 74, p. 290.)

Pour terminer ces notes sur les Pretres de la Mission an
Mexique, nous allons donner la liste des Visiteirs qui out
tek
places i la tiee de la province. C'est une simple et courte
nomenclature destinee sculement a servir de cadre aux details historiques relatifs i la province du Mexique.
CHAPITRE VI

VISITEURS
QUI ONT DIRIGE LA PROVINCE DU NEXIQUE

I. M. ARMENGOL (1845- 853).- M. Bonaventure Armengol naquit i Vilasa de Ball (Catalogne, Espagne),le 17 fivrier 18oo. II entradans la Congregation,le 18 fivrier x818,
A Barcelone, et ayant iti ordonni pretre au mois de mars
1824, il passa aux Etats-Unis du Nord en 1838, d'ou il
fut appeli en Espagne pour Wtre envoyi au Mexique, en
qualiti de directeur des Filles de la Chariti. II y est arrivd
le 15 novembre 1844. Des que les difficulis qui s'opposaient A l'etablissement de la Congregation au Mexique
furent levies, en 1845, il recut la charge de Visiteur; il
l'exerga jusqu'a 1853; alors ilretourna en Espagne.
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II. M. SANZ (1853-1862).M. Ramon Sanz est nd a
Pozan, diocese de Barbastro (Aragon, Espagne), le i' mars
1799. II fut admis dans la Congregation, a Barcelone, le
25 juillet 1816, et ii recut la pritrise a Barbastro, le 15 mai
1823. II passa queiques annies en Italie, oti it donna des
missions pleines de fruit et des conferences au clergE tres
appricides. II fut appele en Espagne par le gouvernement,
qui le nomma professeur d'italien de la reine Isabelle II,
charge dont il obtint d'etre dispense, donnant pour motif sa
nomination, par M. le Supdrieur gendral, de sous-directeur
des Filles de la Chariti qui devaient partir pour le Mexique
avec M. Armengol. II y arriva, comme on vient de dire, le
15 novembre 1844. M. Sanz a joui d'une grande renommee
dans toute la Rdpublique, tant par sa grande capaciti dans
1'enseignement de la thdologie et dans la predication, que
par sa modestie et par la sagesse de sa conduite. II fut
nomme Visiteur au commencement de I'annee 1853, et gouverna la province du Mexique avec un grand succes jusqu'A
son retour en Espagne, vers la fin de 1862. II est mort i
Madrid, le 17 mai 1869.
III. M. MAsNou (1862-1874). -M. Jean Masnou y Colls
est ne a Manreze, dans la Catalogne, en Espagne, le 23 sep.
tembre i8i3.1 entra dansla Congrigation le 24 mars 183i,
et fut ordonne a Paris, le 16 decembre de cette meme annie.
II passa quelque temps aux Etats-Unis de I'Amdrique du
Nord, et, pendant trois ans, ii fut Visiteur de cette province.
I1 retourna apres cela en Espagne, et en fut Visiteur pendant
cinq ans. Nomme Visiteur de la province du Mexique en
fivrier de 1862, il n'est arrivi a la capitale de la Ripublique qu'au mois d'aodt de l'annde suivante (1863). II a
rempli sa charge avec assiduiti, sagesse et idification; il P'a
laissee le 15 octobre 1874. Sa mort est arrivd A Madrid, le
29 janvier 1893.

IV. M. ToRRnE (1874-1882). - Alfajayuca, a I'archidiocase de Mexico, est le pays ou naquit M. Augustin de Jesus
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Torres y Hernandez, le 23 juillet 18 t8.Apres de brillantes
6tudes dans le siminaire de Mexico, ii fur ordonni pretre
dans cette ville le i1 juin 1843 et entra dans la Congregation i Mexico le 5 janvier 1847. Nommi Visiteur le
meme jour oi M. Masnou avait remis sa charge, il a gouverni avec la sagesse et la prudence que I'on attendait de
sa science et de sa vertu, par les preuves qu'il en avait donnees itant a la tete des seminaires de Lion, Morilia, Jalapa
at Zacatecas. Priconise dv4que de Tabasco le 20 novembre
1881, et sacre le 19 fivrier de l'annie suivante, ii laissa la
direction de la province le 28 f6vrier 1882. II fut transfiri
de Tabasco i Talancingo, le 3o juillet 1885, et gouverna
ce diocese jusqu'i sa mort, le 29 septembre 1889.
V. M. M•aIsc.A (1882-189o). - M. Felix Mariscal y
Estrucht est ne a Lerida (Catalogne), le 18 septembre 1829.
II est entr6 dans la Congregation de la Mission, i Barcelone, le I ' avril i85 i, et il arriva a Mexico le 14 juillet de
la meme annie. II demeura dans la Republique jusqu'au
it novembre et retourna en Europe. 11 est retournd dans
cette province, venant de Bahia (Br6sil), le 5 aofit i88o.
Nomm6 Visiteur du Mexique, il a exercd cette charge depuis
le 28 f6vrier 1882, jusqu'au mois de fdvrier 890.
VI. M. HECK. - Pendant 'automne de 1889, M. Geoffroy
Heck esi arrive au Mexique en qualit6 de commissaire
pour visiter la province, ayant requ cette mission en septembre de cette mime annee. De Mdrida, de Yucatan, it
envoya le rapport de sa mission a M. le Supdrieur gnedral;
c'est alors qu'il fur nommm Visiteur de la province du Mexique; il est rentri i Mexico ie 26 octobre 189o et ii a laissi
sa charge le i juillet 1891.
VII. M.MoRur. (•89z).M. Ildefonse Moral y Gonzalez
est nd i Salazar (province de Burgos, Espagne), le 21 janvier t835. 11 es eentrd dans la Congregation, a Madrid, le
i5 juillet t858,et il a et envoy aux iles Philippines, ou, pendant vingt-troisans, il a dirigd divers seminaires. II retourna
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i Madrid et, aprks y avoir rempli pendant cinq ans l'office
d'assistant de la maison, ii fut nommC Superieur de la maison d'Andujar. Apres avoir conduit cette maison pendant
neuf mois, ii requt sa nomination de Visiteur de la province
du Mexique. II y est arrive le 7 dicembre 1891. II est mort
au mois de novembre 19o7, et a etiremplaci comme Visiteur, le ix janvier 1908, par M. Alvarez (Bruno).
Apr6s avoir donne ces renseignements generaux sur les
Pretres de la Mission, il nous reste a donner quelques notes
analogues sur les Filles de la Charitd an Mexique.
(A suivre.)

GUATEMALA
Lettre de M. A. GENDRE, Pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Superieur gendral.
Guatimala, Ic 5 mars

9go9.

Je vous parlerai un pen de mon voyage; comme je suis
le premier A avoir suivi cet itineraire, cela pourra peut-etre
avoir quelque utiliti.
Je partis donc de la maison-mere de Paris, le 8 aoat, a
onze heures et demie, pour prendre ie train , transatlantique
aI midi, a la gare Saint-Lazare. Ce train special,
organise par la Compagnie transatlantique, offre de grands
avantages; ii conduit les passagers de Paris au Havre,
jusqu'au quai d'embarquement, en face du paquebot, et, de
plus, les bagages, une fois enregistrds A la gare Saint-Lazare,

on n'a plus a s'en occuper, sinon pour donner a un portefaix du paquebot, le numero des bagages et de la cabine
pour qu'il vous les monte A bord.
A peine trois quarts d'heureapres notre arrivde, la cloche
-du paquebot donnait le signal du depart, et a six heures du
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soir, la Lorraine sortait majestueusement du port, salude
par des milliers de bras faisant des signes d'adieu ou d'au
revoir.
Le lendemain, toutlemonde voulutse leverde bonne heure
pour voir encore la terre de France, mais diji on n'apercevait plus que les c6tes d'Angleterre.
Comme j'itais en civil, et que je ne voyais pas d'autre
pritre en deuxi6me classe, je pensais que j'allais passer ce
dimanche sans dire et meme sans entendre la messe, lorsque
apres dejeuner, vers six heures et demie, en montant sur le
pont, je vois une affiche sur la glace, en haut des escaliers :
on avertit les passagers de deuxieme classe qu'il y aura une
messe dans le salon a sept heures et demie. En effet, deux
pretres, qui itaient en premiere classe, vinrent au salon de
deuxieme classe, et j'eus le bonheur, ce jour-la au moins,
d'entendre la messe.
La traversee fut assez agrdable et la monotonie n'eut pas
le temps de se faire sentir, car nous arrivions a New-York
dans la nuit du i5 aoft.
Apres que les longues formalites amiricaines furent remplies, nous debarquAmes A huit heures du matin: mais ensuite il fallut passer chacun a son tour a la douane, d'oi je
ne sortis que vers dix heures. (Renseignement qui peut etre
utile: pour pouvoir debarquer aux Etats-Unis, il faut avoir
au minimum sur soi 60 dollars, sinon on ne laisse pas
dibarquer.)
Avec les quelques mots d'anglais qu'heureusement je
savais, je finis par me faire indiquer la maison des confreres
de Brooklyn. La je fus requs a bras ouverts par tous les
confreres, dont quelques-uns savaient le frangais. Ils m'inviterent le soir mdme a donner une petite conference en
francais aux Petites Sceurs des Pauvres, dont l'un d'eux est
aum6nier. Le lendemain, dimanche i6. aout, j'allai leur
dire la messe, et je donnai la communion a quatre-vingts
malades et a cent cinquante vicillards; ce me fut une conso-

-

486 -

lation pour la premiere fois que je celibrais le saint sacrifice sur la terre Ctrangere.
Dans la journde, les confreres s'offrirent a l'envi & me
faire visiter la ville. Enfin, le soir a quatre heures, j'allais
prendre le train pour la Nouvelle-OrlIans. M. Molyneaux,
alors &conomede la maison de Brooklyn, m'accompagnait,
il s'occupa de mon billet et de mes bagages; mais ceux-ci
ne purent me suivre ce jour-la, parce que le dimanche on
ne travaille pas, pas meme pour transporter une malle
d'une gare a une autre.
Parti le dimanche soir a quatre heures, j'arrivai A Ia
Nouvelle-Orleans, le mardi matin a neuf heures et demie.
La, il me fut plus facile d'arriver a la maison des confreres,
parce qu'on trouve A parler franqais. J'allai done a la maison de Saint-Etienne, oi 6tait M. Vautier, confrere francais.
La aussi, on me fit un accueil vraiment fraternel. M. Vautier
surtout fut heureux; il me fit visiter la ville, me parla de
ses cheres missions aux negres et de son espoir d'avoir
d'autres confreres francais pour 1'aider.
J'attendis 1• le depart du bateau. Pendant ce temps,
j'allai prendre mon billet a l'agence United Frut, ainsi
qu'un passeport pour Guatemala. Le jeudi 20 aodt, je
m'embarquai sur le Bertha, a midi,et apres avoirdescendu
le Mississipi, nous arrivimes a huit beures du soir sur
l'Ocean.
Le mardi 25 aout, a neuf heures du matin, nous arrivions au port de Puerto-Barrios; la veille, nous avions fait
escale ABelize, sur le territoire de l'Honduras.
Grace i mes habits civils, je passai sans qu'on me criit
de difficultd an port.
Apres avoir passe la douane, comme a New-York, nous
primes avec mon compagnon, qui m'avait bien aid6, le
train pour Guatemala. Mais nous dames nous arrdter a
six heures du soir, A Zacapa, et coucher a I'h6tel pour re-
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partir le lendemain matin A six heures. Enfin, nous arrivames a Guatemala A deux heures de I'apres-midi.
Comme je n'avais averti personne, personne ne m'attendais. Je pris done une voiture, et en vingt minutes je fus chez
les confreres. Jugez de leur dtonnement de me voir arriver
ainsi jusqu'i la maison, sans tambour ni trompettes comme
on dit, eux qui avaient eu tant de difficulths. M. Preau n'en
croyait pas ses yeux: i Comment, c'estvous, M. Gendre? *
me rdpetait-il; alors ce furent des filicitations sans fin, pour
etre arrive de cette faqon, sans aucun embarras ni pour eux
ni pour moi. Ensuite, ils me poserent mille questions pour
savoir comment j'avais fait.
Ce que I'on remarqua le plus dans mon voyage, ce fut
sa rapiditi; parti de Paris le 8 aodt, a midi, j'arrivais a
Guatemala le 26 aout a deux heures, apres m'dtre arrfet
deux jours a New-York, et deux jours et demi a la Nouvelle-Orlians. Auparavant, en effet, par Panama, il fallait
toujours plus d'un mois et demi pour arriver a Guatemala.
Maintenant, mon tres honore P&re, j'ai commencd a travailler. M. Preau m'a confid I'hospice, oi il y aquatre cents
enfants garcons et filles; au mois de novembre, je commencai a entendre les confessions; au mois de dicembre, je
commencai i precher, et au mois de janvier, je commencai
les catichismes. II y a trois catdchismes par semaine, et un
sermon tous les dimanches, le tout en espagnol, bien entendu; or, je ne suis pas encore tres fort en cette langue.
Mais saint Vincent vient en aide au jeune missionnaire en
!ui donnant du courage et de la confiance.
Alexis-Antoine GKNDRE.
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ILE DE PORTO-RICO
NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION A PORTO-RICO,
PAR M.

DANIEL

MEJIA, C.

M.

(Traduction)

Nous donnerons d'abord une idee generale de Pile de
Porto-Rico, oix les Missionnaires exercent aujourd'hui leur
zele apostolique.
Cette ile, situde dans la mer desAntilles, est comprise entre
les 17* et i8* degris de latitude nord et les 59* et61" degrds
de longitude, a l'ouest du miridien de San-Fernando; elle
a une superficie de i 925 kilometres carris. Sa longueur de
I'est a 'ouest est de 171 kilom6tres, et sa largeur du nord
an sud de 60 kilometres. Elle est bornie de 'est &I'ouest par
flocian Atlantique, au sud par la mer Caraibe, et a I'ouest
par le canal de Pasage qui la sipare de Saint-Domingue.
L'ile de Porto-Rico est tres accidentee, principalement
a linterieur du pays offrant de magnitiques paysages; elle
est toujours couverte d'une exuberante vegetation, a cause
de la fertiliti du terrain et des pluies frequentes qui la favorisent. Le climat est sain et mime delicieux pendant la plus
grande partie de l'annie. Les productions principales sont:
la canne a sucre, le cafe, le tabac. Selon le dernier recensement, la population est d'un million d'babitants (19o8).
I
Arrivee des Prilres de la Mission
a San-Juan de Porto-Rico.
Verscetteile, itaientappels avec instances depuis neufans,
les Missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul. Mgr Benigno
Carrion de Malaga, de sainte memoire, ievque de PortoRico (i 857-1871), avait plusieurs fois manifesti, au Visi-
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teur d'Espagne, M. Mailer, son desir d'avoir dans son diocese les enfants de saint Vincent de Paul pour les appliquer
aux missions, sans qu'on ait pu voir ce desir realise faute
de sujets disponibles dans la province. Enfin, quand le Visiteur put donner esperance prochaine de satisfaire ce souhait, la mort tragique du saint 6vique en empecha la r6alisation : en cours de visite pastorale, sa voiture fut brisee et
il fut traine longtemps par ses chevaux sans guide.
Le vicaire capitulaire, don Bernard Molera y Murillo,
qui succeda an prilat defunt dans I'administration, insists
avec plus de succs aupres de M. Mailer. La fameuse revolution de septembre 1868 ayant oblige les etudiants a
quitter leur patrie, ils vinrent se rifugier a la Havane. Les
Superieurs acciderent alors d'autant plus volontiers au desir
de l'dvdque, que les Filles de la Charit6 sont etablies dans
File depuis 186o, et y desservent 1'h6pital militaire de SanJuan, la maison de bienfaisance, les asiles de Saint-Ildefonse et lesParvulos; il etait done naturel d'installer des
Missionnaires dans la capitale de 'ile pour la direction des
sours.
Enfin, le 24 juin 1873, debarquerent ASan-Juan ou SaintJean, venant de la Havane, les PP. Garcia (F6lix) et Rojas
(Cyprien). Ils prirent possession d'une petite eglise sous
l'invocation de Sainte-Anne, et d'une petite maison tris
modeste, qui y'etait attenante. Cette fondation ne pouvait
avoir qu'un caractere provisoire, parce que l'eglise itait
excessivement pauvre, n'ayant aucun revenu pour les necessits des pretres et manquant mcme de tout pour la celebration du culte. II fallait faire connaitre cette situation au
vicaire capitulaire, lequel voulant a tout prix garder les missionnaires et n'ayant autre chose a leur donner, leur offrit
une desdeux paroisses existantes dans la ville de San-Juan.
lIs ne purent se defendre d'accepter, au moins provisoirement, selon la volont6 expresse du vicaire general, et jusqu'a ce qu'ils aient porte le fait A la connaissance des Supe-
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rieurs pour le cas oi, n'ayant pas leur approbation, on
devrait Pabandonner comme on le fit en effet.
Pendant ce temps, le vicaire capitulaire s'inginiait et
cherchait de tous c6tes le moyen d'offrir aux missionnaires
quelque situation convenable et en meme temps conforme i
l'esprit de leur Institut. Grdce a son intervention, on obtint
que la deputation provinciale inscrivit A son budget annuel
une somme pour faire donner des missions dans le diocese.
Cette ceuvre etait tout a fait conforme aux desirs des Pretres de la Mission. M. Garcia, pressi par le vicaire capitulaire, 6crivit en ce sens aux Superieurs, lesquels lautoriserentA passer un contrat avec la deputation,en vertu duquel
la province d'Espagne s'obligeait i fournir quatre Missionnaires, lesquels donneraient des missions une partie de
l'annee, et la deputation s'engageait A payer les dipenses
que ces missions occasionneraient, et Adonner une maison
convenable au lieu de la residence qu'ils occupaient alors.
II n'y avait plus qu'A signer le contrat et les deux parties
regardaient comme realisde I'affaire des missions. Mais
Dieu disposa d'une autre maniere, comme nous allons le
dire.
It
Les Pritresde la Mission sont nommis chapelains
de la Bienfaisance.
A l'heureoi nous sommes, fin 1874, eut lieu, en Espagne,
la restauration de ia dynastie rignante et un des premiers
actes du gouvernement fut la presentation des iviques pour
les sieges vacants. Dans ce nombre etait celui de Porto-Rico,
Mgr Don Jean Puig y Monserrat, qui fit son entree et prit
possession du diocese en mars 1875.
A la premiere occasion, le vicaire capitulaire parla au
prl6at du projet forme entre la deputation et les Peres lazaristes; a quoi, sans plus d'explications, I'evvque r6pondit
catigoriquement, qu'il aimait les Missionnaires et etait par-
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tisan des missions, mais qu'il n'admettait pas le contrat
qu'on lui proposait et qu'il pourvoirait a cette necessit6
quand et comme il serait ndcessaire. Vu les dispositions de
l'evque, on ne donna pas suite au projet de 'etablissement
des missions, et le resultat des pourparlers entre l'eveque,
le P. Molera et la deputation fut la sortie des Missionnaires
de Santa-Ana, pour aller vivre et y servir de chapelains
dans I'asile de Bienfaisance. Is y exercerent cette charge
durant quatorze ans, dtant aussi confesseurs des soeurs, dont
ils prirent la direction. Cependant, ils n'oublirent pasleur
ministcre principal et donnerent des missions en differents
points de l'ile, soit seuls, soit accompagnant l'eveque dans
la visite pastorale. Ils durent aussi pricher des caremes a la
cathidrale, donnerdes missions dans le quartierdelaMarine,
les exercices des ordinands, etc.
A la sortie des Missionnaires de Santa-Ana, I'eveque
concut le projet de transporterle petit siminaire a la ville de
San-Germano situde an sud-ouest de I'ile. A cet effet, il fit
construire un idifice et une iglise en plus de celle quiexistait, poury placerle seminaire et la maison de missions que
les missionnaires charges de ces deux aeuvres habiteraient.
Ce projet ne riussit pas non plus, et les choses resterent au
mdme point oit ellesitaient. Avec les annees, cette maison a
itc occupee par les Franciscains, les Ridemptoristes, les
Augustins; elleest aujourd'hui convent des Religieuses Carmelites.
III
L'dveque confie aux Missionnaires l'dglise Saint-Joseph

et la direction du sdminaire.
Enfin arriva le temps que la divine Providence avait
decreti pour la realisation du projet, si souvent retardd, de
sl fondation des Missionnaires. Le Visiteur, disireux de
seconder les vues de l'eveque, s'empressa de lui envoyer
MM. Vega, Urien (Benito), Barquin et Farguas, avec deux
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frtres coadjuteurs, lesquels, avec les P. Garcia et Mejia
residant A San-Juan, formerent la communautd relativement nombreuse, qui, par ordre de f'veque, se chargea de
1'eglise appel&e autrefois Saint-Thomas d'Aquin, une des
plus belles de l'ile, et propriiti des Dominicains jusqu'au
temps de la restauration, oh elle fut mise a la disposition de
I'ivichi. Les Pres Jdsuites la desservireat un certain temps
oi elle changea son nom primitif en celui de Saint-Joseph,
sous lequel elle est connue aujourd'hui. C'est une des plus
anciennes de Porto-Rico. Sur cette 6glise, la famille de Ponce
de Leon, conquirant et premier gouverneur de Tile, exergait un droit de patronage, avec faculti d'y apposer son
blason avec ses armes, qui existent encore sur le mur de la
porte de la sacristie, du c6te de l'Evangile.
En septembre 1889, M. Garcia fut envoyd a la Havane
par le Visiteur, et, a peine arrive, il regut sa nomination de
supdrieur de la maison de la Merced aLa Havane; M. Mejia
fut son successeur a Porto-Rico.
En cette meme annie, l'vdque de Porto-Rico donna aux
Missionnaires la direction et l'administration du grand
seminaire, et, apres contrat, ils prirent possession de cet
6tablissement, le 17 septembre 1891.
Pendant neuf ans, les Missionnaires cultiverent cette intiressante pipiniere, et, grace a Dieu, il en. sortit successivement un bon nombre de pritres, lesquels sont presentemeat a la tete de paroisses importantes, oh ils exercent leur
zele a 1'dification de tous.
Mais vint la guerre espagnole-americaine dont on connait le rdsultat. Le seminaire perdit ses ressources, ne
recevant plus rien de 'Etat espagnol. En cette situation,.
Mgr Blenk, precidemment cure a la Nouvelle-Orleans,
devenu iveque de Porto-Rico (1899), se determina a envoyer a Baltimore les quelques sdminaristes qui restaient.
Le seminaire s'iteignit par ce fair.
Les Missionnaires n'avaient plus qu'a se retirer; ils
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retournErent alors & leur ancienne maison de la rue
Saint-Sebastien, pour desservir l'glise de Saint-Joseph,
itre chapelains des maisons des Filles de la Charite, s'occupant aussi des associations pieuses. Durant les neut
annies que le grand seminaire fut dirigi par les Pritres
de la Mission, les recteurs ont et6: M. Mejia jusqu'en
1896; M. Soriano, M. Muniain (Victoriano) et M. Vilanueva.
Mgr Jacques Blenk ayant itC nomm6 archeveque de la
Nouvelle-Orlians (Etats-Unis) en 19o6, son successeur a

Porto-Rico fut Mgr Jones, de lordre de Saint-Augustin,
qui prit possession du siege episcopal en mars 19o7. D'un
caract&re actif, d'un zele apostolique pen commun, il est
tout devou iason ministere. Depuis le peu de temps qu'il
est dans le diocese, Mgr Jones I'a visiti en entier, administrant partout le sacrement de la confirmation. II a toujours avec lui deux Missionnaires pour faire mission la ou
il passe, et pour instruire et catichiser les confirmes.
Il a pour les Missionnaires et les Filles de la Charite une
particuliere bienveillance. En aott 1907, le gouvernement de Washington envoya un commissaire pour rdgler
definitivement la question des biens de 'PEglise; l'arrangement se fit selon les vues de I'Eveque, grace a son tact
et A sa prudence.
Aux Etats-Unis, les 6glises sont- toutes paroissiales;
Monseigneur s'occupe d'eriger la n6tre de cette maniere,
et bient6t ce sera un fait accompli. La Congregation a une
autre maison dans file; nous en parlerons dans un autre
chapitre.
IV
Fondationde la mission de Ponce.
Ponce, ville de l'ile de Porto-Rico est un chef-lieu du
district, a 80 kilom6tres au sud-ouest de San-Juan, dans
une plaine prs du littoral du Sud ; sa population est de
37 545 habitants. Un tramway de 2 ki!ometres la relie a
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son port, Puertode Ponce, prot6gi des vents par des collines pen ilevies et dont la bale a 8 kilometres de largeur
sur 3 de profondeur.
Le district de Ponce avait, en 1876, 133 741 habitants,
dont 68 295 blancs et 55 446 individus de couleur.
C'est sur les instances tres vives et renouvelees pendant
plusieurs annees de l'eveque diocisain Mgr Puig, pressant
les Pritres de la Mission d'accepter la paroisse de Ponce,
qu'ils acciderent & ce desir.
L'accord entre Mgrl' Eveque et les Supdrieurs itant fait,
le Jo octobre 1892 s'embarquerent au port de Cadix,
MM. Roura, supirieur, Rodriguez (Serafin) et Vicario, lesquels, avec M. Barquinde la maison de San Juan de PortoRico et deux freres coadjuteurs, devaient former la nouvelle communauti de Ponce.
Les Missionnaires etaient bien eloignis de penser A la
reception hostile que leur preparait la population de Ponce,
laquelle avait pris pour des veritis les bruits rdpandus par
la mauvaise presse. On les avait reprisentes comme des
gens incultes et Ademi sauvages. Ils ne purent entrer dans
la ville qu'escortis de gardes civiles.
Les preventions subsisterent d'abord. II faut y ajouter
I'indiffdrence en matiere de religion; car les personnes qui
allaient a la messe les jours de feie etaient rares alors, et
plus rares encore celles qui frdquentaient les sacrements.
On ne connaissait qu'un ou deux hommes en ce cas, cela
dans une population de 5oooo ames qui s'appelle catholique. On peut se faire une idee de l'aridite du champ dans
lequel il allait falloir travailler.
La situation 6tait plut6t faite pour decourager les mieux
disposes. Les Missionnaires etaient de jeunes prdtres recemment ordonnes, exception faite de M. Roura, le superieur.
Grace au courage qu'il leur inspirait par sa prudence et
son calme, ils purent soutenir cette situation pinible et ils
finirent par s'y accoutumer et par en triompher.
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V
Premiers travaux des Missionnaires A Ponce
Les premiers soins de M. Roura et de ses compagnons
furent de s'occuper du plus urgent qui etait de remettre en
etat convenable 1'eglise paroistiale; elle demandait un nettoyagecomplet. En mdme temps, les Missionnaires, sans
bruit, mirent la main a l'accomplissement de leurs devoirs
paroissiaux, allant avec empressement ot on les appelait
pour baptiser, marier, administrer les infirmes, a la Tille
et i la campagne, entendre les confessions a la paroisse,
sans negliger le culte et la predication.
Cette conduite irriprochable et laborieuse. des Missionnaires appela 'attention des habitants, qui, d'ailleurs, n'etaient pas accoutumes a ce qu'ils avaient maintenant sous
les yeux. Bient6t se cria un courant de sympathie qui se
convertit en respect et plus tard en amour et en vineration.
Les choses reprirent peu a peu un cours normalet les gens
vinrent a l'eglise plus nombreux. On constata en meme
temps une frdquentation plus assidue des sacrements.
M. Roura appela alors les prisidentes des associations
existantesqui avaient d'abord ddclar6 qu'elles ne voulaient
pas continuer leur oeuvre; ii appela aussi les associces
ct les iLhoria touies a iaccomplissement de leurs r.glements
respectifs; tout se riorganisa. 11 detblit aussi sans grande
difficuli de nouvelles oeuvres, indiquant la maniere de
fonctionner et Iordre i suivre pour leur bonne marche,
afin que cela ne nuisit pas au travail du confessionnal, qui,
d6ja, eiait devenu considerable.
Une entreprise qui preoccupait particulierement, c'tait
la r6paration intirieure de 1'glise, laquelle, bien que n'6tant pas un mod6le d'architecture, est cependant belle et
assez grande. Elle a trois nefs divises par de belles colonnes de style roman; le transept a ses chapelles avec un
nombre suffisant d'autels, mais petits ainsi que les statues,
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et le tout etait en mauvais etat. I1 itait necessaire de faire
trois autels neufs, le maitre-autel et les autels lateraux, et
de peindre Pintirieur de l'iglise. Pour ces travaux qui
devaient se faire successivement, il fallait une somme
relativement consid6rable. On s'adressa a la gdndrositi des
fiddles, on nomma des commission de dames et on employa tous les moyens pourobtenir le resultat desire; enfin,
l'affaire eut un brillant risultat, plus de 3oooo francs
furent riunis et employds aux reparations. La gloire, apres
Dieu, en revient a l'activiti de M. Roura.
Ce qu'il y avait de plus urgent pour la ville etait regle;
il etait n6cessaire de penser aussi aux dix-huit faubourgs
qui forment la juridiction de Ponce.
A cet effet, on chercha en chacun d'eux la maison la plus
convenable pour y riunir le peuple et pour y celebrer la
sainte messe et y enseigner le catechisme. Les Missionnaires visitirent tous les villages bien qu'ils tussent eloignes
les uns des autres et de la ville, et qu'il n'y eut souvent
d'autres chemins que ceux qui sont accessibles aux chevres.
Cependant, mille fois plus tristes que les chemins etaient
l'ignorance et la corruption de ces pauvres gens, dont un
grand nombre n'avaient jamais vu aucun prdtre, au point de
fuir de frayeur en leur presence. Personne n'avait jamais
entendu parler de mission. On ne peut dire le travail qu'il
fallait se donner pour catichiser ces Indiens, auxquels il
fallut enseigner jusqu'aux choses qui sont de neccssite
pour sauver son aime. Le fruit principal de ces missions itait de legitimer les unions illicites, plaie sociale
effrayante qui, dans ces pays, ronge et d6truit les bonnes
mceurs et affaiblit la famille. On exhorta les fidJles A ne
pas laisser mourir les infirmes sans recevoir les sacrements,
car, soit indifference, soit apathie, la plupart de ces malheureux chritiens expirent sans les secours de la religion,
sans s'etre jamais demandi quelles sont leurs destinees
futures.
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M. Roura ne se contenta pas d'avoir mend a bonne fin
les ceuvres ci-dessus mentionnees, il aspirait A faire plus.
Avant d'en parler, je veux mentionner un fait, lequel,
humainement consideri, pourrait s'appeler un malheur veritable, mais qui, regardi surnaturellement, comme doivent
se voir ces choses-la, fut providentiel. II devint, en effet,
I'occasion qui affermit l'existence des Missionnaires a
Ponce. Je fais allusion A l'incendie de leur maison.
Le 7 avril 1896, a trois heures du matin, un cri effrayant
de: a Au feu! nous brilons ! * pousse par un des Missionnaires, mit en mouvement tous les autres, qui, se voyant
environnes de flammes, prennent leur soutane et se jettent
pieds nus dans la rue. Cinq minutes plus tard, ils eussent
ite ensevelis sous les ruines, car la maison s'ecroula com-

pltement. Le c6td providentiel de 'accident fut celui-ci:
la plupart des habitants crurent que l'incendie avait ite
allum6 par malveillance. Cette conduite infAme les indigna en mdme temps qu'elle produisait la compassion et la
considdration pour les victimes. De ginereux sentiments
s'emparerent du ceur des habitants de Ponce et, d'une
maniere spontan6e, ils chercherent une maison et la pourvurent de tout le necessaire. A cause de cela, un des missionnaires disait plaisamment: a L'incendie a peut-etre ete
allumd par malveillance; ce qu'il.y a de certain, c'est que
nous avions de vieux meubles, et que, maintenant, nous
en avons de tout neufs et de plus beaux. .
VI

M. Roura i•ablit un collage

Ponce.
P

. J'ai dit que M. Roura aspirait A realiser des ceuvres
nouvelles. Voici de quoi il s'agit.
. Depuis quelque temps, M. Roura entretenait dans son
esprit une idee, qui, si on pouvait la realiser, devait donner les meilleurs resultats pour la religion, et faire hon-
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neur a la ville de Ponce. C'itait d'etablir dans cette ville
un college pour l'enseignement primaire et l'enseignement
secondaire, incorpor it 1'Institut et subventionni par la
deputation provinciale et par I'Etat.
I1est impossible de compter les voyages que M. Roura
fit dans 1'ile, et la peine qu'il prit pour convaincre les
deputes de la necessiti et de l'utiliti de son projet. Sa constance et sa patience en vinrent a bout.
Le college fut itabli sous les meilleurs auspices et frequentd par un grand nombre d'elýves; ii acquit un grand
nom dans toute 'ile, et si les ev6nements de 1898 n'eussent
pas trouble si profondiment Iordre des choses, I'ceuvre de
M. Roura serait 1 pour attester a la postdritd ce que vaut
une volonte fermeau service du bien, quand elle est poussee par la charitd et le zle du salut des Ames.
MM. Cano (Melquiades), Janices-Rodriguez (Manuel)
et de la Calle vinrent d'fspagne pour faire les classes avec
MM. Rodriguez (Siratin), Vicario, Pena, deux freres et
deux sdculiers, et ils menerent I'euvre a bonne fin.
L'apostolat de M. Roura a Ponce itait fini. Les Supdrieurs, voyant qu'il avait besoin de repos, 1'envoyerent &
San-Juan de Porto-Rico, comme directeur des Filles de la
Charite (avril 1897). II fut tres regretti a Ponce, car non
seulement on voyait en lui un pere aimant et tendre, mais
aussi un homme d'un grand coeur. C'est a lui que la ville
de Ponce devait ce qu'elle avait gagne depuis quelques
annies au point de vue religieux.
M. Roura fut remplace par M. Villanueva (Lionard) ;
celui-ci se proposa d'amiliorer le collIge; mais son court
sdjour a Ponce 1'empecha de realiser son projet. II passa a
Saint-Jean de Porto-Rico, en janvier 1898, pour itre charge
de la direction du s6minaire concilaire confie aux Pretres
de la Mission, comme nous le dirons plus loin. M. Vicario
prit sa place.
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VII

Nouvelle epoque pour la maison de Ponce.
Depuis le 25 juillet 1898, date de l'invasion americaine,
-ommena pour file de Porto-Rico une nouvelle epoque.
L'ordre politique, social et religieux, subiten peu de temps
un grand changement. Dans I'ordre politique, une ile,
belle et riche, enchassee par Christophe Coiomb i la couronne de Castille, il y avait plus de quatre cents ans, fut
arrachee brusquement de la couronne et un million de ses
habitants cesserent d'etre espagnols.
Dans l'ordre social, les hommes de la race saxonne succidaient a la race latine, si differente par sa langue, par ses
moeurs, ainsi que par son caractere. Dans Pordre religieux,
furent introduites la liberti des culies et la separation de
I'Eglise ; les catholiques, par consequent, se trouvaient sans
ressources pourie culte et la reparation des iglises.
Telsfurent les effets de I'invasion des Americains; tout
cela, en outre des ievnements inevitables de la guerre et
-sans compter les vengeances, dont quelques pretres, quelques religieux et quelques personnes honndtes furent victimes.
Les Pretres de la Mission de la ville de Ponce furent
accuses injustement par le peuple de garder chez eux des
-armes et de cacher les munitions des soldats espagnols, et
ils eurent i subir une perquisition effectu6e par les soldats
americains. Les accusateurs, au nombre de quatre cents,
-taient restis i la porte. On calomnia dans un autre sens
les Missionnaires en disant qu'ils s'etaient faits citoyens
americains et qu'ils -taient passes sous l'obissance du
cardinal Gibbons; il etait naturel alors de dire que les
missionnaires etaient des traitres. Une si ridicule inculpation ne devait miriter de la part des personnes sensees
qu'un sourire de mepris, et cependant il n'en etait pas ainsi.
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Les autoritis de San-Juan ajoutaient foi a ces calomnies.
Le gouverneur eccldsiastique pensa les interdire ; mais
apres avoir r6flichi, it se contenta d'ordonner au curd le
plus proche de faire une enquite minutieuse et d'agir
d'aprbs le resultat. C'est alors que ressortit d'une maniere
evidente l'innocence des Prdtres de la Mission. J'ai ddja dit
en quel dtat se trouvaient 'PEgliseet le clergd. D'une part,
etaient supprimdes les subventions de I'Etat; d'une autre
part, les fideles n'dtaient pas habituds A soutenir leurs prdtres. On craignait que ces pritres ne fussent obligds de
quitter leur poste. Mais heureusement, il n'en fut pas ainsi.
Le clergd de Porto-Rico donna la plus grande preuve de
devouement, jusqu'a ce qu'on trouvat le moyen de lui
procurer une honnete subsistance.
Quant aux Pretres de la Mission de la ville de Ponce,
quoiqu'ils eussent perdu les traitements de curd et de vicaires de la paroisse et les revenus du collge, qui resta sans
eleves. les Supdrieurs ayant ddtermine de le fermer, malgr6 tout, dis-je, la Providence les protegea visiblement. Iis
ne manquerent de rien, quoique la communautd fat nombreuse et qu'ils eussent beaucoup de charges.
(A suivre.)

BRESIL
RECIT DE VOYAGE AU PARANA
PAR M. SLOMINSKI, PRETRE DE LA MISSION,

VISITEUR DE POLOGNE

(Annales polonaises, Rocniki, etc., 1907, p. I et suiv.; traduction.)
(Suite. Voy. Annales, ci-dessus, p.

io).

Nous serions restds volontiers plus longtemps dans la
belle ville de Bahia, mais le capitaine du navire nous fit savoir que nous devions 8tre sur le bateau Ie 20 novembre A
neuf heures du matin, car, i cette heure, on continuerait le
32
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voyage; ii fallait done prendre conge de nos h6tes. Nos confreres nous firent leurs adieux d'une maniere cordiale et
nous souhaiterent un heureux retour, car iis m'inviterent
i revenir cbez eux i mon retour du Parana. M. le procureur nous conduisit lui-meme en tram ilectrique jusqu'au
rivage out nous attendait le bateau. En chemin, nous avons
envoyd une depdche i M. Bayer pour lui annoncer notre
arrivee le 23 novembre dans la capitale du Bresil. Rio de
Janeiro.
Sur une barque, nous nous rendons a notre Zygmunt,
oi nous arrivons vers huit heures et demie. Le capitaine
demeura un peu confus de devoir nous annoncer que nous
n'allions pas partir tout de suite, car on n'avait pas encore
fini de charger. Nous restons done encore jusqu'a trois
heures trois quarts du soir dans le port de Bahia.
En attendant le depart de notre bateau, nous examinons
un peu autour de nous. LA se trouvait un bateau bresilien qui
avait les pavilions baisses en signe de deuil. car il y avait i
bord un mort. Nous apprenons alors que, quelques jours
auparavant, on avait assassine i Rio de Janeiro un pritre,
qui etait senateur au Parlement, r6sidant dans cette ville, et
que ce bateau, qui etait devant nous transporait sa dipouille
mortelle dans sa ville d'origine, a Aracay. La hardiesse avec
laquelle ce pritre diclarait son opinion au Parlement avait
irritd ses adversaires et amene le meurtre.
Le vendredi 23 novembre, a deux heures du soir, se termine notre voyage de Bahia a Rio de Janeiro. Chaque jour,
la vue de plusieurs bateaux nous disait que nous n'itions
plus loin du centre de ce mouvement, c'est-&-dire de la capitale du Brisil. Dans l'apres-midi, ce 23 novembre, nous
sommes dans le port de Rio de Janeiro.
I1 n'y a pas, semble-t-il, de plus belle entree que celleci. II est impossible de ddcrire les aspects varies de ce rivage et les sommets elev&s des montagnes qui longent la
c6te. Cette grande capitale a une population de pris d'un
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million d'habitants; la ville qui s'adosse A des montagnes
grandioses se distingue par ses nombreux palais et ses
clochers; sur la c6te, & l'extremit6 de la ville, se trouve le
port fortifid de Santa CruT, dont tout Brisilien est fier; la,
il y a comme une foret de mats : ce sont les navires qui se
trouventen rade, parmi lesquels on distingue quelques vaisseaux de guerre.
A I'angle principal, a I'entre du port, s'dleve le magnifique Palais panamericain, qui a ite bati recemment par les
Brisiliens pour y tenir un congres des deliguds de I'Amiriquedu Nord et de I'Amerique du Sud; le projet serait de
riunir les deux Am&riques en un seul et meme grand Etat.
Tout cela attira notre attention d'une manire particuliere,
surtouti cause de la grande renommee de ce panorama.
Parmi les nombreuxet magnifiques edifices de la ville de
Rio, nous en remarquames un d'une grandeur extraordinaire, avec une gracieuse coupole et situi pr6s du bord de la
mer : c'est Ih6pital appeld Santa Casa da Misericordia,
nous dit-on. C'est Ia justement que nous pensons nous
rendre, car nous savons que nos confreres y exercent leur
ministere. Apres avoir accompli les formalites d'usage et
dit au revoir pour toujours a nos compagnons de voyage,
nous quittons le bateau; car, bien que nous ne soyons pas
encore arrives an terme de notre voyage, nous devons nous
arr&ter ici. Notre Zygmunt ne peut nous conduire plus
loin, car il ne s'arrite pas a Paranagua, petit port du Parana,
mais continue sa route directement jusqu'A Buenos-Aires.
I1 nous faudra done rester A Rio de Janeiro en attendant
une occasion pour aller plus loin.
Etant arrives heureusement du bateau au rivage avec une
petite barque, nous nous rendons a pied a la Santa Casa.
C'est un h6pital immense, ou il y a place pour plus de
mille trois cents malades; il est pourvu de toutesles commodites et si bien installe qu'il pourrait rivaliser avec n'importe quel grand h6pital en Europe. A l'entrde de l'h6-
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pital nous rencontrons une soeur de Chariti, et nous lui
disons que nous sommes des Missionnaires polonais en
voyage pour le Parana. La seur, toute contente, nous apprend qu'il y a l deux seurs polonaises, et que si nous le
desirons, elle irait aussit6t les appeler pour nous les presenter. Peu d'instants apres, les deux soeurs etaient devant
nous. L'une d'elles, la sceur Lucie, m'itait connue et je
l'avais vue dans la maison des sceurs polonaises, a Juvisy,
en France; I'autre etait la soeur Euginie Waszkowska.
Elles s'etaient offertes toutes deux pour les Missions etrangeres, et sont maintenant ici, oh elles ont fet envoyees.
Un coin de l'h6pital est reservi pour la demeure des missionnaires. Nous nous empressons de nous rendre aupres
d'eux, et bient6t nous sommes comme chez nous, car les
missionnaires nous font I'accueil le plus cordial.
Nous jouissons alors de la vue superbe que nous offre le
golfe avec la mer qui s'6tend presque a nos pieds. Malheureusement, le soir, nous apprenons par le journal que le bateau Itaperuna,qui va chaque samedi de Rio de Janeiro a
Paranagua, d'oh ii retourne le lundi, a et4 arreti par o force
majeure a jusqu'a mercredi. Nous avions compti sur ce depart, car les n6tres devaient nousattendre h Parana pour le
lundi, d'apres notre dip&che de Bahia, qui leur annoncait
notre arrivee a Rio de Janeiro Ie vendredi.
Nous n'avions qu'a nous resigner, et nos h6tes nous timoign6rent leur grand contentement de nous voir ainsi
passer un peu plus de temps au milieu d'eux. Nous avons
1 l'occasion de voir Rio de Janeiro pendant cinq jours;
et la ville mdrite d'etre visitie, car elle est tres belle et tres
intiressan e.
Le lendemain done, nous nous rendons a la maison centrale
des Missionnaires, ot reside le Visiteur de cette province.
Malheureusement, nous ne le trouvons pas, car il etait en
voyage pour la visite des maisons de sa province. Cette visite demande beaucoup de temps, car la province s'etend
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sur tout le Brisil, et les maisons, au nombre de quinze, se
trouvent a grande distance l'une de l'autre.
II y a dans cette province environ cent pritres de notre
Congregation, et aussi deux dvdques, celui de Victoria et
celui de Rio Grande. Les oeuvres de cette province sont
tres prosperes; il y a parmi ces oeuvres six grands et petits
seminaires diocesains. Les confreres, dans cette province,
sont en majeure partie de nationalite francaise. Je fais remarquer en passant que, outre cette province, il y a encore
trois autres provinces de notre Congregation dans 1'Amirique du Sud.
Comme nous avions du temps, nous sommes allis voir
les principales oeuvres dirigees par les enfants de saint Vincent dans cette ville. Nous en arons profire aussi pour voir
un peu la ville elle-meme. Rio de Janeiro est une ville entierement restauree de nos jours. Toutes les rues sont tracees tres regulierement, et bordees par de magnitiques edifices en pierre. La grande et nouvelle avenida, ou boulevard, ne trouve peut-etre nulle part sa pareille. Le Corso
est aussi une place tres large. Grice aux soins de la commission sanitaire, chargee de combattre au prix des plus grands
efforts et par la plus severe vigilance le danger de la fibvre
jaune, la ville de Rio de Janeiro estpeut-dtre aujourd'hui
une des plus belles et des plus agrdables cites.
Un tramway electrique entretient les communications
avec plusieurs quartiers et les principaux points de la ville.
Entre autres oeuvres, les Filles de la Charite dirigent A
Rio un college ou pensionnat de jeunes filles, parmi lesquelles se trouvent les enfants des plus grandes families.
Justemeut, ii y avait au pensionnat une ceremonie importante, a savoir la fin de l'annee scolaire et la distribution
des prix, laquelle etait pr6sidie par S. Em. le cardinal
archev&que de Rio de Janeiro, Mgr Joachim Arcoverde
Cavalcant;. A c6td diu college, i y a une belle iglise gothique
bitie d'apres les plans de M. Clavelin, notre confrere;
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c'est le superieur residant a la maison centrale des Missionnaires, c'est lui aussi qui nous a donnC une si genireuse
hospitalite et qui nous a accompagnes dans notre visite.
Nous avons vu aussi le grandorphelinat de garqons; primitivement, il n'y avait que des enfants de families frangaises; mais, aujourd'hui, on y admet galement les garions
de parents brisiliens. C'est dans cet itablissement, le 26 novembre, que nous avons appris par le journal la triste nouvelle de la mort de Mgr l'archeveque Stablewski.
A la maison centrale des soeurs, nous avons visidt les
grands et riches magasins des pauvres. C'est dans une
grande salle que les pauvres viennent prendre ce qui leur a
eit prepare. Tout est 1'oeuvre des Dames de la Chariti, qui
priparent les provisions et autres choses pour les pauvres.
Nous avons appris que la bienfaisance est tres grande de la
part des habitants aises de la capitale.
Je n'ai pas besoin de dicrire ici toutes les oeuvrcs des
soeurs de Chariti dans cette ville; ces oeuvres sont nombreuses et prosperes. Les confreres aussi ont des occupations multiples avec toutes ces oeuvres.
Dans I'apres-midi du 26 novembre, nous sommes alles
faire une promenade A Petropolis. Nous traversons le golfe
en une heure, puis nous faisons une heure de chemin de
fer; enfin, nous passons encore une demi-heure dans le
tramway a roues dentees qui doit nous monter vers Petropolis, situd a 8oo metres au-dessus du niveau de la mer, au
milieu d'une chaine de montagnes qui s'etendent jusqu'aux
bords de ia mer. Petropolis est la villegiature de tous les
riches de la capitale, ofi lesgrandes chaleurs sont insupportables. Les bases de cete ville ont etc jetees par les Allemands et ils commencerent i elever quand l'empereur don
Pedro y faisait bitir sa risidence d'ete; c'est quelque chose
dans le gout du palais de Skarbkowski, i Leopold, sealement plus petit. La residence de 1'empereur, A Petropolis,
assez petite, mais tr6s eldgante, se trouve au milieu d'un
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parc magnifique. Cest 1l que reside maiutenant en particulier la fillede I'empereur expulse. Mais elle n'est pas libre
de franchir les limites du pays; elle demeure 1i seulement
et ne peut aller o6 elle veut. C'est pourquoi elle a mis sa rdsidence a la disposition des religieuses de Sion, qui y dirigent un pensionnat. Tous les diplomatesde l'Etat ainsique
le nonce apostolique demeurent ici, et vont a Rio pour les
sessions diplomatiques. Nos confreres ont A Petropolis
un seminaire interne, un petit seminaire et un collge. Les
Filles de la Charit6 ont aussi un beau pensionnat, une
icole et un orphelinat. Au college, avaient lieu justement les
examens de la fin de I'annee scolaire. Les ilIves du petit
siminaire font leurs etudes avec ceux du college. Le soir,
nous sommes retournes a Rio, afin de continuer le lendemain notre voyage sur mer.
Le Seigneur nous envoya un ange gardien pour ce lointain voyage dans la personne de M. Rocha, in confrere br&silien, qui partit avec nous pour Curityba, ott ii allait pre cher une retraite ecclisiastique pour les prdtres du diocese.
Notre bateau, I'ltaperuna, devait partir le 28 novembre a
quatre heures de rapres-midi. Nous disons donc au revoir
a nos confreres A Rio et, a trois heures, nous sommes de;a
sur le bateau. Mais le chargement du bateau n'etait pas encore tini, et c'est A peine a sept heures du soir que nous
nous mettons en route. Enfin,le 20 novembre, dansl'apr6smidi, nous arrivons a Paranagua.
(A suivre.)
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SOUVENIRS DE VOYAGES
DANS L'AMERIQUE CENTRALE ET L'AMERIQUE DU SUD
14 OCTOBRE 19o5 -

i5 AVRIL i0o8

Compte rendu de la scur PINAT, Visitatrice,
d la tr6s honorie M&re KIEFFRa, a Paris.
(Suite; voyez ci-dessus, t. 74, p. 297.)

BOLIVIE
D'Arequipa, nous partimes pour La Paz (le 5 dicembre 1906;; c'6eait a sept heures du matin; nous primes
le chemin de fer que nous ne devions quitter qu'i sept
heures du soir.
Ce trajet se fait encore an milieu des montagnes dont
la variete nous enchante et qu'on ne peut se lasser d'admirer. 1!acependant son c6ti penible, caron monteconstamment, et, pen a peu, I'air manque. A Cruyero Alto, station
qui est A pen pres a la moiti6 du voyage, ii y a 4000 metres
au-dessus du niveau de la mer.
II faut alors fermer pores et fenetres, si l'on veut 6viter
le soroche, malaise cause par l'elivation et qui amine quelquefois des saignements de nez et des crachements de sang.
Nous avons itc heureusement preservies de cet inconvenient. A sept heures du soir, la bonne soeur Combes, supdrieure a I'h6pital de Puno, venait nous saluer par une pluie
battante et nous embarquer immediatement sur le Goya,
petit vapeur qui se trouve a la descente du train.
Nous avions une tres bonne cabine, ce qui nous facilita
le passage du lac Titicaca, dont les eaux, g6neralement

calmes et limpides, furent, pendant 1'espace de trois heures,
assez agities pour donner le mal de mer.
Nous y avons passd la nuit et le lendemain sommesarrivies vers dix heures et demie i Guayqui, oi ma sceur Crd-

pey 6tait venue a notre rencontre avec une compagne. A
une heure et demie, nous prenions le chemin de fer, et, quatre
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heures apres, nous arrivions a La Paz. Toujours, nous
jouissions de la vue grandiose des premieres montagncs,
derriere lesquelles apparaissent les Cordilleres, qui deja
excitent notre curieuse admiration et que nous devions
connaitre de plus pros en allant a Buenos-Ayres.
En approchant de La Paz, on traverse d'immenses
plaines de sable, oh il y a cependant un peu de verdure
pour les vigognes, gracieux petit animal ressemblant i la
biche et dont le poil est tres apprecii et sert a faire de magnifiques tapis. En vue de La Paz, on remplace la locomotive du train par une autre locomotive i Felectricitd, qui,
pendant une heure, descend rapidement les montagnes,
nous laissant voir et perdre de vue tour a tour La Paz,
qui s'en trouve entouree et qui y est presque ensevelie.
La Paz est une ville tres curieuse, d'aspect tout A fait
original par le grand nombre des costumes nulticolores
des Indiens. Les femmes sont particulirement interessantes,
portant toutes leur marmot dans un chile de couleur
voyante, qu'elles attachent a leur cou; leur jupe se compose de plusieurs jupes superposees dont le nombre depasse quelquefois sept... elles sont de toutes nuances, vert,
jaune, bleu, rouge, fixees a la ceinture par des especes de
plis suffisamment hauts pour les retenir toutes, ce qui leur
donne un tour tout a fait respectable.
Pour completer le costume, elles ont sur la tete un petit
chapeau de feutre gris, noir ou jaune et, lorsqu'elles vous
rencontrent, elles vous saluent a la mode des a Sefiores D.
Les rues de la Paz sont pour la plupart a pic et, pour les
gravir, il faut de temps en temps se retourner pour reprendre haleine.
Cette ville a aussi son cote europden avec ses jardins, ses
magasins et ses habitations. Les Filles de la Charit6 y ont
une creche, des vieillards des deux sexes, un orphelinat de
garcons et de filles, un bianchissage et un repassage pour la
ville oi travaillent quarante employees, et une categorie
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d'Indiennes, habillies a la mode de leur pays, ce qui ne
manque pas de charme.
A c6te de l'hospice, une bienfaitrice a fait construire an
asile pour quatre cents enfants.
Pour revenir i Puno, meme trajet en chemin de fer et
en petit bateau, l'Inca.
Cette fois, voyageant le jour, nous avons pu admirer les
beautds du fameux lac Titicaca, dont les eaux diminuent,
dit-on, au point d'inquieter. Les rives sont tres pittoresques; beaucoup de petites habitations sont perchees sur
le haut des montagnes, qui sont bien cultivdes, et Pon distingue plusieurs clochers qui annoncent des villages; ce
n'est qu'une suite de paysages tout i fait champetres et
rdellement gracieux. L'h6pital des Filles de la Chariti est i
I'extrmtite de la ville de Puno. Pour arriver, la route est
assez praticable. C'est un pays encore un pen primitif. 1 y
a beaucoup d'Indiens, mais plus sombres qu'A La Paz. On
y volt quantiti de troupeaux de lamas, jolies et gracieuses
bEtes, dont la demarche fiere a quelque chose du cerf; ce
sont les betes de charge, mais, quand on la leur donne trop
lourde pour leurs forces, elles refusent et se couchent par
terre. 11 ne faut pas les tourmenter, car elles se vengent en
vous jetant une salive qui fait des tachesqu'on ne peut enlever. Leur fourrure est tres belle, on en fait des tapis de tous
genres, tres estimis. C'est encore cet interessant animal qui
fournit le combustible de ce pays, qui est tres recherchi et
se paye fort cher.
Nos sceurs se divouent dans ce pays lointain, pres de ces
pauvres Indiensdont la misere est A I'galde 1'ignorance, et
I'on peut dire en toute veriti qu'elles sont par leur zeie charitable la providence du pays. Elles ont egalement des
classes pauvres, des orphelines et quelques pensionnaires.
C'est dans cette bonne petite famille que nous avons
c•6•bri la fete le Patronage de saint Vincent, et, quelques
jours plus tard, de retour AAriquipa, nous y avions la belle
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fete de Noel, messe de minuit, grand'messe en musique
par les orphelins et vepres solennelles chantees alternativement par les orphelins et les orphelines.
Le lendemain, apr6s avoir salu6 le respectable M. Duhamel, fait nos adieux a la bonne soeur Ficheux et i ses compagnes, nous partions pour Mollendo, ou nous devions
attendre le bateau pour le Chili.
Jetant un regard en arrifre, revoyant par la pensce tout
cet espace parcouru, le bien qui s'y repand et la place si
grande et si belle qu'y tient notre chere communauti des
Filles de la Charite, je ne pus qu'eprouver une grande
satisfaction et remercier Notre-Seigneur des b6nidictions
dont il veut bien les couvrir.
A suivre.)

BOLIVIE
Nous donnerons d'abord quelques renseignements sur
la Bolivie, puis sur la ville de Sucre, la capitale, d'oh vient
la lettre que nous allons citer.
La BOLIVIE, Etat de l'Amdrique du Sud, est limite par le

Pdrou a I'ouest, le Bresil au nord et a 1'est, le Paraguay
et la R6publique Argentine an sud, et le Chili au sudouest. Sa superficie est de 1834 ooo kilomtires carris,
c'est-a-dire environ deux fois plus etendue que celle de la
France. La population est d'environ deux millions trois
cents vingt-cinq mille habitants, dont deux cent cinquante
mille Indiens (ies autres creoles, n6gres ou mitis); capitale Sucre (Chuquisaca). II se divise en huit departements :
Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba, SantaCruz, Beni, Tarija.
La Bolivie est un haut plateau, domind par deux chaines
volcaniques, dont les principaux sommets sont: le Nevado
de Sorata (655o m.), le Sajama (6415 m.). Au nord et A
i'est s'etendent d'immenses plaines basses (Yungas, Llanos
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et Chaco borial). Au point de vue hydrographique, le plateau bolivien est remarquabie par son Desaguadero, qui
relie le lac Titicaca a la lagune de Pampa-Aullagas, et va
se perdre dans la Cienaga de Coipasa. Le versant oriental
est arrosi par la Madre de Dios et le Beni (bassin de
IAmazone), le Pilcomayo et le Vermejo (bassin du Paraguay). Le climat est varie, agreable A l'altitude de 3 ooo m6tres, chaud dans la region des Yungas (r 6oo m.).
La constitution, r6publicaine depuis 1826, fut modifiie
en 1828. Des lignes ferries, de construction recente, mettent
La Paz et Oruro en communication avec les ports du Pacifique.
Ce pays, sous le nom de Haut-Pdrou, fit partie d'abord
de la vice-royautd espagnole de Lima, puis de celle de Rio
de la Plata. II s'insurgea des i8o8, mais ne fut constitue
comme Etat particulier qu'en 1825, par le congres de Chuquisaca, apres la victoire remportde par le general Sucre,
a Ayacucho. II a regu son nom actuel en i'honneur de
Bolivar.
En i836,la Bolivie forma, avec le Bas-Pdrou, usie confederation, dont le general Santa-Cruz fut le president, mais
qui ne dura que trois ans. En :879, elle est entree avec le
Perou dans une guerre contre le Chili, qui lui a dicte la
paix en 1882, et qui occupe depuis ce temps les d6partements d'Atacama et de Mijillones, avec les ports servant de
debouches au riche plateau d'Atacama.
SUCRE, pricddemment Chuquisaca, nommd aussi auparavant Charcas et La Plata, est la capitale de la Bolivie, cheflieu du departement de Chuquisaca, i 2 700 metres d'altitude. Elle a recu son nom dugeneral Sucre dont on voulait
honorer la mimoire. Sa population est d'environ so ooo habitants.
Cette ville fut fondee vers 1529 par un des compagnons

de Pizarre, sur les ruines d'une ancienne ville peruvienne.
L'ind6pendance de la Bolivie fut proclamde A Chuquisaca
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en t8a5. Gene ville, alterna plusieurs fois avec La Paz,
comme capitale de la Bolivie. C'est un archevdchi.
Le gindral Sucre (Jose), dont la ville a pris le nom, fat
un des liberateurs de I'Amirique espagnole. Ne a Cumana,
(Venezuela), 1793-1829, il battit, sous les ordres de Bolivar, les Espagnols a la Plata (g820), a Guayaquil et a Pichincha j18a•), remporta, le 9 decembre 1824, la victoire
decisive d'Ayacucho, et fut clu en 1825, president A vie du
Haut-Pirou Bolivie); il abdiqua en 1828 et pirit assassini.
Lettre de M. CHOISNARD, Pritre de la Mission,

a M. A. FIAT, Superiesr general, d Paris.
Sucre, le 27 juin I9o8.

Ayant recu votre letire qui nous appelait i nous rendre
ASucre, en Bolivie, pour y prendre la direction d'un nouvel
6tablissement, M. Dupeux et moi, nous avons fait nos
adieux, et le samedi 16, nous partions de San-Salvador
pour le port d'Acajutla. Ce n'est pas sans un certain serrementde coeur que nous avons quitt cette terre du Salvador,
ou, pendant quatre ans, nous avons travaille.
Quand on quitte le centre Amerique pour se rendre dans
1'Amirique du Sud, il faut avoir soin de ne prendre atec
soi que de 1'argent amiricain ou anglais. Les dollars ont
cours partout,surtout jusqu'A Panama inclusivement. Depuis Panama jusqu'au Chili, c'est la livre sterling anglaise
qui est le plus en usage. Le vapeur qui nous a pris du Salvador a Panama est le mdme que celui qui nous avait amenes il y a quatre ans, lAcapulco, vieux bateau qui avait
could quelques mois auparavant dans la rade de San-Francisco, et qui faisait son premier voyage apres cet accident.
II a bien tenu la mer, et c'est un assez bon marcheur. Nous
avons emmend avec nous un jeune Salvadorien, Vincent
Garcia, qui se rendait a Cali (Colombie), pour commencer
son siminaire interne. Grande consolation pour nous de
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donner A la Compagnie un de nos eleves du cher s6minaire
de San-Salvador.
Nous arrivimes sans encombre A Panama, le mardi
26 novembre. Le bateau qui devait nous conduire au sud
itait au port d'Ancon, mais ne devait lever I'ancre que le
jeudi. Nous sommes descendus chez nos confreres de Panama, oi nous avons etd requs avec la plus cordiale fraternite. Nousavons pu celdbrer la fte de la Midaille miraculeuse a la maison de nos sceurs de San-Felipe. Les deux
jours de notre sdjour a Panama nous ont ete bien utiles
pour r6gler le passage de nos colis du bateau du nord au
bateau du sud. Regulierement, toutes les malles doivent
etre transporties du port d'Ancon a la ville de Panama, e t
revenir de la ville au port pour etre embarquies sur un
autre bateau. Moyennant des demarches aupres des autoritis, nous avons obtenu que nos bagages passeraient directement de l'Acapulco sur le Pdrou, bateau de la compagnie
anglaise qui devait nous conduire a Mollendo.
Le jeudi matin, nous prenions le train qui nous menait
au port d'Ancon, et, a midi, nous nous embarquions. Toutes
les cabines se sent vite remplies, il y avait foule. Beaucoup
de voyageurs revenaient de faire un tour en Europe et rentraient a l'Equateur ou au Perou. II y avait plusieurs Francais,sp6cialement le ministre de France en Bolivie,qui allait
a La Paz prendre possession de son poste, deux ndgociants
qui se rendaient egalement a La Paz et deux explorateurs
charges par le gouvernement francais de faire des dtudes
gdographiques en Bolivie. Cette bonne compagnie nous a
rendu moins monotone le voyage sur mer.
De Panama, nous avons file sur Guayaquil. Apres trois
ou quatre jours de pleine mer, nous arrivions a l'immense
embouchure du Guayas, que nous avons remontde jusqu'h
la ville de Guayaquil. Le site est splendide, mais la chaleur est extreme. Nous sommes restes plus de deux jours
en rade. Nous aurions desird descendre a terre pour saluer
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nos confreres, mais ii 6tait interditde sortir du vapeur, sous
peine d'etre mis en quarantaine dans les ports du Perou.
Nous sortons la nuit du port de Guayaquil. A un moment,
petite panique, le vapeur venait de toucher le fond de sable.
On nous rassure; le bateau un instant arrete reprend sa
course. Sur les c6tes du Perou, la temperature devient tres
fraiche a cause des courants d'eau froide qui viennent da
p6le antarciique. Les phoques se montrent par bandes,
plusieurs baleines s'approchent de nous. En rade du port
qui touche Trujillo, nous saluons de coeur nos confreres
du seminaire. Nous arrivons au Callao, grand port du Prou. La nuit approche. Un petit bateau nous prend pour
nous conduire a terre.
Au Callao, nous trouvons, A 5o metres du quai, le
tramway electrique, qui, en une petite demi-heure, pour
quelques centimes, nous conduit i Lima. A huit heures,
nous arrivons a la maison du bon M. Mivielle.
Notre bateau ne doit repartir que huit jours apres. Nous
profitons de ce ddlai pour nous reposer dans la capitale du
Perou, si riche en souvenirs. Une depeche du Visiteur,
M. Fargues, nous annonce que M. Guillen, actuellement a
Lima, va etre des n6tres pour le nouvel etablissement &
Sucre. Nous voila done trois au depart pour Mollendo. Le
quatri6me, M. Salas, nous attend &Ardquipa.
Le 19 decembre, nous remontons sur le vapeur Pdrou,
et, apres trois jours, nous arrivons an terrible port de Mollendo, o& la mer est ordinairement demontie, et ot le debarquement est perilleux. Ce jour-la, heureusement, la mer
est assez calme. M. Fargues vient avec une petite embarca
tion nous trouver sur le Perou. II prend le bateau pour
retourner au Chili. Nous n'avons que quelques minutes
pour nous entretenir. I1 estddja tard, le train pour Ardquipa
ne partira que le lendemain a midi. Les Filles de la Charitd de l'h6pital de Mollendo nous recoivent pour les quelques heures que nous avons a passer.
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Apres quelquesdifficults pour nos bagages,tout est rglI
au moment oi le train commence son ascension de la Cordillre.
Nous sommes en terre ferme,-mais en plein dans la montagne. En quelques heures, notre train est arrive a 2 ooo mtres au-dessus du niveau de la mer. Vers cinq heures, nous
entrons i Arequipa. Nos confreres sont i la gare, et nous
font une r6ceotion oleine d'affabilite. Le train de Puno doit
partir le lendemain matin; comme il n'y a quedeux departs
par semaine, nous decidons, M. Dupeux et moi, de ne pas
atterdre plus longtemps. MM. Guillen et Salas prendront
le train suivant et nous rejoindront i La Paz.
Douc, le lendemain matin a six heures, nous voici de
nouveau en chemin de fer. Le trajet d'Ardquipa a La Paz
n'est pas banal; pour certains temperaments, il est meme
dangereux, &cause du mal de montagne, le sorocho, car le
chemin de fer monte jusqu'A 5 ooo m6tres pour redescendre
ensuite i Puno, au lac Titicaca a environ 400oo0 metres. On
nousa conseille de prendre quelques pilules d'antipyrine,
nous nous en trouvons bien; et, i huit heures du soir, nous
dibarquons pour nous reembarquer sur le petit vapeur qui
traverse 'immense lac Titicaca. II fait nuit noire. On nous
donne une petite cabine, oi nous dormons tant bien que
mal, transis de froid. Au petit jour, nous sommes debout,
battant la semelle pour nous rchauffer. Cest une deIicieuse
promenade sur reau. Elle dure jusqu'i deux heures de
l'apres-midi.
Nous voici arrives au port de Huaqui; c'est la terre bolivienne."
Nous debarquons,et le train de La Paz est la, formi spdcialement pour tous les passagers. Les bagages restent en
douane; il faudra, deuxou trois jours apres, venir les chercher. Le train par, et, apres deux heures, nous apercevons,
dans les profondeurs pittoresques d'un grand ravin, la ville
de La Paz, capitale actuelle. Le train a vapeur s'arrite sut
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la hauteur, un train electrique peut seul faire le service,
depuis I'Alto jusqu'a la ville. M. Devisse est a 'Alto ave
plusieurs autres confreres. Tous les Lazaristes de Bolivie
se saluent fraternellement. A la nuit tombante, nous arrivons au seminaire conciliaire. C'est un vieux bAtiment que
remplacera bient6t un grand idifice dans un site plus ilevi.
Cest Ie 24 decmbre; Ie lendemain, nous c6lebrerons la f&te
de Noel.
Nous devons rester plusieurs jours & La Paz pour organiser notre expedition jusqu'a Sucre. Cest la parie la plus
penible et la plus difficile du voyage qui va commencer. 1I
faut se munir de vdements chauds, d'un bon poncho, sorte
de couverture carrie, avec un trou au milieu pour passer la
tete, d'un pardessus en caoutchouc, car c'est la saison des
pluies. De plus, on doit prendre avec soi toutes les provisions de bouche, car dans les pastas sur la route, on ne
trouve rien. MM. Salas et Guillen nous rejoignent le 27.
Nous devons passer par Oruro; pour y arriver, nous aurons quelques heures de cheminde fer jusqu'a Patacamayo.
La, une diligence nous prend et nous conduit a Sicasica ou
nous dormons dans laposadai peu pres convenablement.
Au petit jour, nous remontons dans notre patache, nous en
avons pour jusqu'a huit heures du soir. Et par quels chemins! Cest rimmense pampa tout impregn6e des pluies
abondantesqui viennent de tomber ou tombent encore. Une
providence speciale nous a fait sortir de ces bourbiers ipais
et profonds. A la nuit noire, nous arrivons A Oruro. Oh
descendre? On nous a dit que les Peres franciscains nous
recevraient, mais oi demeurent-ils? et i cette heure comment oser se presenter? Nous entrons a lh6telamiricain; on
nous fait grise mine; it vaut mieux chercher ailleurs; no us
allons a l'h6tel de France, et nous soupons. Pendant le
repas, un bon Pere franciscain etait a notre recherche, il
nous trouve; M. Devisse et moi, nous allons loger au couvent; ces autres messieurs, deja installis A l'h6tel, nous re-
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joindront le lendemain. Arrrives a Oruro le vendredi soir,
nous avons eid obligis d'attendre jusqu'au lundi, car nos
bagages n'arriverent que le samedi apres le dipart du train,
et, le dimancbe, le chemin de fer ne marche pas.
M. Salas et un autre compagnon partirent des le samedi
matin pour Challapata, d'ou se fait le voyage a dos de mule
jusqu'a Sucre; ils arrangerent notre expedition avec Ie cure
de cette paroisse. Du reste, il etait indispensable de rester
au moins un jour a Oruro.
A Oruro comme a La Paz, on nous plaint d'entreprendre
un voyage si long, si pinible et mime si pirilleux par le
temps des pluies.
Le lundi, nous arrivous AChallapata, et le mardi matin,
nous enfourchons nos mules, pour nous lancerdans la montagne i travers monts, vallies et pampas.
Vers midi, on rencontre la premiere posta, mod6le de
toutes celles que nous rencontrerons jusqu'i Sucre. Une
simple cour de ferme, une ou deux grandes chambres en
terre pour les voyageurs, quelques banes de terre : c'est
Aucacato, premiere station, tout le monde descend de
dessus ses betes. On se refait un peu, la posada a de l'eau
fraiche ou chaude, quelques ceufs,de la soupe bien pimentee; nous y ajoutons quelques conserves.
Nous remontons i mule pour arriver le soir I six heures
et demie, un peu moulus a l'autreposada,Levichuco. Nous
avons fait plus de 12 lieues, cett premiere journ6e, et
des lieues de plus de 6 kilom6tres. MM. Dupeux et Guillen sont tr6s fatigues et ne peuvent soper; la nuit leur
rendra un pen de force pour repartir au lever du soleil.
A notre riveil, nous trouvons la terre toute couverte
comme d'un beau tapis blanc; I'eau est glacee. Levichuco
est Pendroit le plus froid de la route. Nous allons apres
une longue montie d'une lieue traverser le point le plus
eleve de la Cordilldre : il fait froid, le vent souffle et cingle
nos visages. Le mal de montagne, le sorocho, enlere i nos
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bites une panic de leur force. Apres la montee, la descente;
il fauE des efforts d'equilibre pour demeurer perche sur larriere-train de sa mule; parfois il faut mettre pied a terre,
car I'animal ne pent traverser certains passages avec sa
charge sur le dos. Vers une heure, nous arrivons a la posta
Ancocagua, nous avons fait 8 lieues. Nous pourrions en
marchant toute Iapres-midi arriver i la ville de Macha;
mais vu la fatigue de deux confreres, nous decidons de
passer la soiree dans cetteposta.
Le lendemain, nous allons i Macha, of le curi, qui nous
attendait, nous recoit aimablement. On est un pen mieux
logi et nourri que dans les auberges de la route.
De Macha, oi il fait relativement chaud, nous allons i
Ocure, bien haut perchi, of le vent froid souffle plus fort. Le
p resbytere est trop ~troit pour nous loger; nous nous instalo ns la posta, et le cure nous rejoit a sa table pour manger.
Encore deux jours de marche et nous arriverons au but
de notre long voyage. Nous traversons les plus jolis sites;
ii y a quelques arbres, de la verdure et de dilicieux ruisseaux aux eaux limpides. Le dimanche matin, nous quittons la posta de Challoma; en marchant bien, nous arriverons le soir a Sucre. Nous dedeunons tres frugalement dans
une ferme, A Mama-Huasi, et nous remontons une derniere
fois sur nos mules, espirant bien n'en descendre qu'a Sucre.
Vers deux heures, d'une hauteur, encore i pros de 3 lieues
de distance, nous apercevons la ville adossie a deux montagnes. Nous distinguons tres bien le damier formi par
les rues dessinees en lignes droites, perpendiculaires les
lines sur les autres. La principale eglise, la cathidrale, au
centre; le couvent des Oratoriens, l'iglise Saint-Augustin
des Salesietrs, saH la droite; Saint-Michel, Saint-Francois,
Saint-Dominihqat, le Carmel, sur la gauche, et an sommet
du damier, pourf le couronner, le splendide convent de la
Recoleta, des Prets Franciscains espagnols. Nous saluons,
dmus, cette ville qui regoit pour la premikre fois la visite
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des enfants de saint Vincent de Paul. Mais il faut marcher,
car il y a encore deux on trois heures avant d'arriver. Aprbs
une heure de marche, nous apercevons Aquelques centaines
de metres de nombreux cavaliers; on vient Anotre rencontre:
c'est Mgr Arrieta, le vicaire geniral, avec plusieurs cures

SUCRE (BOLIVIE).

I.e seminaire est

situg

-

LA CATHEDRALE

dans la rue de face, imm&diatement apres la cathbdrale.

et chapelains, quelques Franciscains et Oratoriens, et un
groupe de grands seminaristes. Nous mettons tous pied a
terre; on nous recoit avec une touchante cordialiti. Nous
avons encore pres de 8 kilometres i faire. A 1'entree de
la ville, une voiture me prend avec un de mes confreres.
Nous traversons toute la ville et arrivons a cinq heures au
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couvent des Philippiens, l'oratoire de saint Philippe de
Neri. Le vinerable priv6t, M. Belisario Beldadillo, doyen
du chapitre mitropolitain, nous reCoit avec une amabiliti
toute paternelle. Nous rie pouvons encore descendre au
seminaire; il nous faudra, pendant une semaine, rester les
h6tes de rOratoire; nous nous rappelons tres naturellement les relations de saint Vincent avec les Oratoriens,
nous restons dans les traditions de notre Pere.
A peine etions-nous arrives an salon, que le vinere archevdque, Mgr Sibastien Pifferi, daigne venir nous souhaiter la
bienvenue.
Mgr I'archevqque fit annoncer i tout le clergi one
grande reunion de tous les pratres et religieux au seminaire pour le samedi 18 janvier. II veut rendre tres solen-:
nelle cette circonstance ou ii confie la direction de son seminaire aux enfants de saint Vincent de Paul. An jour et
l'heure indiques, on se reunit dans la grande salle desc
Actes; 6taient presents : Mgr I'archev&iue; le doyen du
chapitre, M. Belisario Belgadillo, et MM. les chanoines et
cures, notamment, M. le chanoine Arrien, recteur du semiminaire; Mgr le vicaire gindral Primo Arrieta; M. le mi
nistre du siminaire Santos Vedia; plusieurs Peres Rdcollets,
Oratoriens, Salisiens,'et tons les elives du seminaire conciliaire au nombre de quatre-vingts.
Mgr I'archeveque a prononce le discours suivant:
t

ViNERABLE DOYEN

DU CHAPITRE

i.TROPOLITAIN,

" RESPECTABLES CURES ET PRBTRE.,

a Nous avons l'indicible consolation et la tres agreable
satisfaction de vous annoncer que ce qui a fait l'objet des
plus vifs disirs, des aspirations constantes d'un grand nombre de prelats de cet archidiocese, et spicialement de nore
inoubliable predicesseur, que nous ne pleurerons jamais
assez, Mgr Miguel de los Santos Taborga, est aujourd'hoi
une tris heureuse rialite. Que Dieu soit beni et loun I Notre
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seminaire conciliaire tant aim6, ce jardin nacessaire et pr&.
cieux oh se placent, croissent, s'instruisent et se forment
les jeunes Samuel appeles, choisis et destines a la garde du
sanctuaire, pour porter ensuite la connaissance du vrai Dieu
a ceux qui l'ignorent, pour maintenir, pour preserver les
hommes contre la corruption des erreurs et des vices, et les
conduire avec tact et fermeti par les sentiers difficiles de la
vertu et de la sainteti, ce jardin, dis-je, le voici entre les
mains et sous la direction de jardiniers expirimentes qui le
feront fleurir et fructifier surabondamment. nous n'en doutons pas.
4 Les sages et ginCreux enfants de l'ap6tre de la chariti
au dix-septikme sikcle, le cklbre etglorieux saint Vincent de
Paul, accueillant avec une parfaite bonte les prieres et supplications de notre vaillant et diligent vicaire gendral, docteur Primo Arrieta, et accedant a nos instances rditeries,
supportant sans peur les privations et les dangers, triomphant avec grandeur d'Ame des obstacles et des difficultis,
entreprenant un long et penible voyage, sont arrives heureusement Acette capitale hospitaliere, disposds et risolus a
accepter la charge ardue et delicate, mais en meme temps,
noble, utile et miritoire, de I'ducation morale et de 1'instruction scientifique de nos jeunes et courageux seminaristes.
* En les installant aujourd'hui solennellement dans cet
itablissement, objet de notre particuliere predilection, et
en leur donnant formellement cette portion choisie de notre
troupeau, en qui se placent toutes nos espbrances dans le
gouvernement difficile de notre immense archidiocAse, que
la Providence divine nous a confii malgre notre insuffisance, nous agissons avec la conviction intime et assurie
qu'ils sauront correspondre pleinement A la confiance que
nous mettons en eux, et realiseront jusqu'au bout, heureusement, les aspirations qui sont les n6tres et celles de tous.
* Avec cette flatteuse espirance, nous leur souhaitons la
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plus cordiale bienvenue en notre nom, au nom du vienrable
chapitre mitropolitain, de MM. les curis, de tout le clergi
de l'archidiocese, et aussi de tous les habitants de cette
illustre et distinguee capitale et de toiies les populations de
I'archidiocese, exprimant les voeux les plus ardents afin que
leur sijour parmi nous soit prospere et durable, et qu'ils
recueillent les fruits les plus excellents et abondants de leur
sublime ministare.
a Avant de terminer, nous croyons de notre devoir de
rendre les plus vives actions de graces a M. le chanoine,
docteur don Victor Arrien, qui, avec la meilleure volonti et
la geinrositd la plus louable, a rempli la charge de recteur
avec une entiere satisfaction des eleves et de ses sup6rieurs,
non seulement dans les dernieres circonstances qui viennent
de se passer, mais aussi antirieurement. Que Dieu le recompense comme il le merite par I'abondance de ses cile stes
bin&dictions.
( En meme temps, nous exprimons aussi notre tres vive
reconnaissance au pritre distingue, M. Jose Santos Vedia,
pour la coopiration active et expirimentie qu'il a pret6e A
l'administration de cet etablissement, dans les fonctions de
ministre.
a Bien-aimes 6•lvesetnos chers fils en Jesus-Christ, a vous
aussi nous adressons une parole de satisfaction et de felicitation pour le bonheur que vous recevez d'avoir pour directeurs et professeurs des hommes si respectables et si habiles
dans Ikeuvre de 1'ducation morale et de l'instruction scientifique de la jeunesse,laquelle appelde par Dieu, dsire embrasser la carriere eccl6siastique, et se consacrer aux ministeres sacres. Nous vous exhortons A rendre A cet effet
l'hommage de votre gratitude a Celui d'oh procedent tous
les biens, et en meme temps nous vous recommandons tres
instamment de correspondre dignement, et comme vous le
devez pratiquement, par votre soumission, votre obeissance, votre respect et votre estime sincere, filiale et entiere
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a vos nouveaux directeurs et maitres que la divine Providence vous a donnes. Aimez-les, respectez-les, et soyez-leur
obeissants avec l'affection de fils aimants et de disciples
reconnaissants, et soyez sQrs que de leur part, vrais percs et
maitres pleins de collicitude, ils vous nourriront et fortifierontavec le pain substantiel delapiite et de la doctrine,afin
qu'un jour vous soyez lesoutien et la gloire de notre Eglise,
I'honneur et I'ornement de notre patrie, la lumiere du
monde, le sel de la terre, les guides expirimentis, les conducteurs sagaces de I'humaniti jusqu'au port de la bienheureuse dternit6 : Fiat, Fiat! - J'ai dit! a
Le nouveau recteur du sdminaire, supirieur des Prdtres
de la Mission, a pris ensuite la parole pour remercier Sa
Grandeur, et a commenti la parole des rois mages : Vidimus stellam ejus in oriente et venimus.
Deux jours aprs, se sont ouverts, pour les deux sections,
grand et petit siminaires, les saints exercices de la retraite
de rentrie. Nous avons trouv6 cinquante eleves au grand
seminaire, et trente au petit.Je ne crois pas que dans toute
l'Amdrique latine il y ait un seul siminaire qui offre plus
d'dllments de prospirite et de succes.
Au sortir de la retraite, nous avons ouvert les cours, et
nous avons du naturellement nous attribuer a chacun une
bonne part de besogne. Chacun de nous a ses douze ou
quinze classes par semaine, avec tout le reste du travail.
Nous venons d'achever le premier semestre, nous pouvons juger des fruits produits jusqu'a ce jour. Je crois que
Dieu a b6ni notre oeuvre; la piedi r6gne parmi nos telves,
et les examens ont did, dans l'ensemble, excellents. Les
deux chanoines, dildguis par le chapitre pour assister aux
sdances, ont eti tres satisfaits.
La ville de Sucre reste toujours nominativement la capitale de la Bolivie, mais en fait la capitale est La Paz; Sucre
est trop loin de toutes les communications. C'est une ville
qui a conservd de bonnes habitudes de christianisme. II y a
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un grand nombre d'Eglises et de chapelles. Plusieurs commtablies : le convent des Ricolmunautis religieuses y sont
lets a an moins vingt-cinq religieux; les Saldsiens ont un
coll6ge prospire; les Oratoriens sont une dizaine. II y a un
couvent de Carmelites et un de Clarisses, Fh6pital et l'hospice sont diriges par les Servantes de Marie, religieuses
espagnoles; les soeurs de Sainte-Anne, fondies par un de
nos confreres italiens, ont un coll6ge et un orphelinat. Le
Jeudi saint, nous avons eu une preuve bien touchante de
1'esprit chritien de la population : tout le monde se rend
aux reposoirs, et les soldats eux-mames y vont par groupes,
en grand costume, ayant a leur tehe les officiers.
La ville de Sucre n'a aucune industrie, elle vit d'exportation, aussi tout y est extrdmement cher. Pendant les mois
de la saison s&che, de mai A novembre, les voitures peuvent
venir jusqu'a Sucre. Main pendant la saison des pluies, ks
chemins sont impraticables; c'est A dos de mules et d'Anes
que sont apporties les provisions.
La =mperature est douce. Les nuits sont fraiches. Dan
la journee, le soleil eat assez ardent; nous sommes toujours
dans la zone tropicale, mais, d'autrepart, il faut considirer
que nous sommes A 3 ooo metres d'altitude. C'est un pays
tres sain; on y pent craindre surtout les refroidissements.
Une grande partie de la population, mime de la ville, est
indienne. La langue officielle est I'espsgnol; mais le peuple
parle la vieille langue des Incas, le quichua. Au sdminaire,
nous n'avons pas besoin de savoir cette langue, mais les
pretres sont forces de la parler. Si jamais les Lazaristes
viennent a donner des missions dans ce pays, ils devront
savoir par-dessus tout ridiome des Indiens.
Veuillez agrder, etc.
Daniel CuOISNARD.
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PEROU
M. DUHAMEL (Hippolyte).
A la date du 29 dicembre 9go8, Dieu a rappele a lui
M. H. Duhamel, lazariste, superieur de la maison d'Ardquipa. Il est mort dans cette ville, entoure de la consideiation universelle.
Lettre de M. E.-F. LIssoN, & M. A. MILON, A Paris.
Lima, 16 janvier x909.

... Je vous icris sous la douloureuse impression de la
mor de notre vdnerable maitre et pere M. Duhamel.
Les quarante prdtres qu'il laisse au Perou, formis par lui
avec les plus grandes difficultis, prouvent que son travail
a etc agrdable i Dieu.
On le reconnait. A Ariquipa, on lui a fait des funerailles
comme i un eveque; Monseigneur a voulu cdldbrer lui-

meme l'office i la cathidrale. A Lima, un iveque a celebri
aussi ses fundrailles; Mgr le diligud y a assist6, et partout,
dans le diocese d'Arequipa, on est encore Ahonorer son souvenir.
Je pense que d'Ariquipa on vous enverra des nouvelles
plus completes.
Lettre de la s(eur M. FLEUTOT, Fille de la Charitd, d la
tr&s honoree Mere KIEFFER, a Paris
Arequipa, casa de Huerfanos,le

to janvier

1go9.

... Le bon Dieu nous a envoyC une bien cruelle epreuve
A la fin de I'ann6e en appelant A lui le saint et si bon
M. Duhamel. C'est une grande perte pour tout Ariquipa
qui le pleure, mais surtout pour notre maison qui profitait
de ses soins si devoues.
Je crois que notre vienree soeur superieure vous enverra
quelques articles publids apres la mon de M. Duhamel, et
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qui vous donneront une idie de la reconnaissance et de la
vineration que grands et petits professent pour notre si regretti pere spirituel.
Les obseques ont tdd, ainsi que pour ma soeur Charasse,
un triomphe. Le service solennel a eu lieu i la cathedrale
avec autant de pompe que pour un president de la Republique. Monseigneur y assistait avec tout son chapitre et
lui-meme a donnd I'absoute. Dans I'apres-diner, ii est venu
faire une visite de condoleance aux soeurs, et il nous a dit
qu'il avait dt6 grandement consold en voyant l'empressement avec lequel son clergi, formi par M. Duhamel,
tous ses anciens eleves occupant des places distingudes, soit
dans la magistrature, soit dans Parmie, etc., sont venus
rendre i leur vindr6 maitre des honneurs que son humiliti
n'aurait jamais pu supposer.
Pendant les trois derniers jours de sa maladie, qui ont
ite pour ainsi dire trois jours d'agonie, tant ce bon pere a
souffert, les pretres ne 'ont pas laissi; ils se relevaient A
tour de r61e, et ceux qui dtaient au loin, sont venus pour
ses funnrailles. Je nepuis vous rendre ce que le coeur 6prouvait de consolations en contemplant ces manifestations de
reconnaissance. Ah! comme la vertu a de l'ascendant ! Des
hommes de tous les partis dtaient presents a ces fundrailles
et l'on va ouvrir une souscription pour lui Clever un monument comme i un bienfaiteur insigne. Voyez, comme le
pieux et humble fils de saint Vincent est honord par le
peuple d'Ardquipa, qui le considere comme le saint Vincent
de Paul de cette ville.
Pardonnez-moi de vous distraire de vos nombreuses occupations, mais j'ai pensd vous faire plaisir en vous donnant ces quelques details, et c'dtait aussi un besoin pour
mon coeur, de vous parler de celui i qui je dois aussi tant de
reconnaissance pour tous les bons conseils et les sages avis
qu'il m'a prodiguis depuis que je suis ici.
Soeur M. FLKUTOT.
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NOS DEFUNTS
MISS:ONNAIRES

19. Frere Bernils (Jean), coadjuteur, dicid~ a Puebla
(Mexique), le i" mars

1909;

83 ans d'Age, 58 de voca-

tions.
2o. Frtre Del Rio (Martin), coadjuteur, decid iaValdemoro
(Espagne), le 25 mars 1909; 37,

12.

21. Frere Soulard (Benjamin), coadjuteur, decedd A Antoura (Syrie), le 28 mars 19o9; 62, 42.

22. M. Rassat (Pierre, pratre, diced6 en Chine, en avril
1909; 32,

13.

23. M. Matamala (Valentin), pretre, decide A Figueras
(Espagne), le i* avril 1909; 70, 47.

24. M. Clavelin (Jules), prdtre, decide a Rio de Janeiro
(Bresil), le7 avril 1909; 76, 53.

25. M. Maher (Michel), pretre dic6di A Malvern (Australie), 19o9; 58, 33.
NOS CHERES S(EURS
Feyrier rgog.

Joaquina Fernandez, decedde Al'Asile desalienes de Valladolid,
Espagne; 58 ans d'age, 34 de vocation.
Maria Limeres, H6pital de Vitoria, Espagne; 27, 4.
Carmen Prats, H6pital des Femmes incurables de Madrid; 78, 58.
Manuela Siller, H6pital de Loja, Equateur; 62,4o.
Marie Magno, Misdricorde de Mirabella, Italie; 57, 31.
Merguerite Sabatier, H6pital d'Angers, France; 67, 47.
Marie Cabrid, Misdricorde de Pau, France; 5i, 25.
Maria Fassone, Maison communale de Sienne, Italie; 79, 52.
Philomene Marvaldi, H6pital de Sassari, Italie; 71, 45.
Sophie Dardaillon, Maison de Charite de Clichy, France; 71, 51.

Anne Leduc, Maison Saint-Vincent, de Lyon ; 75,47.
Remigia Latorre, Hopital de Reus, Espagne; 39, 35.
Maria Ferrer, College de Carabanchel, Espagne; 32, 8.
Aguede Gonzalez, Hospice de Tolede, Espagne; 6., 43.
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Annonciade Servant, Orphelinat de Galatina, Italic; 73, 53.
Alix Valette, Maison de Charite de Clichy, France; 74, 5.
Jeanne Fuhrmann, Maison centrale de Graz, Autriche; 45, 25.
Fran•isr Guilhon, Hopital militaire de Rio de Janeiro, Bresil;
81,60.

Maria O• M IMaison centrale de Turin; 65, 38.
Maric T•wLschpQAlimat de Santa-Quiteria, Portugal; 33, 9.
de Charite de Bullingham, Angleterre;
Bridget GibUin MaNe
35, i3.
Marie Houdier, H6tel-Diead(Chlons-sur-Marne, France; 94, 76.
Masi Colnard, Maison de Chariti de Surgeres, France; 70, 44.
Jeanne IRary, Maison principale de Paris; 84, 64.
Jacquette Saviees, Maison de Cbaritx de Chteau-l'Eveque,
France; 69, 47.
Maria Montanari, H6pital de Gubbio, Italie; 69, 42.
Ursule Mericamp, Maison de Charite de Clichy, France; 97,76.
Addle Bessires, Maison de Charit6 de Chateau-l'Evbque; 76,56.
Elisabeth Nenhuber, H6pital Saint-Jean de Salzburg, Autriche;
58,34.
Franciska Galambos, H6pitalde Budapest, Hongrie; 3 1, i5.
Anne Skale, H6pital d'enfants de Vienne, Autriche; 25, 5.
Marie Pgligni, Hospice de Caudebec, France; 60, 35.
Marie Souli, Maison Saint-Similiep, i Nantes; 83, 6x.
Marie Hartuis, Bientaisance de Marseille; 72, 47.
Anne Genet, Maison centrale de Sienne; 73, 53.
Elisabeth Andrieux, H6pital de Montauban, France; 85, 63.
Marie Desgouttes, H6pital de Vichy, France; 37, x6.
Guilia Ciofi, Maison centrale de Sienne; 29, z.
Anne Nemanic, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
z5, .

Geronima Ibeas, Maison de San Diego de Valdemoro, Espagne;
8t,52.

Catalina Ponsei, Bienfaisanc
eeValencia, Espagne; 57, 37.
Maria Baztan, H6pital civil de Bilbao, Espagne; 25, I.
Maria Porcar, Maternite de Madrid: 73, 48.
Antoinette Merly, Maison principale de Paris; 51, 3o.
Marguerite Garnier, Maison de Charit6 de Montolieu; 76, 55.
MadeLeine Hecquet, Orphelinat de Mustapha, Alg4rie; 34, 15.
Erminie Volta, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie; 37, i5.
Maria Servadei, Casa Pia de Livourne, Italie; 53, 27-
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Alphonsine Barreau, Maison de Charite de Clichy, France;
69,45.
Thecle Zasadzinska, H6pital de Sandomier, Pologne russe;
43, 7.
Marie Villareal, Ecole de Colon, Panama; 44, 18.
Adele Maubert, Maison de Charite, paroisse Sainte-Madeleine, a
Rouen; 68, 43.
Josephine Giordano, Maison de Saint-Joseph de Grugliasco,
Italic; 79, 5o.
Marie Biliere, H6pitaL de Lucon, France; 5o, 30.
Maria Galibert, Maison de Charitdde Chateau-l'Evlque, France,
68,43.
-Eadoie Jakmy, Maison centrale de Constantinople ; 84, 57.
Maria Ancizar, H6pital de la Misericorde de Tolede, Espagne;
79, 5o.
Maria Okorn, Hospice des Incurables de Vienne,Autriche; 21, i.
Jeanne Pintiaux, Maison de Chariti de Vannes, France; 72, 48.
Claire Veirat, Maison Saint-Jean-Baptiste de Marseille; 68, 5o.
Theophile Bellier, Maison de Zouck-Mikael, Syrie; 73, 53.
Claudine Bongrand, H6pital de Grenoble, France; 82, 6o.

Josephine Tholozan, Maison de Chariti de Saint-Etienne;
France; 83, 58.
Josephine Messager, Hospice de Branne, France; 56, 33.
Marie Maisons, Maison de Charitd de Montolieu, France; 73, 53.
Catherine Berger, Maison centrale de Naples, 8s, 54.
Ther6se Glass, Maison centrale de Turin, 6o, 35.
Marguerite Cerchio, Maison centrale de Turin; 51,32.
Francoise Asti, Maison centrale de Turin; 53, 34.
Marie Badion, Maison Saint-Vincent de Lyon; 68, 43.
Catherine Adelsberger, H6pital Sainte-Agnes de Baltimore,
Etats-Unis; 72, 46.
Marguerite Goumy, Maison Notre-Dame-des-Douleurs, h Valparaiso, Chili; 63, 42.
Marie Darrican, Maison de Charite de Montolieu, France;8a, 62.
Leonina Poyar, College Saint-Vincent de Rio de Janeiro; 24, 6.
Juana Borja, H6pital de Quito, Equateur; 48, 25.
Marie d'Eimar de Jabrun, Asile de Bourboa-l'Archambault,
France; 73, 51.
Leonie Lecoq, H6pital de Libourne, France; 30, x2.
Anna Tucker, H6pital de Saint-Joseph, Etats-Unis; 25,4.
Madeleine Pfalzer. Hospice des aliends de Baltimore, EtatsUnis ; 59, 31.

-

532 -

Jeanne Le Gros, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
83, 55.
Marie Martin, Misericorde d'Albi, France; 62, 41.

Paula Rump, Maison Saint-Vincent de Schonecken, Prusse Rh&
nane; 60,42.

Jeanne Lebceuf, H6pital de Compiegne, France; 28, 9.
Avril

go9.

Marguerite Noyland, Maison communale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 75, 55.

Charlotte Sabatier, Maison de Charite de Montolieu, France;
75, 55.
Elisabeth. Clot, Maison de Chariti de Montolieu, France; 69, 51.
Marie Colliard, Orphelinat Saint-Joseph de Giovinazzo, Italie;
82, 52.

Rose Bianchi, Maison centrale de Turin; 88, 61.
Jeanne Ghisalberti, H6pital de Mendrisio, Italie; 63, 43.
Johanna Filkorn, H6pital de Nagytapolesany, Hongrie; 4o, 17.

Rosina Domjan, Ecole de Vesprem, Hongrie; 38, as.
Frangoise Verrier, Orphelinat Saint-Joseph de Constantinople;
80, 54.
Catherine Gilquin, Orphelinat de Rochefort-sur-Mer, France;
74,58.
Joseph Sternath, Maison centrale de Graz, Autriche; 37, 1o.
Brigitte Smith, Hospice des alidnes de Baltimore, Etats-Unis;
86,63.
Matilde Garsabal, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 3i, Ii.
Maria Co!l, H6pital de Vich, Espagne; 56, 3o.
Josefa Arambarri, H6pital de Vera de Navarre, Espagne; 39, II.
Madeleine Horla, Maison centrale de Cracovie, Autriche; 39, i5.

Louise Gillet de Thorey, Maison de Charit6 perseverante SainteClotilde, i Paris; 36, 9.
Elisabeth Kramarck, Maison centrale de Cracovie, Autriche;
24, 3.

Maria Gomez, Maison de Charite de Montolieu, France; 66,40.
Marie Bletzacher, H6pital de Schwarzach, Autriche; 62, 43.
Suzanne Godart de Bellongreville, Misericorde de Nimes,
France; 77, 51.

-Marie Delvaux, Hospice de Tavel, Suisse; 70, 39.
Agathe Miller, Hospice de Tavel, Suisse; 25, 4.
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Marie Le Bail, Ecole de Soria, Espagne; 38, 17.
Maria Isureta, H6pital de Lequeitio, Espagne; 61, 33.
Concepcion Caparros, Hospice des Enfants-Trouvis de Cordoue,
Espagne; 80, 55.
Dominica Monedero, H6pital d'Avila, Espagne; 76, 48.
Maria Pelliser, H6pital central de Seville, Espagne; 73, 46.
Maria Benque, H6pital civil de Versailles; 65, 46.
Marie Golob, Maison centrale de Graz, Autriche; 25,7.
Marie Mathieu, H6pital gendral d'Abbeville, France; 63, 45.
Marie Boucher, Hospice civil de Versailles; 70,43.
Marie Delaporte, Ouvroir de Nogent-le-Rotrou, France; 78, 50.
Eulalia Garcia, Ecole de Tomelloso, Espagne; 20, 10 mois.
Maria Vivas, H6pital d'Aguilar, Espagne; 74,46.
Angelina Guillen, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
64,32.
Ignacia Sanchez, H6pital Ide Saint-Francois de Paule i la Havane, lie de Cuba; 75, 52.
Rosalie Fleys, Maison centrale de Beyrouth, Syrie; 81, 57.
Angela Deguiseppe, Maison centrale de Sienne; 49, 24.
Frangoise Larnac, H6pital d'Alengon, France; 84, 61.
Jeanne Noce, H6pital de Bra, Italie; 73,45.
Francoise Franzen, Ecole de Budapest, Hongrie; 69, 40.
Marguerite Carre, Maison de Chariti de Barcelone; 74, 54.
Clotilde Bory, H6pital de Mollendo, Perou; 44, 22.
Marianne Jannszkiewiez, Choderkowce, Pologne russe; 64, 39.
Blandine Roux, H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France,
65,42.

Joseph Pregl, H6pital de Marburg, Autriche; 33, 6.
Anne Pialat, Ouvroir de Jouy-s.-Morin, France; 60, 35.
Celestine Marmiesse, Maison de Charit6 de Fort-Dauphin, Madagascar ; 73, 51.
Lucie Hall, Orphelinat Saint-Joseph de Richmond, Elats-Unis;
80, 5i.
Maria Roschkar, H6pital Saint-Etienne de Budapest, Hongrie;
47, 18.
Esperanza Garriga, college de 1'Immaculde-Conception de la
Havane, lie de Cuba; 63,45.
Lucie Recchi, Maison centrale de Turin; 69,47.
Albine Naels, Hospice de Watten, France; 47, 15.
Annc Fauchoux, Maison Saint-Vicent, d- Lyon; 42, 21.
Asuncio Cobos, H6pital Saint-Barthelemy, a Lima, Perou,
77,40.
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Romana Arias, Hospice des Incurables, i Lima, Prou; 74,44.
Jeane Pillot, Maison Saint-Vincent, de Lyon; 66,44.
Anne Giordano, Asile de Revello, Italie; 33,15.
Marie Chaise, H6tel-Dieu de Vichy, France; 34, 14.
Pauline Boitroux, Maison de Charitd, paroisse Saint-Pierre-duGros-Caillou, I Paris; a5, 3.
Marie Schiavi, Maison centrale de Turin; 87, 69.
Marie Lacy, Orphelinat Sainte-Marie de Norfolk, Etats-Unis;
50,32.

Jesus Varas, Asile Gallecos de Guyaquil, Equateur: 64,47.
Elisabeth Mac-Mahon, Hospice des Enfants-Trouvds de Boston,
ltats-Unis; 4x, 9.

Marie Laffaille, Maison de Charitd de Clichy, France; 92, 64
Anne Simak, Ecole de Nemetb61y, Hongrie; 25, 7.
Thdrese Marty, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 68,48.
Marie Direz, Maison de Charite de Peteghem, Belgique; 79, 6o.
Marie Gros-Beguin; 45, 24.

Marie Bonvier, Maison de Charit6 d'Orsay, France; 58. 31.

LA CONGREGATION DE LA MISSION
PENDANT LA REVOLUTION
1788-18oo
Par M. GABRIEL PERBOYRE
GkNRAL.AT DE M. FiLIX CAYLA DE LA GARDE

Dixi6me Superieur g6neral
23. Filles de la Charitd
(Suite; voy. ci-dessus, tome 74, page 333.)
12. Rentre de la sceur Deleau i Paris

Aprds la liquidation de biens de la Communautd en novembre 1793, la soeur Deleau se retira aunlieu de sa naissance, a Bray, en Picardie, od elle passa plusicurs annies,
en attendant, dans l'exercice des oeuvres de la charit6 autant que pouvaient le permettre les circonstances, que des
jours meilleurs se levassent pour la France.
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Lorsque M. leSupirieur gendral de la Mission connut
la retraite de la sceur Deleau, il lui icrivit et lui prorogea
d'annde en annde, nous apprend M. Brunet dans sa circulairedu ti novembre 18o , la superioriti dont elle avait
it investie en 1790; ce fu. aussi probablement M. Cayla
qui la ditermina A rentrer a Paris, sur la fin de 1'ted de
1797, alors que la religion catholique commenqait i jouir
d'un pen plus de libertC. Elle serait alors a mime d'aider de
ses conseilscelles de ses compagnesqui avaient pu se maintenir dans lcurs maisons, on qui avaient cherchi un asile
dans la capitale. Dans les temps les plus difficiles, les Filles
de la Charite n'avaient pas iti destituies de tout secours
spirituel, soit i Paris, soit dans'les dipartements. Un assez
bon nombre de pratres, au risque de leur vie, s'dtaient devouds a lexercice des fonctions de leur saint ministare sous
diffirents travestissements; comme ils itaient surs d'etre
toujours bien accucillis par les Filles de la Charite et de
pouvoir compter sur leur discrition, c'dtait souvent dans
leurs maisons qu'ils cel6braient les saints mysteres et qu'ils
trouvaient un refuge assurd comme pr6tendus malades
ou comme serviteurs. Un de leurs directeurs, Pritre de la
Mission, M. Philippe, ne craignit pas, pour soutenir ces
Filles dans leur vocation et leur rendre les services qui ddpendaient de lui, d'aller les visiter dans leurs divers etablissements des departements, tout le temps que dura
la tourmente rdvolutionnaire. Plusieurs autres Missionnaires, entre autres M. Daudet, ancien procureur de SaintLazare, ne manquerent pas de leur Etre utiles de tout leur
pouvoir.
i3.

Projet dangereux pour i'ezuvre de saint Vincent

La sour Deleau, a son retour a Paris, se logea rue des
Maqons-Sorbonne, sur la paroisse Saint-Sulpice. Deij parvenue i un Age avancd -

soixante-douze ans, -

elle s'ad-

joignit quelques compagnes qui ne tarderent pas a profiter
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de.la confiance dont elle les honora et i prendre un trop
grand ascendant sur son esprit dans le gouvernement de la
Compagnie; cesconfidentes furent surtout la sour Chouilly
et la smour Fernal, dont elle fit ses secretaires. Dans ces commencements, ii n'y avait pas de conseil organisd conformiment a la pratique suivie avec fidelitj dans la Communautd
depuis que saint Vincent en avait pose le fondement. Ce
mode d'administration, qui n'admettait aucun conur6le, accommodait fort bien les secretaires et les sours disireuses
de vivre a leur guise; aussi ne nigligrent-elles rien our
se maintenir dans cette position et conserver leur influence.
Un assez bon nombre de sceurs dispersoes par toute la
France vinrent, au nombrede plus de deux cents, se replacer
en peu de temps sous I'autorite de leur ancienne Supdrieure
et furent envoydes dans les etablissements oi se faisaicnt
sentir les besoins les plus urgents. La seur Deleau put meme
se charger de quelques nouveaux etablissements, de sorte,
qu'avant la reconstitution Idgale de la Communauti, les
sceurs se trouvaient en possession a peu pros de deux cents
maisons.
M. Philippe, qui jouissait a si juste titre de i'estime et de
la confiance des sceurs,s'empressa de se meutre leur disposition pour tous les services qu'elles pouvaient rdclamer de
son minist&re; mais celles qui visaient A l'indppendance
eurent recoursde prefirence aux eccldsiastiques de la paroisse Saint-Sulpice, qui, I'eussent-ils voulu, n'auraient pu
leur imprimer la direction qui convenait A leur vocation.
D'ailleurs, comme il n'y avait pas de conseil organisi, l'action et l'influence de M. Philippe se trouvaient nulles sur
les ddterminations des soeurs placies a la tete de la Communautd. Et cependant, si jamais il fut une circonstance importante qui pr6sentit la ndcessitd indispensable de prendre
et de suivre les avis d'un Missionnaire rempli de I'esprit de
saint Vincent pour faire disparaitre les abus qui s'etaient
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comme inivitablement introduits, reformer des habitudes
incompatibles avec la vie commune, ritablir I'uniformitd
tant recommandee par le saint Fondateur, faire pdentrer
dans tous'les membres lesprit deleur saint etat, c'etait bien
surtout A cette dpoque de la restauration de la Compagnie.
Mais I'amour de ses aises, le disir de la domination, Pesprit d'independance firent fouler aux pieds tous ces puissants motifs. Quelques sceurs insinuerent meme la pensde
de se soustraire a la juridiction du Supdrieur gdndral de la
Congrigation de la Mission et de prendre pour leur supirieur un ecclisiatique siculier, qui leur serait assignd par
Parchev.que de Paris. La sceur Deleau, sachant trop bien
qu'un semblable projet rivolterait la conscience de toutes
les sceurs, le repoussa et ne permit pas qu'on lui donnat
suite an moins pour le moment.
Mais le Seigneur se joua de toutes ces tentatives qui
auraient sapi par la base 'oeuvre de saint Vincent. Mdme
alors qu'elles 6taient appuy6es par le grand homme aux
projets duquel rien ne semblait mettre obstacle, elles
ichouerent; la puissance et i'autoriti de Napoldon I" furent
paralysees qar la r6sistance passive de quelques humbles
Filles de la Charite.
La triste experience du malaise profond qu'iprouva en
cette occasion la Communauti, en se voyant privie forciment de la direction de son suporieur naturel, fut un grand
enseignement.
On dirait que la digne coopdratrice de saint Vincent dans
l'institution de la Compagnie des Filles de la Charit6 entrevoyait les tentatives qui seraient faites un jour. Que d'instances Mile Le Gras ne fit-elle pas aupres de saint Vincent
pour l'engager a les mettre sous I'obeissance perpetuelle du
Supdrieur gnedral de la Mission. Les timoignages abondent
a ce sujet et ii est surprenant qu'apres tant de bouleversemenis et la dispersionw d'une grande partie des ecrits de
Mile Le Gras, on possede encore un grand nombre de

-- 538 pieces qu'il est facile de rappeler. Pour linteligence de
ces documents, disons un mot des demarches que fit saint
Vincent aupres de Iarchevdque de Paris pour obtenir
rapprobation de la Compagnie des Filles de la Chariti.
Treize ans apres 'institution de la Compagnie , lorsque
bon nombre de ces Filles etaient occupies dans les paroisses
de Paris et que ddie plusieurs etaientenvoyces dans diffdrentesvilles du royaume, saint Vincent adressa, en 1646,
un mimoire l'archevdque de Paris, MgrJean-Franqois de
Gondi, a 1effet d'obtenir I'erection de cette societi en confrerie. II accompagna sa requetedu reglement en usage dans
la Communaute, dont il sollicitait I'approbation. Monseigneur fit droit a sa requete le 2o octobre 1646, et le roi accorda ses lettres patentes, qui durent rtre soumises a 1'enregistrement du Parlement. Le secrttaire de Miliand, procureur du Parlement, ayant egare ces pieces constitutives
de Petablissement, une requite nouvelle dut etre adressee
a l'archevique de Paris, qui alors itait Mgr Francois de
Paule, cardinal de Retz.
Dans l'intervalle, Mile Le Gras avait reflichi sur le sens
de la premi6re requite et de la premiere approbation. Or,
dans le projet de statuts et de riglement presenti en 1646,
saint Vincent, toujours humble, avait remis la conduite de
la Compagnie, qu'il avait fondee et dirigee seul jusqu'a ce
jour avec Mile Le Gras, a la discretion de l'archev&que. I y
etait dit en effet que, pour I'election de la Supdrieure, l'assemblee serait prisidee par un eccldsiastique c depute de
Monseigneur de Paris pour la direction desdites filles et
veuves ,, que la Superieure aurait 1'entiere direction de la
confrdrie a avec le susdit eccl6siastique .; que pour admettre ou envoyer des soeurs, elle devrait prendre son avis
et en confdrer avec lui; que toutes, enfin, seraient tenues
£ de rendre obeissance, en ce qui regarderait
leur conduite,
i. Ce fut le 29 novembre 1633, que saint Vincent confia
les.trois
premidres filles A Mile Legras.
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i l'ecclesiastique, deputi pour la direction de la Compagnie 3.

Jean-Francois de Paule de Gondi, ou plut6t le cardinal
de Retz, qui avait donne la premiere approbation comme
coadjuteur et vicaire general de son oncle, avait naturellement nommd le fondateur Vincent de Paul, directeur de la
Compagnie, sa vie durant. Mais si ia nomination du directeur demeurait abandonnie a la volonti de l'archevq&ue
de Paris, celui-ci ne pouvait-il pas, apres la mort de saint
Vincent, soustraire les Filles de la Chariti Ala conduite du
Supdrieur general de la Mission? Et alors, ditachies du
tronc ou elles avaient pris naissance, oi elles avaient si
longtemps puis6 la vie, ne finiraient-elles pas, comme un
rameau sipard del'arbre qui le nourrissait, par se dessicher
ou du moins, comme un ruisseau detournu de sa source,
par prendre une direction differente au grand dCtriment
d'elles-memes et des pauvres ? Mile Le Gras le craignit et
elle rdclama aussit6t dans ses frequentes conferences avec
saint Vincent contre les dispositions du memoire. Elle ne
s'en tint pas la, et on peut dire meme qu'elle le harcela par
ses lettres jusqu'a ce qu'elle eut I'assurance que la Communaut, etses filles resteraient toujours sous la direction du Superieur gendral de la Mission. En novembre 1647, elle lui
ecrivait: c I m'a sembli que Dieu a mis mon ame dans
une grande paix et simpliciti A l'oraison tres imparfaite de
ma part que j'ai faite sur la necessiti que la Compagnie des
Filles dela Chariti soit totijours successivement sousla conduite que la divine Providence leur a donnee, tant pour le
spirituel qne pour le temporel, en laquelle je pense avoir
vu qu'il serait plus avantageux A sa gloire que la Compagnie vint A manquer entitrement que d'etre en une autre
conduite puisqu'il semble que ce serait contre la volontm de
Dieu. Les marques, ajoutait-elle, sont qu'il y a sujet de
croire que Dieu inspire et fait connaitre sa volonte pour la
perfection des oeuvres que sa bonti veut faire, au commen-
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cement qu'il fait connaitre ses desseins; et vous savez,

Monsieur, qu'au commencement de celui-ci, il a eti propose que le temporel de ladite Compagnie, si elle venait
A manquer par malversation, retournerait A la Mission, i
ce qu'il flt employ6 pour l'instruction du peuple des
champs. II me semble que, si votre charitd a entendu ce
que je crois vous avoir dit en la personne de saint Pierre,
c'itait sur cete chariti qu'il voulait idifier cette Compagnie, qu'elle persivirera an service qu'elle lui demande
pour 'instruction des petits et le soulagement des malades.
Saint Vincent, quoique persuade de la nicessiti de maintenir la communauti des Filles de la Charite sous la direction de la Compagnie qui lui avait donni naissance, afin de
la conserver par IA dans l'esprit de sa vocation et la mettre
A mame de continuer les oeuvres que lui avait confides la
divine Providence, rdpugnait toujours a solliciter la direction perpetuelle des sceurs, ne pouvant se persuader que
l'autorite diocesaine eit jamais la pensee de les soustraire A
I'autoritd du Supdrieur gendral de la Mission. D'autre part,
dans sa sollicitudematernelle pour ses enfants, Mile Le Gras
ne pouvait se tranquilliser tant qu'elle entrevoyait la possibilit6 d'un changement de direction; aussi, quand il fut
question d'une seconde requite, lorsque la premiere eut etd
perdue, elle revint A la charge et ecrivit encore, au commencement de 1651; comme il suit: c Le terme si absolu de
ddpendance de Monseigneur ne nous peut-il point nuire A
ravenir, donnant liberti de nous tirer de la direction du
Superieur gdniral de la Mission? N'est-il pas ndcessaire,
Monsieur, que par cet Etablissement votre chariti nous soit
donnde pour directeur perpetuel? Et ces reglemems qui
nous doivent etre donnis, est-cel'intention de Monseigneur
que ce soit ceux marquis en suite de la requete? Cela requiert-il un acte A pan, ou bien en vent-on former d'autres, puisqu'il en fait mention s6parement? Au nom de
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Dieu, Monsieur, ne permettez pas qu'il se passe rien qui
donne tant soit peu jour de tirer la Compagnie de la direction que le Seigneur lui a donnee, car vous 6tes assure
qu'aussit6t ce ne serait plus ce que c'est, et les pauvres malades ne seraient plus secourus, et ainsi je crois que la volonte de Dieu ne serait plus parmi nous. i
Quelles furent les reponses de saint Vincent a la superieure des Filles de la Charite, nous iignorons; mais toujours est-il que les alarmes redoublaient dans son ame tant
qu'elle ne voyait pas la reqiute redigie conformement Ases
vues, et que ses apprehensions au sujet du directeur ne se
trouvaient pas complatement dissipees. Cette mime annee
165I, le 5 juillet, elle fit encore parvenir A saint Vincent
une seconde letre qui n'estguere que la reproduction d'une
autre sans date, mais qu'on a lieu de croire antdrieure.
Cette lettre concerne trois objets : 1° sa demission de superieure; 2* la demande d'un rgglement ecrit et son interpritation; 3° la dipendance de la Compagnie des Filles de
la Charite du Superieur general de la Mission. Nous ne
transcrirons que ce qui regarde le troisieme article.
* 11 est A croire, disait Mile Le Gras, que la ligerete et la
faiblesse de l'esprit out besoin d'etre aidees par la vue de
quelque 6tablissement solide, pour surmonter les tentations
qui leur arrivent contre leur vocation.
* Et le fondement de cet itablissement, sans lequel, ii
est, ce semble, impossible que ladite Compagnie puisse subsister, ni que Dieu en tire la gloire qu'il y a apparence vouloir lui etre rendue, est la necessite que ladite Compagnie a
d'etre erigie, soit sous le nom de Compagnie ou celui de
Confrerie, enti6rement soumise et dependante de la conduitedu tris honordgdanral de MM. les vinirables Prdtres
de la Mission, du consentement de leur Compagnie, pour,
y etant agregees, etre panicipantes du bien qui s'y fait, A ce
que la divine bonte par les mirites de Jesus-Christ et les
prieres de la sainte Vierge leur fasse la grace de vivre de
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i'esprit dont sa bonet anime ladite honorable Compagnie.
a Voilh, mon tres honord PNre, les pensies que je n'ai
osd vous cdler, les remettant entiirement au jugement que
Dieu voudra que votre chariti en fasse, ainsi que sa bond
m'a fait la grace de faire depuis vingt-six ans, que sa misdricorde m'a mise sous votre sainte conduite pour faire sa
tres sainte volonti, me faisant en la maniere qu'il sait que
je dois etre toute ma vie,
a Mon tres honord Pere, votre tres humble fille et tres
obligde servante.
SLouise de MARILLAC.
La fin de cette lettre ne differe de celle qui ne porte pas
de date que par la demande faite par Mile Le Gras, dans
celle sans date, que la Compagnie des Filles de la Chariti
soit entierement soumise et dependante du Superieur gineral de la Mission pour etre seulement participante du bien

qui s'y fait, et du merite des actions, sacrifices et priOres
des Missionnaires. Dans celle que nous venons de reproduire, Mile Le Gras riclame de plus cette soumission et ddpendance du Supirieur general de la Mission pour que sa
Compagnie participe au bien qui se fait a la Mission, et

vive de I'espritdont sa bonte anime ladite Compagnie de la
Mission; motif plus pressant encore en faveur de cette soumission et dependance.
Frappi de la sagesse de ces observations, saint Vincent
redigea en ce sens sa seconde req udte. Mais, avant de passer
outre, notons que les sceurs qui avaient la pensee de soustraire leur Communautd A la direction du Supirieur general de la Mission, ne visaient a rien moins qu'a introduire
dans la famille qui les avait adoptees un esprit tout diffirent de celui que nous voyons ici Mile Le Gras s'efforcer
d'introduire et dont elle voulait animer sa Compagnie.
Done dans sa seconde requte ', saint Vincent demanda an
i. Nous n'avons plus cette seconde requite qui ne nous est conaue
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cardinal de Retz, avec une approbation aoovelede la Compagnie et de ses sutar
ae rigkments, de lui donner pouvoir A li et a ses successeurs, generaux de la Coagrigation
de la Mission, de la diriger, sous I'autorit6 des archeveques
de Paris. En consequence, le 18 janvier i655, le cardinal
de Retz, alors A Rome, transmit an Supirieur general de la
Mission 'acte d'approbation, dont nous reproduisons les
points principaux :
g Jean Frangois-de-Paule de Goody, cardinal de Retz,
archeveque de Paris A tous ceux qui ces prisentes leures
verront: Salut. Notre tres cher et bien aim6 Vincent de
Paul, Supirieur gendral de la Congregation de la Mission,
nous a expos6 qu'une des principales fonctions des pretres
de ladite Congrigation etant d'itablir la confrerie de la
Charite... ainsi qu'il parait par l'rection de ladite Congrigation faite par le pape Urbain VIII, et par les regles de ladite Congregation approuvees par feu Mgr 'archeveque de Paris, Jean-Francois de Gondy, comme
dilegue du Saint-Siege pour approuver lesdites regles...
Mais d'autant que 1'experience a fait voir que les dames de
condition de ladite confrerie avaient difficulte de porter les
vivres qu'il fallait auxdits pauvres malades, etc..., ladite
Congrigation de la Mission... a dispose desfiles et veuves
pour s'employer aux chosesplus basses qu'ilfaut exercer
envers lesdits malades; et, a cet effet, les a fait vivre ensemble dans une maison a ce destinee, sous la direction de
Demoiselle Louise de Marillac... laquelle les instruit dans
la pietd, les dresse a bien servir les malades, a faire et administrer les midicaments, etc.; et, enfin, a toutes les
bonnes ceuvres auxquelles elles peuvent eire utiles, le tout
de l'avis et par la direction dudit exposant, auquel nous en
donnames la direction sa vie durant; et pour ce que ladite
approbation... a itie gardepar malheur..., ledit supplianta
que par la mention qui en est faite dans lapprobation du cardinal
de Retz.
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Cti oblige de recourir k nous, i ce qu'il nous plot d'approuver derechef ladite confrerie tout de nouveau et les
statuts et reglements d'icelle contenus, etde donner pouvoir
audit exposant et d ses successeurs, generaux de ladite Con gregation de la Mission, de diriger ladite confrdrie sous
notre autoritd et juridiction et de nos successeurs archevdques de Paris.
a A ces causes, voulant favoriser une si bonne ceuvre...
nous avons de rechef irigi et drigeons, par ces presenies,
tout de nouveau, Passemblie desdites filles et veuves dans
notre diocese, en confrerie ou societQ particulibre, sous le
titre de servantes des pauvres de la Charitd..., a la charge
que ladite confrdrie sera et demeurera a perpetuitC sous
notre autoriti et dependance et de nos successeurs archeveques de Paris, et dans 1'exacte observance des statuts et reglements ci-apres spdcifies, lesquels nous avons derechef
approuves et approuvons par ces prisentes. Et d'autant que
Dieu a bini le travail que notre dit cher et bien-aimi Vincent de Paula pris pour faire riussir ce pieux dessein, nous
lui avons derechef confid et commis, et par ces prisentes,
confions et counettons la conduite et direction de la susdite
socidtd et confirrie, sa vie durant, et, apris lui, d ses successeurs, genraux de ladite Congrigation de la Mission. •
KDonni a Rome, le dix-huitieme jour de janvier s655.
t Signe :le Cardinal de RETZ,
AArcheeque de "Paris.

Le roi ddlivra ensuite des lettres patentes, i la socidti et
confrerie approuvie parle cardinal de Retz, en novembre
1657. Ces lettres furent enregistrdes au Parlement, le oddcembre 1658; et dix ans apres, le 8 juin 1668, a la requite
de la Supdrieure, des officieres et de toute la Communaute,
la Congregation des Filles de la Chariti requt approbation
et confirmation de l'autoriti apostolique en vertu des lettres
delivrdes par Louis de Vend6me, l.gat du Saint-Siege en
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France. Anne d'Autriche, d'apris une dc ses lettres qui nous
a iti conservie, etait intervenue aupres du Saint-Siege
pour faire nommer les Superieurs giniraux de la Mission
directcurs perpituels de la Compagnie des Filles de la
Charite.
Aussi le pape PieVI, dansson bref du 3o novembre 18o4,
par lequel il substitue M. Sicardi A M. Brunet dans I'office de Vicaire geniral de la Congregation de la Mission,
reconnait-il que legouvernement et la direction dela Compagnie des Filles de la Charite sont attaches a I'office de
Superieur de la Congrdgationde la Mission, on en d'autres
termes, que le Supdrieur de la Mission, quel qu'il soit, a
dans ses attributions le gouvernement et la direction des
Filles de la Charite.
Mile Le Gras, nous I'avons vu, priait saint Vincent de
prendre des pricautions pour que sa Compagnie conservat
toujours la mime direction; le saint instituteur, convaincu
comme elle de cente ncessiti pour que les Filles de la
Chariti conservassent par la resprit de leur vocation, non
seulement acc6da i ses desirs, mais prit egalement ies
memes precautions du c6tz des Missionnaires, afin que
sous aucun pretexie, mime d'un plus grand bien, ils
n'eussent la pensee de dilaisser la conduite de la Compagnie des Filles de la Charite. Aussi est-ce pour cette raison que, au chapitre onzieme de leurs Rigles communes, il
leur marque que, malgri le refus qu'ils doivent faire de la
direction des religieuses afin de pouvoir s'adonner tout entiers aux missions et a leurs autres oeuvres, a cependant, la
Congregationde la Mission est ddputee pour conduire les
Fillesde la Communautddela Charite, comme il se prouve
par les actes de leur institution i. Un Missionnaire, M. de la
Fosse, sollicit6 par des religieuses A entendre leurs confessions, avait prie saint Vincent de lui permettre de se rendre
a leurs desirs, lui alleguant ce qui se faisait pour les Filles
de la Charite. Mais dans sa lettre du i" f6vrier 166o, le
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saint instituteur profita de cette occasion pour lui exposer
quelques motifs de la difference dans la maniere d'agir de
la Compagnie avec les unes et avec les autres. D'abord, rdpondait-il, les Filles de la Charit~ ne soot pas des religieuses, mais des Filles sdculieres, des personnesde paroisse
sous la conduite des cures, dans tous les lieux ou elles sont
itablies. * Et si nous avons poursuit-il, la direction de la
maison oh elles soot elevies, c'est parce que la conduite de
Dieu pour donner naissance A leur petite Compagnie s'est
servie de la n6tre, et vous savez que des memes choses que
Dieu emploie pour donner Pltre aux choses, ii s'en sert
pour les conserver. ,
II ajoutait: z2 Notre petite Compagnie s'est don ne a Dieu
pour servir le pauvre peuple corporellement et spirituellement, et cela des son commencement; en sorte qu'en mime
temps qu'elle a travaill au salut des Ames par les missions
elle a itabli un moyen de soulager les malades par les confriries de Charitd, ce que le Saint-Siege a approuve par les
bulles de notre institution. Or, la vertu de misiricorde
ayant diversesopirations, elle a porte la Compagnie i diffirentes manikres d'assister les pauvres; tmoin le service
qu'elle rend aux forqats des galires et aux esclaves de Barbarie; timoin ce qu'elle a fait pour la Lorraine en sa
grande desolation et depuis, pour les frontikres ruindes de
la Champagne et de la Picardie, ou nous avons encore un
frdre incessamment appliqui A la distribution des aum6nes.
Vous etes vous-meme timoin, Monsieur, des secours qu'elle
a portes au peuple des environs de Paris, accabid de famine et de maladie, en suite du sijour des armies. Vous
avez.eu votre part a ce grand travail, et vous en avez pense
mourir ainsi que beaucoup d'autres, qui ont donan leur
vie pour la conserver aux membres souffrants de JdsusChrist, lequel en est maintenantleur recompense et sera la
v6tre. Les Dames de la Chariti de Paris sont encore autant
de i6moins de la grice de notre vocation pour contribuer
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avec elles i quantite de bonnes oeuvres qa'elles font et dedans et dehors de la ville.
a Cela pose, les Filles de la Charitie tant entries dans
l'ordre de la Providence comme un moyen que Dieu nous
donne de faire par leurs mains ce que nous ne pouvons pas
faire par les n6tres en I'assistance corporelle des pauvres
malades et de leur dire par leur bouche quelques mots d'instruction et d'encouragement pour leur salut, nous avons
aussi obligation de les aider Aleur propre avancement en la
vertu, pour se bien acquitter de leurs exercices charitables.
* II y a done cette difference entre elies et les religieuses,
que les religieuses n'ont pour fin que lear propre perfection, au lieu que ces filles sont appliquies comme nous au
salut et au soulagement du prochain ; et si je dis avec nous,
je ne dis rien de contraire i I'vangile, mais fort conforme
a i'usage de la primitive Eglise, car Notre-Seigneur prenait
soin de quelques femmes qui le suivaient, et nous voyons
dans le Canon des ap6tres qu'elles administraient les vivres
aux fidles, et qu'elles avaient relation aux fonctions apostoliques. * Voili ce qu'dcrivait saint Vincent.
Mais si, dans Iintrigue dont nous avons parli plus haut,
a tales deuxou trois Filles de la Charite qui s'en itaient
blies les a meneuses , comme on les appelait dans la Communaute, ne connaissaient pas les intentions de saint Vincent et de lear vendrable Mere, aussi formellementexprimees
que nous venons de le voir, la formule de leurs voeux et
leurs saintes Regles auraient dd edre plus que suffisantes
pour les ditourner d'an projet qui ne tendait a rien moins
qu'a la ruine de leur Compagnie. La formule de leurs voeux
mentionne en effet expressement la promesse d'obissance

au vinerable Supirieur de la Mission; et les Regles
marquent : c qu'elles obeiront au Supdrieur gdndral de la
Mission, comme dtant Supdrieur de leur Compagnie, et a
ceux qu'il aura designes pour les diriger ouvisiter v. II suit
de la que leur direction dans l'esprit qui a dirigi leur saint
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instituteur, ou, en d'autres termes, que la persdevrance dan•
la vocation o6 les a appelees le Seigneur, emporte leur direction par les Missicnnaires.
MalgrC les garanties obtenues par Mile Le Gras et malgri celles qui furent prises par le saint Instituteur pour
rendre indissolubles les liens qui unissent ses deux families spirituelles, la divine Providence a permis que les
Smeneuses a reussissent en partie dans leur entreprise.
L'on sait et nous aurons a raconter quelles en ont 6te les
suites funestes pour la Communaute pendant cette courte
piriode, et ce qu'il a fallu de sagesse, de prudence et longanimitE dans les Supericurs legitimes pour rdtablir la paix,
funion des coeurset le veritable esprit de saint Vincent dans
le corps enter. C'est lit
un fait constate dans I'tpAtre didicatoireauVicaire general de la Mission, au commencement
du recueil des Conferences de saint Vincent, imprimi en
1821, par les sceurs supirieure, assistante, econome et officiere de la Communaute, lesquelles avaient itc temoins de
it perturbation que le changement de direction avait produite dans le sein de la famille.
1y est dit :
t Nous nous faisons un devoir de publier hautement que
la Compagnie des Filles de la Charite a des obligations infinies aux Pretres de la Mission, et qu'elle ne peut se maintenir dans son premier esprit qu'autant qu'elle demeurera
dans ladependance et la soumission des successeurs de saint
Vincent de Paul. U ne funeste expdrience nous a prouve combien il etait dangereux de s'en ecarter. Mais grices en soient
rendues au Seigneur : vos touchantes bontes, Monsieur ct
trs honor6 Pere, ont ramene tous les coeurs, qui n'en font
qu'un pour I'attachement inviolable et L'obdissance sans
bornes qu'ils vous ont vou6s.
SEt nous en particulier, qui, par les charges que la Providence nous a confiees, sommes en ce moment lorgane
de toutes nos sceurs, nous nous estimons heureuses de
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vous offrir l'hommage du profond respect et de la parfaite
soumission de toute la Communautd... *
Les suites desastreuses de la siparation violente tente
par Napoldon I" en 18o9, n'empdcherent pas Ferdinand VI I,
roi d'Espagne, de la renouveler en 1816, mais avec cette
difference que Ferdinand eut soin dese munir de Pautorisation du Souverain Pontife Pie VII. Comme les REgles des
Filles de la Charite ne cadraient pas avec la nouvelle organisation qu'il imposait aux soeurs, il en fit ridiger de nouvelles et pria le Saint-Siege de vouloir bien les sanctionner
de son autoritd. Pie VII se rendit a ses instances par la
bulle : Misericordiaesubsidium, du 26 mars I816'. Mais,
deux annees s'etaient a peine icouldes, que le roi, instruit
par I'experience et voyant les graves desordres qui rssultaient des nouvelles mesures adopt6es, s'empressa de recourir au Saint-Siege, le priant.de replacer les Filles de la
Charitd deses Etats sous I'autoriti du Supdrieur gendral de
la Mission. C'est a la suite de cet expose que Pie VII fit
expedier le bref suivant, en date du 22 juin 1816.
a PIE, Eveque... etc.
SPar notre Bulle du 7 des calendes d'avril 18i6, nous
avons approuvi les Constitutions ridig6es par notre vendrable frere Francois-Antoine, patriarche des Indes, pour la
Sociedt des Filles de la Charitd de saint Vincent de Paul,
etablies dans les Espagnes. Nous avions aussi placi le noviciar gindral a Madrid, sous la juridiction et I'autoritd dudit
patriarche, en qualiti de premier administrateur de cette
Sociedt. Notre cher fils le chevalier Antoine Vargas y Lugana, ministre plenipotentiaire de notre bien-aimd fils en
Jesus-Christ, Ferdinand, roi catholique des Espagnes, aui. Le cardinal archeveque de Tolede dtait substitud au Superieur
general de la Mission. A cette epoque, ies Filles de la Charitd d'Espagne etaient tout au plus de deux cents A deux cent cinquante, et
toute une armee de chapelains, organisds hierarchiquement, etait
mise au service des sceurs.
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pres de nous et du Saint-Siege apostolique, nous a adresse
d'instantes prieres dans lesquelles 6numirant plusieurs
graves difficults qui entravent la bonne administration de
laSociete tout entiere par suite dupartage de lexercice de la
juridiction, il nous sollicite au nom de Sa Majest6 catholique de placer toute la Compagnie des Filles de la Charit6
actuellement en Espagne et qui pourront y etre itablies,
sons la pleine autoriti et juridiction du Vicaire general
actuel de la Congregation de la Mission et de ses successeurs.
a Ayant done examine avec route attention les motifs
allegues, et reconnu leur gravit6, afin de rendre plus facile
et plus fructueux le gouvernement de ceue Compagnie et
de favoriser en mime temps les interets des pauvres et des
infirmes, de notre science certaine et apres more dliberation, usant de la plenitude. du pouvoir apostolique, nous
condescendons volontiers aux desirs du roi catholique, et
derogeant en ce seul point A notre Bulle precddente, nous
exemptons et affranchissons absolument toutes les Filles
de la Chariti et chacune en particulier, leur SociezE et
leurs maisons des Espagnes de toute autorite et juridiction
du patriarche des Indes et de quelque antre que ce soit, et
nous les soumettons entierement et pour toujours a la
pleine juridiction, obeissance, superiorite et ddpendance du
Vicaire general actuel de la Congrdgation des Prdtres de
saint Vincent de Paul et de ses successeurs. x
Ce n'est pas tout encore. Les mimes raisons qui avaien
amend Ferdinand VII a demander la rdintigration duSupdrieur de la Mission dans ses droits sur les Filles de la Charite en Espagne, le contraignirent queiq.es mois plus tard
Arecourir de nouveau au Saint-Siege et a solliciter I'annulation et l'abrogation des nouvelles regles donnees a ces
filles deux ans auparavant, c'est-i-dire en 1816, et la reprise des Regles primitives composdes par saint Vincent de
Paul. Ce futalors, le 27 novembre I8i8,quele mmePon-
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tife Pie VII fit expedier un nouveau bref contenant ce qui
suit :
EPIs, Eveque... etc.
• Des raisons d'une haute importance nous avaient ditermind, il y a quelques mois, Areplacer la Compagnie entiere
des Filles de la Charite du royaume d'Espagne sous la
pleine et entiCre juridiction du Vicaire general de la Congrigation de saint Vincent de Paul, ainsi que nous l'avons
dicret~ dans notre Lettre apostolique du 9 des calendes de
juillet de la presente annie, en derogeant i notre lettre
precedente du 7 des calendes d'avril I8 6. Ces mdmes raisons nous ddterminent aujourd'hui a abroger les nouvelles
regles de cette Compagnie ridigdes et soumises A la sanction du Saint-Siege par notre ven6rable frere, Francois Antoine, patriarche des Indes, et que nous avons approuvees
par nos letlres de 1816. Nous avons examine avec une
grande atention la supplique de notre cher fils en JdsusChrist, Ferdinand VII, roi catholiquedes Espagnes, reconnu
l'utiliti pour une sociCti de n'avoir qu'une seule et mime
rggle, et le grand avantage qui en rdsultera pour les pauvres et les malades; en consequence, de notre science certaine et aprEs more deliberation, usant de la plenitude de
notre pouvcir apostolique, Nous annulons et abrogeons
toutes lesdites regles particulires, nous dicrdtons.et ordonnons qu'au noviciat de Madrid de la Compagnie des
Filles de la Charite, et dans routes les maisons sans exception qui se trouvent dans les Etats de Sa Majeste catholique, il ne soit observe par routes et chacune, maintenant
et toujours, que la seule regle donnee par saint Vincent de
Paul et restee en vigueur dans le royaume des Espagnes
jusqu'a notre Pontificat, et nous ne changeons rien a cette
rgle, touchant le gouvernement de ladite Compagnie a.
Tels sent les liens qui unissent A saint Vincent et a ses
successeurs la Compagnie des Filles de la Charite.
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14. Historique sur les precieux restes de Mile Le Gras.

Nous ne saurions terminer cet apercu sur les Filles de la
Charite pendant la Rdvolution frangaise, sans parler des
precieux restes de Mile Le Gras, qui 'se trouvaient dans
leur chapelle de la rue Saint-Denis, lorsqu'elies fa;ent
expulsees de leur maison.
Mile Le Gras, ayant disird par son testament d'etre
inhumie en la maniere ordinaire des Filles de la Charitd,
ses dispositions furent executees fidelement le 17 mars 1660,
le mercredi de la semaine de la Passion. Elle fut enterree
dans la chapelle de la Visitation de la tres sainte Vierge,
dans l'dglise de Saint-Laurent'. Mais depuis plusieurs annees, M. Le Gras, fils dela susdite demoiselle et les Filles
de la Charite, ayant un grand desir que les ossements de
leur mere fussent mis dans un cercueil de plomb, demanderent h M. Jolly, Supirieur general de la Congregation
de la Mission, la permission qu'on en fit la proposition a
Mgr l'archev4que de Paris. M. Jolly donna son agrement
au projet et consentit que Mme de Miramion s'employat A
cet effet. Elle le fit avec toute la diligence possible et obtint
enfin la permission par icrit le to avril 168o*, qui etait le
mercredi de la semaine de la Passion.
1. L'an mil six cent soixante, le dix-septieme jour de mars, Damoiselle Louise de Marillac, veuve du feu noble homme Antoine Le
Gras, conseiller secr6taire ordinaire de la defunte reine de France,
Marie de Medicis, fondatrice et premiere sup6rieure des Filles de la
Charite, servantes des pauvres malades honteux des paroisses, ddcedee faubourg et devant l'dglise Saint-Lazare, en la maison desdites
filles, est enterr6e en I'6glise Saint-Laurent, sa paroisse, dans la chapeile de la Visitation de la Sainte Viere. Ddlivre sur I'original par
nous Guillaume Loyzel, pretre, vicaire de ladite 6glise deSaint-Laurent, aujourd'hui 27 avril x68o.
Signd : LOYZEL.

2. Francois, par la grace de Dieu et du Saint-Siege apostolique,
archeveque de Paris, duc et pair de France, commandeur des ordres
du roi, nous permettons d'exhumer le corps de feue dame Louise de
Marillac, veuve du sieur Le Gras, inhumee dans une chapelle de la
paroisse Saint-Laurent-lez-Paris, pour remettre ses ossements dans
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Le meme jour, a neui heures du soir, on proceda a
l'exhumation en prisence de M. le curd de Saint-Laurent,
de M.Gobillon, son neveu; de M. Jolly, de Mme de Miramion et d'une des filles de la Communautd, de MIle Le
Gras, fille de mon dit sieur Le Gras, des quatre officieres
pour lors en charge, savoir la soeur Mathurine Gudrin, supdrieure; la seur Jeanne, assistante; la soeur Marie
Chesses, iconome; la soeur Francoise Michaud, ddpensiere, et la sceur Marguerite Chitif; enfin de quelques ouvriers comme plombiers et fossoyeurs. Les os, ayant etd
retiris les uns apres les autres, A la reserve de quelques petits qu'on ne put pas trouver, furent mis datis un drap, que
1'on conserva avec respect dans la maison-mdre jusqu'a la
Revolution, avec de la terre et quelques fragments du cercueil.
Ce qui a paru remarquable, c'est que, apres tant d'anndes,
les os se soient trouv6s tout entiers d'une couleur un peu
livide et rougeAtre, comme aussi de ce qu'il ne sortait aucune mauvaise odeur de la fosse, contre I'ordinaire de ce
qui arrive aux autres ouvertures de terre dans 1'eglise de
Saint-Laurent, ainsi qu'en firent la remarque les fossoyeurs
de ladite paroisse.
Vers minuit, tous les ossements furent remis dans un
autre drap, que donna Mme de Miramion, et elle-meme
arranges tous les os dans le cercueil de plomb. Apres une
courte priere pour la defunte, que fit M. le curd de SaintLaurent, tous ceux qui etaient prdsents jelerent de 1'eau
benite et on ferma le cercueil, sur lequel fut posee une
plaque qui porte ces mots : a Damoiselle Louise de Marillac, veuve de M. Le Gras, secrdtaire de la reine Marie
un cercueil de plomb, et le cercueil en meme lieu tui elle aate
inhumee.

(et plus bas): par Mgr,
MORANGE.

Donne a Paris, cc io avril i68o.
Sign : FRANcots, archeveque de Paris
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de Midicis, fondatrice et premiere superieure des Filles de
la Charitd, decedde le 15 mars 166o, agee de soixante-huit
ans. b
La notice que nous reproduisons fait remarquer qu'on ne
mit pas les mots suivants:t servantes des pauvres malades *,
parce que le temps pressait et qu'on appr6hendait qu'en atsendant au lendemain, la nouvelle de cette exhumation
Re vint Ase repandre.
Lorsque les plombiers eurent soude entierement le cercueil, on le remit dans la fosse et au mime lieu ou les ossements avaient eti tirds, et la pierre qui etait auparavant
fat placde de la mdme manitre. Cette exhumation a eti
mentionne dans les registres des morts de Saint-Laurent
par ordre de M. Je curd, conformiment a la priere qui lui
en fut faite.
Le 22 octobre 1755, Mgr 'arcbeveque de Paris, Christophe de Beaumont, donna un nouveau permis d'exhumation pour transporter les pricieux restes dans la chapelle
des Filles de la Chariti. En transmettant
la superieure
Pautorisation, Monseigneur Paccompagna de ces lignes:
a Je vous envoie, Madame, la permission necessaire pour
que le corps de votre fondatrice soit exhume de l'Nglise
paroissiale de Saint-Laurent et inhume dans la chapelle de
votre Communautd. Vous verrez par cette permission que
ceue exhumation ne doit se faire qu'avec le consentement
de M. le supdrieur.de la Congregation de la Mission et de
M. le curd de Saint-Laurent. Ainsi, il sera i propos de les
voir pour prendre avec eux les arrangements convenables,
ainsi qu'avec les autres personnes interessees, s'il y en a.
a Je suis, avec bien de la consideration, Madame, votre...
. CHRISTOPHE,
a Arckevque de Paris. *

Les Filles de la Charitd ddsiraient vivement que cette
translation se tit le 21 novcmbre, fete de la Presentation
de la sainte Vierge et anniversaire de la consecration de leur
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chapelle; cependant elle fut remise au dimanche 24 du
mdme mois 1755. Nous reproduisons le procds-verbal qui
en fut fait et qui contient 1'autorisation de Mgr de Beaumont.
a L'an mil sept cent cinquante-cinq, le 24 novembre,
nous soussignis: Alexandre-Frantois Cotteret, prdtre, docteur de la maison et sociiet de Sorbonne, censeur royal
et cure de Saint-Laurent, a Paris; en pr6sence de Messire Louis de Bras, Supdrieur general de la Congregation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la
Charite et de Messire Antoine Jacquier, pretre de ladite
Congregation, directeur de ladite Compagnie des Filles de
la Charitd; et encore en presence de tres haute et tr6s
puissante dame d'atour de la reine et de la sceur MarieAnne Bonnejoie, supirieure de ladite Compagnie des
Filles de la Charite, servantes des pauvres malades; en vertu
de la permission par ecrit de Mgr larcheveque de Paris de
la teneur qui suit :
a Christophe de Beaumont, parla misdricorde divine etpar
a la grace du Saint-Siegeapostolique, archeveque de Paris,
a duc de Saint-Cloud, pair -de France et commandeur de
a Fordre du Saint-Esprit, etc.; surla demande qui nous a
a eitfaite par nos cheres filles, la Sup6rieure, seurs et
« Communautr de la Charite, dtablies au faubourg Sainta Lazare en cette ville, a ce qu'il nous plilt permettrel'exhua mation du corps de leur fondatrice, dame Louise de
a Marillac,veuvede M. Le Gras, secritaire des commandec ments de la reine Marie de M6dicis, lequel corps a etW
a enterrd, en 'ann&e 166o dans Feglise paroissiale de Sainta Laurent a Paris, pour 4tre transportd et inhume en la
a chapelle de la dite Communautd; et comme cette dea mande nous a paru tris juste, et disirant de notre part
< concourir Ace qui peut maintenir et augmenter la pidtd,
a desdites seurs et leur rappeler les exemples de venus et
a les travaux de leur fondatrice pour le soulagement des
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( pauvres, nous avons permis et permettons par ces prea sentes d'exhumer ledit corps pour etre transporte et
a inhume dans la chapelle de ladite Communaute dans la
a forme et avec les ciremonies accoutumt
es en pareil cas;
< pourvu neanmoins que ladite exhumation se fasse du
a consentement du Supirieur general des Prdtres de la
c Mission, du sieur cure de ladite paroisse de Saint. Laurent, et autres qui pourraient y avoir interet.
a Donni a Conflans, le 22 octobre 1755.
, Signe: CHRISTOPHE
c

Archevique de Paris.

(Etplus bas) : a Par Mgr,
a DE LA TOUCHE.

SEtant assembles dans l'eglise de Saint-Laurent AParis,
avons fait I'ouverture du tombeau de Louise de Marillac,
veuve de M. Le Gras, secr6taire des commandements de la
reine Marie de Mdicis, inhumee le 16 mars 166o dans la
chapelle de la Visitation de ladite paroisse de Saint-Laurent, et dont le o1avril i68o, par permission du mdme
jour de 1'Ill. et Rev. seigneur, Mgr Francois de Harln, archeveque de Paris, les ossements ont ete mis dans un cercueil sur lequel itait attachee une plaque de cuivre avec
cette inscription: (Damoiselle Louise de Marillac, veuve de
c M. Le Gras, secritaire de la reine Marie de Mddicis, font datrice et premiere Supdrieure des Filles de la Charitd, de€ cedee le 5 mars 166o, Agde de 68 ans. o Ayant ainsi re
connu ledit cercueil pour dtre celui de dame Louise de Marillac, I'avons fait tirer du tombeau et apres l'avoir renferme
dans un cercueil de bois fermant A clef, l'avons transporte
A la chapelle des Filles de la Charitd, oi apres les prieres
de l'Eglise, en presence des susnommes et de la plus grande
partic de la Communauti des Filles de la Charit6, l'avons
inhumd dans la caveau prepare a cet effet au milieu de la
chapelle et sur lequel on a mis une tombe de marbre noir
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avec I'dpitaphe qui suit: a Cy git, dame Louise de Marillac,
a veuve de M. Le Gras, secretaire des commandements de
la reine Marie de Midicis, fondatrice et premiere Supd' rieure des Filles de la Chariti. servante des pauvres ma* lades, inhumee en la chapelle de la Visitation dans
a l'eglise paroissiale de Saint-Laurent, le 17 mars r66o, et
a transportee dans cette chapelle pour la consolation de la
. Compagnie, le 27 novembre 1755. Vraie mere des
a pauvres, modele de toutes les vetus, digne du repos
idternel. Puissent ses cendres respectables, rappelant sa
* charite, exciter son esprit. Requiescat in pace. * En foi de
quoi nous avons signe le present acre avec les personnes
susnomm6es, le jour et an que dessus.

a COTTERET, cure de Saint-Laurent; NOAILLES, duchesse de VILLARS; FINET, prdtre du Bourgneuf;
Frore Hubert HAYER, Rdcollet; BoURGEAT, prftre
de la Mission; Louise ROGLUI, assistante; Marguerite APERVAY, econome; Marc GANDON, pritre

de la Cong. de la Mission, secretaire.
La Mere reposa en ce lieu au milieu de ses filles jusqu'A la Rdvolution. La loi du r8 aoit avait deja supprimd
toutes les Congregations meme siculitres, et ii dut 8tre bien
penibIe aux Filles de la Charite de quitter, en 1793, leur
maison,sans pouvoir emporterles osseinents de leur Mere,
mais I'espoir de recouvrer la maison qui avait etC leur berceau, lorsque des temps meilleurs reparaitraient, temperait
en partie leur affliction, et elles avaient encore l'espoir de
pouvoir de nouveau se grouper autour de leur Mere. Tout
s'evanouit en 1797, car la maison fut vendue et le nouveau
propridtaire, pour 'adapter a son idie, fit ddmolir Ja chapelle, le seminaire, les infirmeries, etc.
La soeur Deleau etait de retour A Paris depuis pen, lorsqu'elle eut connaissance des demolitions projetees on en
cours d'execution; elle donna commission a la sour Wille
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de traiter avec Tacquereur de la maison pour I'achat des
bieres renfermantlecorpsde leur Mare,et elle les obtintpour
la somme de 6o liv:es, comme on le constate par le requ dilivri par le vendeur : < Je reconnais avoir requ de la citoyenne Wille, Francoise, la somme de 6o livres pour une
caisse de plomb, renferm6e dans une de bois, telle qu'elle a
ete trouvie dans 1'emp!acement de cette chapelle des cidevant Soeurs de la Charite.
a Fait h Paris, le 3 vend6miaire, an 6* de la Ripublique.
(25 septembre 1797).

, LEBRUN LEIUNE..

Donc, enlevis Ie 25 septembre 1797 de I'ancienne maison-mee des seurs, ces prcieux restes furent portcs dans
une maison de la rue et faubourg Saint-Martin, n* 91,
habit6e par des Filles de la Charitd. ls y resterent jusqu'au
io octobre de la meme annde, jour auquel M. Emery, vicaire gendral et supirieur de Saint-Sulpice, en fit la reconnaissance et les transporta dans une maison situie rue des
Maqons-Sorbonne, habitie par la sceur Deleau et quelques autres de sea compagnes; c'est ce qui est constati par
le proces-verbal dresse a cette occasion et congc en ces
termes :
a L'an 1797, ie mardi, dixieme jour d'octobre, a comparu par devant nous, Jacques Andr6 Emery, vicaire geniral de Mgr Antoine-Eleonore-Lon Le Clerc de Juygne,
archeveque de Paris, Marie-Antoinette Deleau, Supirieure
gindrale de la Congregation des Filles de la Chariti, laquelle nous a representd que le corps de la vindrable Louise
de Mariilac, veuve de M. Le Gras, fondatrice et premiere
Superieure de cette meme Congrigation, reposait dans la
chapelle de la maison qui en est le chef-lieu, vis-i-vis
Saint-Lazare a Paris, sons une tombe de marbre noir avec
une epitaphe honorable, depuis qu'en 1755, il avait etc
transporta de l'iglise Saint-Laurent, enferme dans un cer-

-

559 -

cueil de plomb, auquel etait applique une lame de cuivre
faisant foi du dip6t, et ayant lui-mame pour enveloppe un
cercueil de bois, ainsi qu'on peut le voir dans la Vie de la
susdite fondatrice, donnee au public par M. Gobillon, curd
de Saint-Laurent, revue et augmentee par M. Collet, Pritre
de la Congregation de la Mission, docteur en theologie;
qu'ayant appris que ladite chapelle etait en demolition, elle
avait dcmandd au particulier a qui la chapelle avait &t6
vendue, que ce corps lui fit cedd et remis, tel qu'il avaiteti
trouve dans le caveau de la chapelle, c'est-a-dire renferme
dans le double cercutil dont nous avons parle ci dessus,
moyennant une somme d'argent convenue; qu'elle avait
fait diposer a raison des circonstances dans la cave d'une
maison habitie par deux de ses filles, rue et faubourg SaintMartin, no 91; que les mEmes circonstances ne permettant
pas de d6poser ce saint corps dans une eglise, ni de le conserver prudemment dans le cercueil de plomb dans une maison particuliere, elle avait du cercueil de bois qui renfermait
le cercueilde plomb fait faire une caisse revitue de plomb en
dedans, ayant de longueur 2 pieds sur 14 pouces et demi
de largeur, tres propre a recevoir et a conserver un d6p6t si
pr6cieux, et qu'elle nous suppliait de procider avec les formalitds requises A I"'uverture du cerc-u• i de pAlob et a la
translation du corps dans cette caisse.
c Nous, d6ferant aux justes et saints desirs de cette respectable superieure, noussommes transporte sur les dixheures
du matin, accompagne du sieur Jean Montaigne, docteur de
Sorbonne, faisant les fonctions de secretaire, a la maison
ci-dessus design6e. Arrives 1A, aussit6t on nous a fait descendre dans une cave ou on nous a presenti un cercueil de
plomb en son en.ier, avec une lame de cuivre, dont la teneur est ce qui suit : a Damoiselle Louise de Marillac,
* veuve de M. Le Gras, secretaire de la reine Marie de Me* dicis, fondatrice et premiere Supdrieure des Filles dela Cha.
Srite,diecdeele 15 mars 1660, agee de 68 ans. DAlors ont
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comparu devant nous Barbe Caiilet, Fille de la Chariti,
superieure de I'hospice du Nom de Jesus, a laquelle le saint
corps a iti immidiatement remis au sortir du caveau et qui
l'a accompagni ponr par quatre hommes jusqu'au lieu de
son domicile, et Marguerite Francois avec Marie Franqoise
Wille, toutes deux Filles de la Charitc, qui I'ont recu et
garde.
a Ensuite en leur presence et aussi en presence de Claire
Massal, supirieure de la Maison des Filles de la Chariti de
Saint-Sulpice, et de Gilete Julienne Ricour, l'une des maitresses de novices de la meme Congregation, ayant fait ouvrir ledit cercueil par le sieur Jean-Francois Lazar, menuisier, demeurant rue du Vieux-Colombier no 754, nous
avons trouvd, conformement a ce qui est dit dans I'histoire
dejA citie, les restes d'un corps humain, c'est-h-dire des
os qui pour la couleur se rapportent a ceux disignis dans la
meme histoire, avec une certaine quantite de poussiere
dans un vase et les os dans un drap blanc, avec les pr6cautions convenables pour ne pas les froisser, puis 6tant months
en voiture en compagnie dudit Montaigne, de Claire Massal et de Gilette Julienne Ricour, deja nommis, nous nous
sommes rendus, en faisant des prieres, a une maison rue
des Macon-Sorbonne, n 0 455, o~i, sous les yeux des memes
personnes et de Marie Antoinette Deleau, Supirieure gdnerale et de Marie Francoise Wille, d'Anne Vivenot, de Marguerite Causse, de Jeanne Castanier, de Franaoise Bonnelle, de Francoise Viguier, de Marie Vincente Grobon, de
Jeanne Marie Juvin, de Francoise Montaigne, toutes Filles
de la Charit6 qui habitent cette mdme maison, Marie
Francoise Wille exceptde, apres les prieres convenables,
nous avons respectueusement deposd dans la susdite caisse
fermant A clef, et au milieu d'une quantite de coton suffisante pour empecher le froissement en cas de transport, les
os bien rangis et les cendres renfermdes dans une boite de
fer-bianc, lesquels os et lesquelles cendres nous estimons
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sans aucun doute dire les restes precieux de la venerable
fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charite, reservant neanmoins une partie des moindres os et cendres, que
nous avons mis dans des boites bien et ddment scellies par
nous avec notre cachet de la Compagnie de Saint-Sulpice
et celui de la Congregation des Filles de la Charite pour
en faire des distributions avec authentique en bonne forme.
Dans la mdme caisse et a son ouverture, nous avons place
la lame de cuivre trouvee sur le cercueil de plomb et une
copie du present proces-verbai sur papier velin. Enfin, a
cette caisse qui contient un dep6t si precieux A la pietd des
fideles surtout a celles des Filles de la Charite, nous avons
appose le scell avec un ruban de couleur violette, qui
couvre l'ouverture de la clefet porte a une deses extremites
notre cachet de Saint-Sulpice, et a l'autre celui de la Congregation des Filles de la Charitd.
* Fait a Paris, le jour et an que dessus, en presence des
personnes soussignies dont est fait mention au procesverbal et qui respectivement aux faits ci-dessus enonces
ont signe avec nous et le sieur Montaigne. Avons aussi
admis les signatures des autres personnes nominees dans ce
mdme proces-verbal.
SEMERY, Vic. gen.
« Marie-Antoinette DELEAU, Barbe-Rose CAILLET,

Marguerite FRNCols,' Marguerite CAUssE, MarieFrancoise WILLE, Claire MASSAL, Anne VIVENOT,
Jeanne CASTAGNIE, Franoise BONELLE, Claude
Francoise Philadelphie VIGUIER, Marie-Vincent
GROBON, J. Francoise LAZAR, Jeanne-Marie Juvim,

Gilette Julienne RicouR.
Place d'un cachet.
u J.

MONTAIGNE.

Place de l'autre cachet.
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15. Directoire spirituel it I'usage des Filles de la Charite.

Nous I'avons diej remarque, M. Cayla de la Garde,
durant son sejour force A Rome, ne cessa de faire ressentir
aux Filles de la Charite les effets de la tendre sollicitude
dont son coeur dtait anim6 pour elles. Ce fut pour se conformer i ses ddsirs que leur Superieure, quittant sa retraite
apres le rdgne de la Terreur, retourna i Paris. La smur
Deleau, ayant etC nommie Superieure de la communauie
en 179o, ses pouvoirs expiraient en 1793. M. Cayla cut
I'attention de les proroger d'annee en annie, jusqu'a ce
que les circonstances permissent de proceder a une nouvelle election. Dans ses lettres, par les sages avis qu'il lui
adressait, il l'encourageait et lui tracait la voie a suivre au
milieu des difficultds nombreuses qui 1'environnaient. Les
soins que prenait M. Ie Superieur ginral d'uneCompagnie
si chere au cceur de saint Vincent ne se bornarent pas la;
1 dans son exil et an milieu del'exces de ses
peines, comme
il s'exprime lui-meme, ii composa un ouvrage dans la vue
de contribuer i leur salut et de les mettre A mnme de travailler plus efficacement a leur perfection, auquel ii donna
le titre de Directoire spirituel ,. Ce manuscrit renferme
des instructions importantes pour le temps du seminaire,
celui des retraites spirituelles, pour la prise d'habit et pour
1'Ppoque des premiers vceux, ainsi que de leur renouvellement. Nous nous bornerons a indiquer les principaux
sujets qui y sont traites :
VERTus principales que les Filles de la Chariti doivent
s'appliquer i acquirir avec plus d'attention pour rdpondre
A la grace de leur vocation.
Avis essentiels sur les vertus ndcessaires A une
vie de
communauti.
Des VERTUS de N'itat des Filles de la Charitd.
MEDITATIONS pour la prise d'habit.
INSTRUCTIONS sur les vceux quefont lesFilles
de la Charite.
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MEDITATIONS sur la pauvret6

-

sur
sur
sur
sur
sur
sur

la chastete.
I'amour de Dieu.
le zele du salut des ames.
l'union avec Dieu.
la mortification.
I'union qui doit r6gner entre les Filles
de la Charite.
sur l'amour du silence.
Des PRATIQuES de bpnnes euvres et de penitence.
RiixzoNs

sur la maniere de sanctifier ses diffirents

emplois.
RiLExIoNs sur le soin des enfants.
sur la vocation des Filles de la charite.
sur la pauvrete.
sur la chastete.
sur 1'obbissance.
sur le vaIe de servir les pauvres.
De 'oFFICE de la cuisine.
Des OFFICES des ecoles et des ouvroirs.
Du soIr des vieillards et des incurables.
De la CHARITt r6ciproque des soeurs.
Si M. Cayla de la Garde eut la consolation d'apprendre,
avant sa mort, que les Filles de la'Charit6 reprenaient
leurs fonctions aupres des malades et des indigents sans
eprouver d'opposition de la part de I'autoriti civile, que
dans un bon nombre de localitis on d&sirait les voir de
nouveau se livrer a leurs oeuvres charitables, que la soeur
Deleau avait admis aupres d'elle quelques postulantes, ce
dont il la filicita, il n'eut pas ndanmoins la consolation de
les voir reconnues officiellement par le gouvernement,
puisque, comme nous l'avons vu pricddemment, la mort
I'enleva le 12 fivrier 18oo.
FIN DE LA NOTICE SUR M. CAYLA.
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VARIETES
I. -

LES SiMINAIRES FRANA.IS AVANT LA RiVOLUTION

Entre tous les sujets qui peuvent interesser les lecteurs de nos
Annales, un des principaux est certainement celui de la direction
des seminaires. Dans une curieuse et tres savante etude, M. 1'abbi

A. Degert (Bulletin de litterature ecclisiastique public par Fl'stitut
catholique de Toulouse, n" 2 et 3 de 1909) a ddcrit les variations
qu'a subies en France I'organisation des s6minaires. Nous en publions le debut.
11 s'agit de 1'epoque oi les Lazaristes sont intervenus, pour leur
part, dans cette euvre. Voir comment se transforment certaines
cruvres pour s'adapter aux besoins des temps et des pays n'est pas
seulement une affaire de curiosite, c'est un enseignement.

Pour nous, Frangais, il n'y a pas aujourd'hui, dans le
langage eccldsiastique, de terme qui iveille d'id6e plus
simple, plus uniforme que celui de Seminaire. Depais le
Concordat de 18o0 jusqu'A nos jours, ce mot n'a cess6 de
designer les 4tablissements diocesains auxquels les aspirants a la pr&trise vont demander, avec une formation
religieuse speciale, une instruction a la fois genirale et
professionnelle.
II s'en fallait qu'avant la Revolution ce terme prdsentit
un sens aussi net et aussi restreint. Et ce serait s'exposer a
de lourdes miprises que s'attendre A trouver dans les siminaires d'alors de simples equivalents des n6tres. Au moment oi la separation, les lois militaires et les conditions
nouvelles faites a 1'enseignement posent devant l'Eglise de
France la question de savoir dans quelle mesure il sera
possible de maintenir les formes prises chez nous par ces
institutions, il peut n'etre pas sans intredt d'ltudier leur
6tat antirieur. Ici encore la connaissance du passe peut
aider A preparer lavenir.
Ce qui frappe tout d'abord quand on pin6tre dans 1'Ntude
des seminaires de l'ancienne France, c'est la diversite des
caracteres qu'ils presentent. On peut parcourir telle pro-

vince eccl6siastique sans en trouver deux dont les reglements soient identiques. Le siminaire d'Albi, par exem-
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pie ressemble fort pen a celui de Castres, qui lui-meme
differe de celui de la Mission a Toulouse, quoique les deux
soient tenus par les Lazaristes. Si ces siminaires different
des n6tres, ils different peut-i8re encore davantage les uns
des autres. Encore ne faudrait-il rien exagerer. En y regardant de pres, on finit bien par decouvrir, au milieu
de cette diversite d'abord diconcenante, quelques traits
commuas qui permettent de former certains groupes, de
constituer quelques types. Ce sont ces types que nous voudrions essayer de decrire en nous attachant a metire en
lumiere les quelques affinites qu'ilest possible de signaler
entre eux.
Les premiers seminaires qu'ait vus la France furent formes selon le type prescrit par le concile de Trente dans le
xvim chapitre de la 23e session. Deux traits les caractirisent: les aspirants a la clericature y sont requsapr6s Plge
de douze ans'; il regoivent l'ducation libdrale et la formation ecclisiastique jusqu'a ce qu'ils puissent etre appliques
au service de 1'Eglise, c'est-a-dire, en rggle ginerale, jusqu'a leur pritriset . Ainsi en fut-il, a pen de differences
pres, a Reims o le cardinal de Lorraine fonda le premier
seminaire de ce genre 3 , a Pont-a-Mousson*, a Bordeaux 5,
a Sarlat 6, a Agen 7, A Toulouse', enfin A Ventadour 9 et i
1. a In hoc vero collegio recipiantur qui ad minimum duodecim
annos... nati sunt. p C. Trid., sess. 23, c. xvm, de ref.
2. a Hos pueros Episcopus... cum ei opportunum videbitur Ecclesiarum ministerio addicet,... grammatices, cantus, computi ecclesiastici aliarumque bonarum artium disciplinam, sacram scripturam,
libros ecclesiasticos... discent. a Ibid.
3. Cauly, Histoiredu college des Bons-Enfants, p. 254, Reims, 1885;
et Memotres du clerge de France,t. II, col. 633 et suiv. Paris, 1768.
4. Martin, I'Universite de Pont-a-Mousson, p. 85. Paris, 1891.
5L. Bertrand, Histoire des seminaires de Bordeaux et de Baras,
t. I, p. 62 et suiv. Bordeaux, 1894.
6. Les Chroniques de Jean Tarde, p. 281. Paris, 1887.
7. Ph. Lauzin, les Couvents de la ville d'Agen avant 17 8 0, t. I,
p. 394. Agen, 1889. - P. Prat, Recherches historiques sur la Compagnre de Jesus du temps du P. Coton, t. II, p. 13; t. V, p. 148.
Lyon, 1878.
8. J. Lestrade, le Smninaire du cardinal Fr. de Joyeuse. Toulouse, 9go6.
9. Aulagne, la Reforme catholique au dix-septieme siecle dans le
diocese de Limoges, p. 254 et suiv. Paris, 90o6.
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Rouen 4 , qui vit la derni6re creation de ce genre, du moins
parmi celles qui vdcurent. Car, ii faut bien le dire, ce type
riussit peu en France. Si nous ajoutons le seminaire des
Bons-Enfants 2, celui de Valence sous Authier de Sisgau 3.
celui de Pavilion A Alet' et ceux d'Annecy 5 et de Marseille 6, nous avons tous les sdminaires qui prirent a la
lettre les prescriptions du concile de Trente. Et encore ces
quatre derniers, dont nous ferions comme un sous-genre
distinct, s'inspirent deja d'autres iddes. Quant aux premiers, ils n'eurent qu'une existence courte et prdcaire; d6s
16 o, c'est A peine s'il en existait encore deux ou trois. Le
type conciliaire ne semblait pas ne viable en France, du
moins avec I'etroite conception qu'on s'en faisait. Saint
Vincent de Paul en renouvela lui-meme 1'experience. Des
i636, il tentait un nouvel effort en itablissant, aux BonsEnfants, un siminaire conforme aux vceux du concile de
Trente. Cet essai lui donna pen de satisfaction. Huit ans
plus tard, il en parlait encore avec quelquc amertume:
a L'ordonnance du concile est a respecter, 6crivait-il a un
de ses pretres, comme venant du Saint-Esprit; Fexpdrience
fait voir neanmoins que de la facon qu'on lex6cute A l'6gard de 1'age des siminaristes, la chose ne rdussit pas ni en
Italie ni en France 7. u Les fruits de ces siminaires lui
paraissent incertains et trop tardifs, eu 6gard * au grand
besoin que 'Eglise avait qu'on format de bons pr.tres 8s .
Joint a d'autres motifs d'ordre politique et iconomique
trop longs A enumdrer ici, ce sentiment de l'inutiliti de tels
I. Prat, op. cit., t. N, p. 352.
2. Abelly, Viede Saint Vincent de Paul, t. I, p. 665. Paris, 1881.
3. Faillon, Vie de M. Olier, t. I, p. 423 et suiv. Paris, 1873.

4. Vie de M. Pavilion, p. 77. Utrecht, -739.
5. Failion, op. cit.
6. H. Simard, Saint Vincent de Paul et ses cruvres ia Marseille,
p. o02 et suiv. Lyon, 1894.
7. Lettres de saint Vincent de Paul (ddition non mise dans le
commerce), t. I, p. 473. Paris, 188o.
8. Abelly, op. cit., t. I, p. 191.
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seminaires semblait, depuis des annees, enlever aux eveques la pensie de s'appliquer a 'exdcution du decret du
concile. Beaucoup d'entre eux cependant, surtout vers
i63o, se prdoccupaient de plus en plus d'am6liorer les
mceurs de leur clerg6. L'un d'eux, Pottier de Blancmenil,
eveque de Beauvais, qui consultait Vincent de Paul sur les
meilleurs moyens d'opirer cette reforme, entendit le saint
preire insister beaucoup sur la n6cessitd de n'en plus
admettre aux ordres qui n'eussent la science requise et les
autres marques d'une veritable vocation'. Ce conseil lui
suggere I'idde d'obliger les pretendants aux saints ordres
a suivre quelques jours d'exercices oht on les instruirait des
choses qu'ils devaient savoir et des vertus qu'ils devaient
pratiquer *. D6s 1628, saint Vincent de Paul, avec deux
de ses pretres, inaugure ces exercices'. Pendant dix jours,
ils font aux ordinands deux entretiens par jour: celui du
matin, sur a les principaux chefs de la thiologie morale et
des choses de pratique dont la connaissance est plus nicessaire aux ecclesiastiques .; celui du soir, sur c les vertus, qualitis et fonctions propres a ceux qui sort dans les
saints ordres 3 .
Cette institution si simple fut, peut-on dire, le germe
primitif, le principe gdndrateur et le trait caracteristique
des seminaires franqais. La preparation immddiate aux
saints ordres, qui n'est mime pas mentionnee dans le ddcret du concile de Trente, en devient Pobjectif principal;
pendant pres d'un siecle, elle fournit aux 6veques le plus
puissant motifqu'ilsinvoquent pour obligerleurclergd a les
aider a bAtir leurs s6minaires et a en user pour lui-mdme.
Nous n'avons pas a nous mettre en frais d'imagination
pour nous representer les dtapes de 1'Pvolution qui fait
sortir les siminaires francais des exercices des ordinands.
Les bons effets de ces exercices en assurant bien vie le
i. Abelly, op. cit.. p.

56. - 2. Ibid., p.

i56. - 3. Ibid., p. 584.
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succes, de diocese en diocese, ilsse ripandent bient6t dans
toutela Frances. Si considerable que parrt le bien produit
par eux, it ne vint jamais cependant i la pensee de leurs
fondateurs qu'ils pussent tenir lieu de seminaires. Mais le
premier pas etait fait; un personnel et souvent un local
spicial itaient assures. Le principe d'un stage obligatoire
dans une maison de retraite et d'etude avant chaque ordination etait geniralement admis; il suffisait d'dtendre cette
piriode de stage et, du mdme coup, nos seminaires etaient
fondis. C'est bien ainsi que les choses se passerent apres
1640, et le P. Cloyseault, de 'Oratoire, nous donne une
assez fidle image des origines de tous les sdminaires francais dans les quelques lignes oil il ne vise qu'a nous repre-

senter la naissance de ceux qui furent confies a sa Compagnie. a D'abord, nous dit-il', c'6tait beaucoup quand on
pouvait obtenir que les prelats obligeassent pendant huit
ou dix jours tous les ecclesiastiques d'assister i une conference du matin et a une autre du soir, qu'on leur faisait
dans les eglises ou maisons de 'Oratoire avant que de
recevoir les ordres. Ces maisons, dans la suite, dtant un
peu meublies, on les obligea d'y demeurer pendant dix
jours, quelques prilats pendant un mois, d'autres pendant
deux etd'autres enfin, plus z7ids, jusqu'A trois mois avant
chaque ordre sacre, et ainsi, insensiblement, les premiers
seminaires se sont etablis. *
A mesure que l'acce des siminaires devint plus frequent
etplus facile, les Exercices disparurent comme inutiles. On
peut voir, dans 'Assemblie ginerale tenue en 1688 par les
Lazaristes, qu'ils 6taient dedj tombes en desuetude dans la
Compagnie qui les avait instituds. Dans les rbglements qui
furent dresses en cete Assemblie, on peut lire, a propos
a des exercices de l'ordination, selon le modele des entrei. Abelly, op. cit., p. 602 et suiv.
2. Bibliotheque oratorienne, publiee par l e R. P. Ingold, t. II, p. 8
Paris, x882.

-

569 -

tiens de piete et de doctrine... qu'on a encore en plusicurs
maisons *: Uls etaient bons et mithodiques, mais, comme
on sait, is ne sont plus d'usage et on se contente prisentement, avant les ordinations, de faire des retraites od il
n'entre que des conferences de piete ou des rip6titions d'oraison l . b II n'etait pas impossible, cependant, de trouver
encore a cette 6poque et mene plus tard des seminaires a
peu pros exclusivement vouds a la prdparation des aspirants aux saints ordres par les exercices de la retraite spirituelle. Plusieurs s6minaires ruraux, par exemple, ceux
de Brouains et de Barenton, dans le diocese d'Avranches,
ne s'ouvrent que pour recevoir les ordinands, et ce que
nous dit I'historien de ces maisons' permet d'y reconnaitre les exercices abandonnes ailleurs. Et il en fut ainsi jusqu'&a ce que 'eveque d'Avranches eat fonde un siminaire
ddfinitif, c'est-a-dire en 1693 x. C'est bien un tablissement
de ce genre que les Lazaristes acceptent a Buglose, dans Il
diocese de Dax, en 1706, puisqu'il y a 1la un second sdminaire ou les vicaires ou autres qui ont nouvellement requ
la prdtrise peuvent etre exerces et formds a toutes les fcnctionsde leur dtat 3 D.
Aux Lazaristes encore appartenait le siminaire de la
Mission de Bordeaux, dont l'archeveque Maximilien de
Rohan icrivait, en 1773 : a Toute son utilit6 consiste a
etre une maison de retraite pour ceux qui se disposent aux
saints ordres*. II serait encore possible d'ajouter quelques
noms a cette liste; mais il n'y a pas a s'y tromper: ces
i. Annales de la Congregation de la Mission, t. LXII (1897),
p. 327.
2. A. Lerosey, l'Instruction publique avant 1789 dans les deux
anciens dioceses de Coutances et d'A vranches, dans Notices, Memoires
et Documents publie.dans la Societe d'agriculture de la Manche,
t. XXV (1907), p. 63 et suiv.
3. Pemartin, Saint Vincent de Paul dans ses rapports avec la Gascogne, p. z58. Dax, 1888. Cf. Coste, les Pretres de la Mission a
Buglose, dans Revue de Gascogne, 99og, p. 6o.
4.Bertrand, op. cit., p. 201.
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siminaires de retraites purement spirituelles immidiatcment pr6paratoires aux ordres n'existerent guere quecomme
une institution provisoire ou une institution de luxe destinde a suppleer un seminaire qui nexistait pas encore ou a
completer son ceuvre quand il donnait deja aux clercs les
connaissances ou la formation requises pour les examens
avant I'admission aux ordres.
Peu de seminaires s'en tinrent done au regime atrophie
des vieux exercices des ordinands. Dans la plupart des dioceses de France, les seminaires definitifs se formerent par
l'largissement de ces 3xercices. Les ordres sacres y restent
toujours, pour ainsi dire, le centr: autour duquel gravite
l'ceuvre' de la formation cl6ricale; les aspirants a 1'taat
.ecclsiastique n'y viennent que pour se prdparer a les recevoir et dans la mesure et au moment oi ils jugent a propos
de les recevoir. Mais les eveques profitent de 1'occasion
pour exiger, a chaque fois, un sejour qui permette d'eprou-ver leur vocation et de leurcommuniquer les connaissances
indispensables Al'exercice des fonctions de I'ordre brigud.
Ce sejour, a Cahors, fut d'abord de six mois en tout sous
le pieux eveque Alain de Solminihac', qui, vers la fin, Ie
porta a un an ou dix-huit mois; it itait a Bordeauxde neuf
mois pour Ie sous-diaconat, de trois mois pour le diaconat
et de trois mois pour la pritrise 3 ; a Saint-Gaudens *, dans
le diocese de Comminges, de six mois pour chacun des
trois ordres sacres; a Seez, de huit jours pour la tonsure,
huit jours pour les ordres mineurs, de trois mois pour
(A suivre.)
chacun des ordres majeurs5 .
i. Bordeaux, notamment, outre It seminaire de la Mission, possede celui de Saint-Raphael.
2. Chastenet, la Vie de Mgr Alain de Solminihac, p. 277. Cahors,
1663; et Lettres de saint Vincent de Paul, t. IV, p. 44r.
3. Bertrand, op. cit., p. 297.
4. D'apres un mandement de Mgr Lubiere du Bouchet, conserve au
grand seminaire de Toulouse.
5. D. Bessin, Concilia Rotomagensis provincia, p. 448. Rouen.
1717. - A. Lerosey, op. cit., p. 64.
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PREMIERS PORTRAITS DE

SAINT

VINCENT DE PAUL

Dans une etude oi il se flatta d'avoir decouvert un portrait encore
inconnu de saint Vincent de Paul, - opinion dans laquelle il ne fut
point suivi, - M. 'abbM Le Monnier, alors cure de Saint-Ferdinand
a Paris, decede recemment, a publi6 d'interessants renseignements
historiques sur les premiers portraits du saint. Nous reproduisons
ici ce qu'il dit des portraits authentiques de saint Vincent de Paul.

(Voy. Un nouveau portrait de saint Vincent de Paul, par M. 1'abbd
Le Monnier. Paris, imprimerie Leve, 17, rue Cassette. In-8 de 17 p.)

La quantitd de portraits que le dix-septieme sicle nous
a laissds est vraiment merveilleuse. Si nous n'avions pas
la photographie, il nous serait plus aisi de connaitre les
hommes illustres, ou mime les hommes seulement considerables de ce temps, que de connaitre nos contemporains.
DWs qu'on itait ileve en situation, on se faisait peindre
ou tout au moins graver. Les eccldsiastiques, tant seculiers
que r6guliers, se pretaient a cet usage aussi bien que les
laiques. La plupart le faisaient sans difficulte, croyant ripondre aux vceux d'un diocese, d'une paroisse, d'une
famille religieuse, ou mime, plus simplement, voulant
contenter un ami desireux d'avoir et de conserver leurs
traits. Nous possedons sur ce sujet un charmant bout de
lettre de saint Francois de Sales, qu'on trouve toujours
quand il s'agit d'aimables prevenances. I envoyait luimeme son portrait i un correspondant inconnu: xVoilA
done, lui disait-il,' 'image de cet homme terrestre, tant je
suis hors de tout pouvoir de refuser chose quelconque A
votre desir. » Et, en sage conciliateur de vertus qui semblent opposees, il ajoutait modestement: o H6las! si I'image de mon cr6ateur etait en son lustre dans mon esprit,
que vous la verriez de bon coeur'! a
Sur quoi Camus, evdque de Belley, qui nous a conserv6
i. Esprit de saint Francoisde Sales.
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ce billet et qui, comme on salt, ne s'arrate pas toujours a
temps, fait cette riflexion agressive: a Un esprit contraint
et timide se serait fait tenir A quatre et eit plut6t choisi
quelque grande mortification que d'avoir permis qu'on
tirAt son portrait. Et pourquoi? pour conserver I'humiliit.
II s'en esb, en effet, trouvi plusieurs, parmi les
saints personnages de cette &poque, qui, pour conserver
lhumiliti, ont impitoyablement refusd ce que d'autres
accordaient sans ripugnance. Etait-ce scrupule et timidit6
d'esprit, comme le veut Camus? 11 suffit de les nommer
pour qu'une telle explication soit jugie injurieuse. Voici
M. de Rance, par exemple. Son austdriti dtait si recounue
que ni ses amis ni ses raligieux n'oserent jamais, au dire
de Saint-Simon, Alui demander la complaisance de se laisser peindre *. Qui pourrait etre recu a parler d'etroitesse
a propos d'un tel homme? Tout au plus est-il permis de
dire qu'en lui 'humiliti tenait fortement et, si I'on veut,
serrait un pen les rdnes.
Du reste, tout finissait par s'arranger, mdme avec ces
inflexibles. A leur humilite, ils milaient le plus souvent
une candeur an moins 6gale. On se servait et. pour tout
dire, on abusait de cette candeur. Les traits qu'ils refusaient, on les leur derobait. Pour M. de Ranch, l'histoire
est amusante. Saint-Simon en a eti le narrateur, apres en
avoir et6 le heros. On pent la lire tout au long dans ses
Memoires'. II avait introduit aupres du saint renovateur
de fa Trappe le peintre Rigaud, le prisentant comme un
officier de ses amis extrdmement desireux de voir labbe,
mais begue a un tel point que lui-meme dvitait de jamais
dire un mot et qu'il ne fallait pas, sous peine de Phumilier, lui adresser la parole. Le piege eat a peine trompd un
enfant. Ranci donna dedans sans avoir aucun soupqon.
Par irois fois, il se laissa visiter et regarder de tris pres. Et
i. Memoires, t. I, chap. xxiv, p. zf5 et suiv., edit Hachette, i865.
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c'est ainsi qu'a notre grand plaisir nous tenons son portrait
de la main qui nous a donni Louis XIV et Bossuet.

Saint Vincent de Paul, dont lhumilit6 n'allait pas non
plus sans quelque rudesse, avait eu avant Rancd une aventure a peu prbs semblable. II occupait une telle place dans
le siecle qu'il etait bien naturel qu'on songeat A conserver
ses traits. Un certain abbd de la Pinsonnikre, qui avait
suivi une des retraites de Saint-Lazare, fut, semble-t-il, le
premier qui osa lui exprimner ce desir. Le saint en parut
surpris et comme suffoquC. II se prosterna le visage contre
terre: a Moi, miserable, s'ecriait-il, moi, ndant! * Et il
demandait en grace qu'on lui epargnat itoujours une peine
semblable. Neanmoins, quelques annies plus tard, les
grandes dames qui I'assistaient dans ses oeuvres, entre
autres les presidentes Goussault et de Lamoignon, crurent
pouvoir renouveler la demande. Elles n'eurent pas plus de
succes. Nous n'avons pas les termes de sa rdponse. II les
6luda probablement par quelqu'une de ces dchappatoires
dont il avait le secret, quand il le voulait bien. Enfin,
comme il avanqait en age, ses disciples intervinrent A leur
tour, alliguant les-raisons les mieux faites pour le toucher.
Eux aussi furent repousses. Us allirent, dit-on, jusqu'aux
larmes, maisleurs larmes ne le flichirent pas.
11 n'y avait plus, si on tenait a posseder son portrait, qu'a

recourir aux moyens ditournis. Ce fut I'avis des principaux membres de la Congregation et leur avis aussi qu'il
ne fallait pas perdre de temps, Vincent itait dejA plus
qu'octogenaire: il pouvait chapperd'un jour a I'autre. On
se mit d'abord en peine de choisir un peintre d'un coup
d'oeil assez sor et d'une main assez exercee pour qu'il put
suffire Acette tache ddlicate. Les plus renommes de 1'dpoque semblaient malheureasement inaccessibles. Philippe

- 574 de Champagne, ce porraitiste grave entretous,dtaitdeplus
en plus accapare par Port-Royal et par les amis de PortRoyal. Eustache Lesueur, que 'Histoire de saint Bruno,
peinle aux Chartreux, avait tant honore, allait mourir
n'ayant pas encore quarante ans. Charles Lebrun, quoique
jeune aussi, aimait trop la pompe.et les grands seigneurs
pour aller bien volontiers vers les humbles. Les Missionnaires s'adresserent a un peintre plus modeste, quoique les
bons critiques du temps le qualifient encore de a peintre
considerable a. I1 6tait originaire de Tours et se nommait
Francoys. Assez pieux pour avoir song6 dans sa jeunesse
a entrer dans l'Ordre de Saint-FranCois, il n'avait guere
travaillk que pour les iglises et les communautis religieuses. On voyait et on admirait de ses ceuvres dans les differentes maisons de POratoire, aux Minimes de la place
Royale, a la maison professe des Jesuites. II accueillit la
proposition qui lui fut faite et voici ce dont on convint
avec lui. II viendrait i Saint-Lazare aussi souvent qu'il le
jugerait a propos. La, il suivrait, soit A la chapelle, soit
dans la maison, les exercices presidis par le saint fondateur. On le mettrait en bonne place et il pourrait assez
aisement regarder et fixer celui qu'il devait peindre. Quand
sesyeux et son imagination se seraient comme imprdgnds
de ses formes, il se retirerait dans une piece preparee a cet
effet et jetterait sur le papier ou sur la toile ce qu'il viendrait de se mettre dans Iesprit 2 . Le programme fut execute
de point en point. Le saint, qui recevait beaucoup de lalques a Saint-Lazare, ne se douta de rien, et Francoys, de
ses regards prolong6s et de ses etudes patientes, tira non
pas seulement un portrait, mais, comme nous l'etablirons
x. L'abb6 de Marolles, Catalogue d'estampes de 1666.
2. Tous ces details sont empruntes A un memoire manuscrit de
Ducourneau, le secretaire du saint. Le portrait dut etre fait vers la
fin de la vie du saint. Ducourneau dit que le peintre dtudiaitencore
son module c lorsqu'il entendait la sainte Messe, ne la pouvant plus
celebrer i cause de ses indispositions,.
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plus loin, deux portraits, I'un.en tenue de ville, 1'autre en
habit de choeur.
Par malheur, nous n'avons plus ces portraits. II y a de
longues annies qu'ils sont perdus. Et ce qui ajoute au regret de leur perte, c'est qu'ils n'ont laissd aucune tradition
derriere eux. On ne sait ni quand ils sontsortis de la Congregation pour laquelle ils avaient &t6 faits, ni ce qu'ils ont
pu devenir depuis que, tires de cet abri, iis sont entresdans
le vaste monde.
A leur defaut, restent aux amis du saint les gravures qui
les ont repandus et popularises. Et, de ce c6ti, il faut reconnaitre que, par une sore de compensation, les chances
ont iet favorables. Ces gravures offrent de rares garanties
d'exactitude. La premiere surtout, qui parut quelques mois
et peut-etre quelques semaines seulement apres la mort du
saint, pr6sente a peu pres, au point de vue de la ressemblance, la valeur mdme du portrait. Voici comment. On
sait quel respect confiant la reine Anne d'Autriche professa
de tout temps pour Vincent de Paul. Aussit6t apres la mort
de Louis XIII, elle lui donna la prdsidence du conseil de
conscience, et lorsqu'elle apprit sa mort, elle temoigna
toute son affliction et s'ecria dans un vif ilan de sinceriti:
a L'Eglise et les pauvres viennent de faire une grande
pertel a On eut done l'idie qu'elle agrderait que la gravure representant le saint lui ftt dediee. Jusque-la rien
que d'assez ordinaire. Ce qui lest moins, c'est que cette
dedicace fat signee, non par le graveur, mais par le peintre
lui-meme. En revendiquant ainsi son droit, Franqoys
obeissait, croyons-nous, a deux motifs. Arrivant A Paris en
1638, il avait peint son premier tableau pour Anne d'Autriche. II se souvenait de cet accueil royal et inespere fait A
sa jeunesse et saisissait l'occasion de montrer que sa reconnaissance durait toujours. Puis, a n'en pas douter, il tenait
aussi a avouer 'oeuvre de son jeune interpr6te et a lui
donner publiquement un temoignagne de sa satisfaction.
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Le temoignagne etait mirite. L'auteurde la gravure. Nicolas Pitau, dtait un des graveurs qu'Anvers envoya a Paris
a cette 6poque. Quoiqu'il n'eit encore que vingt-neuf ans,
it s'itait dedj place aux premiers rangs. On a dit de lui que
ses bons portraits rivalisent avec les meilleurs portraits de
Nanteuil i. Le portrait de saint Vincent de Paul cede pen
a ces portraits, si mime il lear cede quelque chose. C'est
un in-folio encadrd dans une large bordure de feuilles de
chene. Nous l'avons en deux etats au Cabinet des estampes. Dans le premier, 1'loge du saint et la d6dicace a la
reine sont en francais, la date 166o est inscrite apres le
nom du graveur; dans le second, qui parut sans doute
apres, la date n'existe plus, et I'eloge aussi bien que la
dedicace sont en latin. L'dpreuve du premier etat saisit
ceux qui la voient: elle 6clate de vie et d'esprit. Le travail
en est souple et brillant; la couleur suave et harmonieuse.
On a bieni6t constati que loeuvre la premiere en date est
en mime temps la premiere en beautd.
La seconde gravure a edt faite trois ans plus tard. Elle
t6moigne aussi de beaucoup de talent. Elle est due a
un autre Anversois, Pierre van Schuppen, qui, comme
Pitau, a travaill constamment i Paris. On la trouve au
Cabinet des estampes, egalement en deux 6tats. II n'y
a ni nom d'auteur ni date dans le premier qui parait une
6preuve d'essai. Le second porte les noms des auteurs et
la date 1663. Ni 1'un ni 1'autre n'offrent de legende. Van
Schuppen est tout entier dans cette oeuvre. On sail que, i
son arrivie en France, ii s'etait mis a l'ecole de -Nanteuil.
I! s'efforait de reproduire la maniere de ce maitre excellent. Nous voyons ici A quel point ii y itait parvenu. Le
dessin en est tres prdcis. La couleur flatte par sa douceur.
Ce qui manque un peu, comme presque toujours chez Van
Schuppen, c'est Pime et la vie. Le portrait est bien moins
i. Mariette, Abecedario, v* Pitau.
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parlant que celui de Pitau. C'est pourtant encore un tres
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bon portrait. Une fois de plus, I'humilitd avait eti recompensee. Vincent avait fui la gloire de vivre par l'art apres
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sa mort. Trois ans s'iaint

peine

conls ea voila deja

quatre images. deux peintures et deux gravrres, qui allaient
porter sa physionomie jusqu'aux extremites du monde.
Outre sa valeur intrinseque, la gravure de Van Schuppen donne lieu i un intiressant probieme. EAe nous presente Ie saint en habit de chceur: celle de Pitau, au contraire, noas Ie montre en habit de ville. Le peintre avait-il.
comme nous I'avons insinue, fair deur portraits? On est
tout d'abord inclina i le penser. Franqoys avait observe
Vincent, soit a la chapelle, soit dans la maison. II avait
donc des documents tiris de costumes diffireats. N'est-il
pas naturel de croire que, de lui-mme on i la demande
des Missionnaires, ii voulit utiliser tout cc qu'il avait
recueilli? Ce n'est qu'nne conjecture. On pourrait mime
la trouver assez faible, rien n'etant plus ordinaire aux graveurs que de changer, mime sans beaucoup de raisons, le
costume de leurs personnages.
Mais voici qui prouve mieux. En comparant les estampes. on decouvre dans les traits du visage des differences
assez sensibles. Particulierement le parallilisme des rides
horizontales du front est bien plusaccuse chez Van Schuppen que chez son pridecesseur. De mime les deux vericales qui partent de la naissance du nez ont notablement
plus de netteti. 11 n'en faut pas davantage, avec des dessinateurs aussi exacts, pour dtre autorise a conclure qu'ils
ont travailli d'apres deux originaux qui, quoique sortis de
la meme main, n'itaient pas tout i fait les memes.
Apres Pitau et Van Schuppen, le portrait de Francoys a
iti souvent reproduit par la gravure. Mais, ce qui est triste
A dire, la qualiti de ces reproductions a toujours etc en
declinant'. Les artistes copiaientleurs devanciers bien plus
qu'ils ne s'inspiraient des ceuvres originales. Un jour vint
i. S'il s'agissait d'apprecier toutes ces gravures, ii faudrait pour-

tant mettre en bon rang cellc de tochon (1664) et celle qu'Edelinck
a faite pour les Hommes illustres de Perrault (1700).
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oi ils ne surent meme plus le nom de celui qu'ils pretendaient traduire. Ils avaient nl sur les estampes antirieures :
Franqoys Turonensis, en abrigi Turonen. Franqoys leur
parut un nom de bapteme. Ils lxprimerent par un F majuscule et ils icrivirent tout au long Turonen comme le
nom de famille. On itait tombe dans la pacotille qu'on
retrouveen touteschoses, meme en art. Qu'il noussuffise de
dire, apres les avoir mentionnds en bloc, que ce n'est pas
Aeux qu'il faut demander le saint Fondateur de la Mission.
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
338. Marteldood van den gelukjaligen Joannes Gabriel
Perboyre. - Drama in 3 bedryven en een naspel, door
W. V., R. K. Pr.- Roosendaal, J. v. Poll - Suykerbuyk.
[Le Martyre du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, drame
en 3 actes; en hollandais].
Ce drame, comprenant trois actes et un epilogue avec apoth6ose,
et entrecoup6 par des chceurs dont la musique est empruntee aux
grands maitres, est consacrd a celebrer, en langue hollandaise, le
martyre du bienheureux Perboyre. 11 est du, croyons-nous, a la
plume d'un pretre seculier, ancien professeur de 'un des petits 6sminaires de Hollande. Voici comment son aeuvre est appr6ci6e (R.
K. Bockhandel, 3 fivrier 1909) par le professeur Bolen, de la Compagnie de Jesus, qui passe, i bon droit, pour Pun des plus fins critiques litteraires du pays.
# Dans sa preface, l'auteur declare qu'il edite ce drame pour repondre aux nombreuses invitations qui lui furent faites de le verser
au rdpertoire des associations de jeunes gens catholiques de Hollande. Nous n'h6sitons pas i dire que cette ceuvre est un vrai gain
pour le theatre chretien. Au point de vue litteraire, elle n'est certes
pas depourvue de valeur.Elle se fait en outre remarquer par quelqne
chose d'original. Quoique icrite dans une sorte de rythme et de mesure, elle n'est pourtant pas imprimee a la facon d'un po6me. Et
cela pour laisser aux acteurs plus de libert6 vis-a-vis du texte.
Quant au drame lui-meme, il est du plus grand int6r&t. Le sujet
saisit d'autant plus fortement que l'auteur s'est strictement conformd
a la verite historique. II a eu raison. Car le marty re du bienheureux
Perboyre n'est si emouvant que parce qu'il presente une ressemblance frappante avec la passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ luimeme. Et c'est dans la mise en relief de cette ressemblance que se
trouve le vrai merite de 'auteur. C'est encore a sa preoccupation
constante de ne s'eloigner jamais de la vdrit6 historique qu'est du
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['pilogue avec son apotheose : cette apotheose repose sur un fait
red raconte dans la vie du bienheureux (apparition dans les airs
d'une croix lumineuse). - On ne saurait trop recommander ce
drame aux patronages, aux associations de jeunes gens et d'ouvriers, etc., etc. A notre avis, le succes est assure. - Amsterdam. J. J. G. BELEN, S. J. 1

339. Saint Vincent de Paul, treile ans cure de Clichy,
de 612 a i 625 [par M. L. BarAuoEu
u, Prdtredela Mission].
En vente au presbytire de Clichy (Seine). In-8, 48 pages, s. d.
Dans I'approbation de Mgr Amette, archeveque de Paris, adresske
a M. le cure de Clichy, el plac6e en tete de cette brochure, on lit :
SJ felicite le docte et pieux auteur d'avoir si bien revendique ce
qui constitue pour votre paroisse un titre si precieux aux b-endictions
divines et aux sympathies des Ames chretiennes. a (5 juillet 9go8.)
Cette longue periode pendant laquelle saint Vincentde Paul aurait
ele cure de la paroisse de Clichy ne concorde pas avec la tradition
qui regardait comme plus court le temps pendant lequel h'homme
de Dieu avait eu la charge du peuple de Clichy. M. Breteaudeau a
recueilli des documents qui paraissent appuyer sa these.
II y avait des objections, comme on peut le lire, page 2a : Restent i resoudre plusieurs difficultes au sujet de la residence qu'il
(saint. Vincent de Paul) ne put garder dans sa cure, de la pluralite
des benefices qu'il posseda en m4me temps (il eitet&,simultanement
cure de Clichy et cure de Chitillon-les-Dombes), et d'une pension
qu'il se reserva sur la cure de Clichy en la resignant. * Telles sont
les difficultes que iauteur a soulevees lui-meme; les pages suivantes
de la brochure sont employees i en presenter la solution.
En tite du volume, est un portrait de saint Vincent de Paul dont
on dit qu'il est reproduit d'apr6s un a tableau du temps a. Le tableau
en question nous plait, mais comme on n'en connait ni 'auteur ni
la date, ii faut, pour etre sincere, convenir que ce n'est que par conjecture qu'on le declare t tableau du temps a; car sans ntme alleguer ia meprise, legendaire maintenant, au sujet de la tiarc de Salta
Phernes, chacun sait combien ceux qui n'assignent que par conjecture des dates et des auteurs aux 6crits ou aux objets d'art soot pen
strs de cc qu'ils avancent. C'est une des lois dont il ne faut pas se
departir quand on ecrit I'histoire :n'affirmer une chose que lorsqu'on
en est certain, si elle est douteuse ne la donner que comme douteuse.

ERRAruM. -

Quelques exemplaires de la Circulaire de

M. le Supdrieur g4ndral aux Missionnaires,du 13 juia 1909,
portent a la page 3 une faute d'impression qui rend une
phrase inintelligible. A la place de met is, il faut lire simplement et.
Le Girant : C. SCHMEYER.
Imp. de J. Dumoulin, i Paris.

LA MAISON-MERE

DES FILLES DE LA CHARITE
A PARIS
(Suite; voyeT-ci-dessus, p. 389.)

IV. -

A la rue des Mafons-Sorbonne.

Chassdes de chez elles par lagrande Rdvolution, let Filles
de la Charitd essayerent de se reconstituer des que le danger
fut passe et qu'une legislation plus libdrale leur permit de
reprendre la vie commune. La Supdrieure, sceur Deleau,
rentra a Paris en 1797 et s'installa, avec quelques autres
sceurs, au numdro 445 de la rue des MaJons-Sorbonne ,
aujourd'hui rue Champollion. Ayant appris que Ie gouvernement avait mis en vente Pancienne maison-mere, elle
acheta la biere qui contenait les restes de Mile Le Gras, la
fit transporter provisoirement, le 25 septembre 1797, an
numero 91 de la rue Saint-Martin, o6t s'etaient groupees
quelques Filles de la Charit, et de 1a, le to octobre, A la
rue des Maqons-Sorbonne. Les Annales ont raconti comment se fit cette derniere translation 2.
On ne tarda pas a savoir en province que Ia Compagnie
des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul reprenait vie et qu'elle
possidait dans la capitale une maison de formation. Cette
nouvelle rdjouit les anciennes soeurs. Beaucoup n'avaient
pas d'emploi; elles accoururent en grand nombre et furent
distribudes dans les etablissements de Paris que la tourmente revolutionnaire avait epargnes. Cel-!s qui avaient
continud ou repris leurs ceuvres se contenterent d'envoyer
r. Tracee au onzieme siccle sur les dipendances du palais ded
Thermes (aujourd'hui musde de Cluny, cette rue, oi se trouvait is
siege~'d ic oboardrie des magons, s'ouvre sur la place de la Sorbonne. (Rochegude, Guide a travers le vieux Paris, p. 34.)
2. Annales de la Congrigationde la Mission, t. 51, p. 25.
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leur nom. Plusieurs qui elaient retournees au monde et
qui avaient du y chercher quelques moyens d'existence ne
voulaient plus ou mdme ne pouvaient plus s'en separer.
D'autre part, la mort avait frappi a coups redoubles dans
leurs rangs. Beaucoup avaient succombe, emporlees soil
par leur Age, soit par les suites des mauvais traitements
auxquels on les avait condamnees.
Les postulantes furent reques a la rue des Maqons-Sorbonne. Plusieurs venaient pour la seconde fois, la Revolution ayant interrompu leur temps d'epreu've pour les envoyer dans leur famille. Leur nombre n'itait pas aussi
grand qu'autrefois; il s'en fallait de beaucoup. L'oeuvre de
Dieu se fait lentement. De ce grain de senevi devait sortir
un grand arbre. La Compagnie renaissante des Filles de la
Chariti eut ses epreuves, dont nous ne raconterons pas le
detail. L'exiguiti du local les mettait dans la dure necessite de ne recevoir qu'un nombre limiti d'aspirantes.
V. - A la rue du Vieux-Colombier.
Le gouvernement songeait a reorganiser les hopitaux, oh
tout manquait, sauf les malades : les ressources faisaent
defaut; les infirmieres ne se trouvaient pas facilement et
remplissaient tant bien que mal leurs fonctions. Un jour,
apres avoir ecoult attentivement la sceur Deschaux, Supdrieure de l'h6pital d'Auch, qui etait venue 1'entretenir des
besoins de sa maison, Chaptal, ministre de l'intirieur, s'ouvrit de son dessein d'autoriser la Compagnie des Filles de
la Charite. * Je suis fatigud, dit-il, des plaintes sans nombre
qui m'arrvvent de tous les coins de la France sur la situation lamentable des maisons hospitalieres. II est temps d'y
mettre ordre. Seules les religieuscs ont le devouement et le
disinteressement necessaires pour bien rdussir aupres des
malades. Ayez confiance ; votre Congregation sera bient6t
officiellement reconnue 4. a
i. Annales de la Congregationde la mission, t. 5 , p. 24. Sur I'his-
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D'autres que le ministre s'intiressaient aux Filles de la
Chariti. Une dame pieuse et riche, disolee de les voir si A
N'troit dans leur maison, leur offrit les fonds nicessaires
pour payer le loyer d'un local plus vaste. Elle voulut el!emime le choisir et dans ce but visita, en compagnie de la
Superieure generale, soeur Deleau, plusieurs monasteres
abandon ns. Le choix itait fait et le contrat sur le point
d'dtre signe quand le ministre de l'intirieur fit demander a
la Superieure gendrale un m6moire ditailld sur la Compagnie qu'elle dirigeait. Apres avoir pris connaissance des
renseignements qui lui furent transmis, Chaptal chargea
un commissaire de visiter l'tablissement des soeurs. Le
delegui du ministre fut frappe de l'insuffisance du local et
en parla dans son rapport.
Chaptal eut d'abord lidde d'offrir aux Filles de la Charit6 leur ancienne maison-mere. Il ignorait que, pendant la
Revolution, des dimolisseurs avaient considerablement
reduit les dimensions de l'difice et que ce qui restait menagait ruine. II renonca a son projet. Ses regards se tournerent
alors vers la rue du Vieux-Colombier , oit se trouvait, au
numero 746, aujourd'hui numdro it , rancien itablissement des Orphelines de la Mere de Dieu, crie en i65o par
toire des Filles de la Chariti apres la Revolution, on trouve les renseignements les glus pr&cieux dans le manuscrit de M. Gabriel Perboyre. Nous nous proposons de publier par fragments, dans les
Annales, ce manuscrit intitul6 Vicaires giniraux de la Congregation
de la Mission, comme nous avons precedemment publid le manuscrit
intitule Gineralatde M. Cayla.
r. Rue du Vieux-Colombier. Cette rue doit son nom a un colombier qui s'y trouvait sur les dependances de l'abbaye de Saint-Germain. (Rochegude, p. 273.) Mais le nom de rue du Colombier
appartenait a un chemin allant de I'nbbaye de Saint-Germain au
Pre-aux-Clercs (plus tard, rue Jacob et rue de I'Universitd). 'est pour
distinguer cette petite rue allant de la place Saint-Sulpice au carrefour de la Croix-Rouge, qu'on I'a appelee rue du Vieux-Colombier. Elle
a portd d'autres noms : ceux de rue de Cassel (voy. rue Cassette),
rue du Puits-de-Mauconseil,rue de la Pelleterie, mais sculement du
c6t6 de la Croix-Rouge. (Hurtault, Dictionnairehistorique de la ville
de Paris, t. IV, p. 314.)

PARIS, RUE DU VIEUX-COLOMBIBR
(Plan de Paris, par Turgot, 1738).

MAISON-MERE DES FILLFS DE LA CHARITE, RUE DU VIEUXK-COLt0UMIl.
En face de la rue Guillemin (1801o-18 5).
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M. Olier, cure de Saint-Sulpice, et supprimd par les rivolutionnaires en. 79 o .
Le ministre avait promis de donner a la Compagnie des
Filles de la Charilt une existence officielle. II tint parole.
Le decret parut le 22 dicembre 18oo. Inutile de reproduire
ici les a considerants * et les iloges qu'y reSoivent les
soeurs. Qu'il suffise de rappeler les trois premiers articles.
a La citoyenne Deleau, ci-devant Superieure des Filles de
la Charitd, cst autorisde a former des 6!rYes pour le service
des hospices. La maison hospitalicre des orphelines, rue du
Vieux-Colombier, est mise A cet effet a sa disposition. Elle
s'adjoindra les personnes qu'elle croira miles A son institution et elle fera choix des dl1ves qu'elle jugera propres a
remplir ce but. i
Le gouvernement fit a la maison les reparations ndcessaires et les sceurs en prirent possession le 20 janvier 18oi.
La chapelle ne fut terminee que plus tard; il fallut attendre
au 4 mai 180o pour y transferer les restes de Mile Le Gras.
Le 25 decembre 18o4, les Filles de la Charite eurent Pinsigne honneur d'y recevoir la visite de Pie VII, venu a
Paris pour le couronnement de Pempereur Napoleon. Trois
mois apres, jour pour jour, elles pienaient la cornctte. Ce
fur grande fete a la maison de la rue du Vieux-Colombier.
Le cardinal Fesch vint dire la messe de communaute et la
mere de rempereur elle-mdme y assista.
De retour a Paris, M. Brunet, vicaire general de la Congrigation de la Mission, se retira a la maison-mere des
sceurs et y mourut peu aprs, le 15 septembre i8o6.

Les Pratres de la Mission, reconnus officiellement le
27 mai x8o4, n'avaient pas encore de maison-mere. Par
d&ret du 6 janvier 1807, le ministre des cultes leur donna
la maison des soeurs, deja trop etroite pour elles, et ces der-
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nieres devaient dire transferees a la maison dite de la Croix,
dans la rue de Charonne. t Cette maison, disait-il, sera la
maison chef-lieu de lassociation. Les novices y feront leur
temps de probation et les sceurs qui, i cause de leur age et
de leurs longs travaux, ne pourront continuer un service actif
y trouveront un asile dans leur vieillesse. * Le decret fut
bient6t rapportd. Le ministre de la guerre, de qui dipendait la maison de la Croix, aurait-il refuse sa signature,
comme I'affirme M. Gabriel Perboyre, ou bien recula-t-on
devant les depenses considerables que Mccessitait 1'amenagement de l'ddifice? Dans une lettre l'empereur,le ministre
des cultes allegue ce dernier motif; il est possible quele
premier sit eu igalement quelque part dans la decision
prise. Quatre ans aprss, il dtait question de mettre a la disposition des sceurs I'h6tel de Vend6me, situe rue d'Enfer'.
Le 22 mars 18 1 le comte Bigot de Priameneu, ministre
des cules, faisait part du projet a i empereur : a Sire, Ia maison, chef-lieu do la Congregation des Soeurs de la Charite,
devient de plus en plus insuffisante. Votre Majesti avait
accordd la maison dite de Is Croix. II eft faltu pour Ia
rephrer une somme si considerable que le projet d'y itablir
ces soeurs a itd abandonnf. Votre Majeste jugea qu'il convenait d'acheter une autre maison et une sonrme de
293 835 francs a iet riservie pour cet objet dans mon.budget de r8io. L'h6tel de Vend6me, rue d'Enfer, m'a dt6
indiqui comme pouvant convenir... La Superieure des
Filles de lA Charite est allie aussi visiter avec I'arcbitecte
'b6tel Vend6me et elle ra trouv4 parfaitement convenable.
Madame, consulte A cetcgard, pense que l'irendue de
lh6tel Vend6me, la salubiild et la position, tout dolt engager A lui donner promptement la destination proposae.
Le proprietaire veut vendre cet h6tel 200oo ooo francs, somme
qui, jointe au montant des riparations a faire, estimies
i. La rue d'Enfer commengait t la place Saint-Michel et se continuait parallilemrent it la ru, Saint-Jacques.
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de 8oooo a0oo ooo francs s'elrverait environ & la somme
comprise pour ceue dipense dans mon budget de 18to. a
Garres, architecte, visita I'h6tel et fut d'avis que les sceurs
s'y trouveraient fort bien. ( L'h6tel de Vend6me, lisonsnous dans son rapport, est vaste, solide, belle vue, air
excellent, des eaua d'Arcueil, des d6pendances, un jardin
tris suffisant pour des promenades, en reunissant an jardin
d'agrdment (diminu6 par celai du Sinat, qui en a emporte
la majeure partie) un jardin potager en retour, sur la rue
d'Enfer, et qui est trop petit pour fourair aux besoins de
ceue maison. v Ce rapport concordait sur toes les points
avec celui que dressa Bruyeres, maitre des requdews, charg6
de la direction des travaux publics de Paris. Par quel
facheux concours de circonstances les sceurs furent-elles
empechies de prendre possession de la demeure qui leur
dtait offerte et qui leur agriait? Nous I'ignorons. L'argent
recut peut--tre une destination plus pressante '.
Les soeurs restirerit i la rue du Vieut-Colombier, attendant patiemment I'heure de la Providence. Letr atente ne
fut pas longue. Au debut de 1'annie 8 13, elles apprenaient
que Pancien h6tel de Chtillon leur etait destine.
VtI.-

A la rue du Bac;

L'h6tel de Chitillon fut biti rue du Bac 2 (aujourd'hui
n° 140), a Paris, sur l'emplacement d'une maladrerie, par
Louis-Cesar Le Blanc, duc de la Valliere, petit-neveu de
t. Les pieces relatives au proiet d'•tablissement des scurs a P'h6tel
Vend6me se trouvent aux Archives nationales AF" i3r7, n*284.
2. Rue du Bac. Hurtault, Dictionnairehistorique dela ville de Paris

(In-8 1779), t. IV, p. 272, dit: La rue du Bac ou Grande rue du Bae

aboutit d'un c6ti sur le quai des Th6atins vis-i-vis du Pont-Royal, ei
de l'autre i la roe de Sevres. Elle a pris son nom d'un bac qui setvait a passer la riviere avant qu'il y e•t un pont vis-a-vis le chateau
des Tuileries. P e Ce bac, dit le Guide i travers le vieux Paris dui
marquis de Rochegude (iin;i, Paris, Hachette, 1907), fut etabli par
la confrerie des maitres passeurs pour faciliter la construction dei
Tuileries. a (P. 261.)
Ce bac a subsisti jusqu'& x632, que le sieur Barbier fit construirj
38
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la .clebre duchesse de la Valliere, qui abandonna la
cour de Louis XIV pour s'enfermer dans Ic cloitre. 11
devint, apres la mor da duc, la proprikte de sa fille, la
duchesse de ChAlillon. Cette dame s'J'ait fait un nom par
ses originalites. , Elle habitait, dit la comtesse de Boigne, qui l'avait bien connue, dans son magnitique h6tel
de la rue du Bac, une grande piece qu'elle appelait son
cabinet, meublee avec beaucoup de luxe antique et fournie
de huit i dix pendules qui toutes marquaient le tempsd'un
ton et d'un mouvement differents. Une superbe cage dorde,
suspendue en guise de lustre, etait ocupee par des oiseaux
chantant a pleine gorge. Tout ce cliquetis, avec la basse
obligde de la voix monotone et sans timbre de la duchesse,
me prenait sur les nerfs. * Bien que sa jeunesse ait iti assez
licencieuse, la duchesse etait devenue precheuse sur ses
vieux jours et la comtesse de Boigne n'aimait pas sa morale.
a Avec la duchesse de Chitillon a fini la maison de La Valliere, et avec ses deux filles celle de Coligny-Chatillon. Ce
sont deux noms 6teints '. *
Le gouvernement revolutionnaire s'itait empare de l'h6tel
de Chitillon et en avait cide la proprieid I'administration
des hospices. Le 25 mars, le ministre de l'inierieur donna
ordre a la ville de Paris de Pacheter et d'en abandonner
gratuitement la jouissance aux Filles de la Charite.
Le contrat de vente fut sign le 27 mai. Le 28, le gouvernement accordait un fonds de 15o 2 7 francs pour les rdparations et les travaux commencerent.
La Supdrieure des Filles de la Chariti avant remarqud
que, dans le plan de i'architecte, la chapelle n'avait pas de
tribune, le fit observer au ministre des cultes, qui porta sa
un pont de bois pour la communication du faubourg Saint-Germain.
(Hurtault.)
La Petite rue du Bac ainsi nominee parce qu'elle fait presque la
continuation de la grande rue du Bac, va de la rue de Sivres i la rue
du Cherche-Midi. C'est aujourd'hui la rue Saint-Placide.
i. Mimoires de la conmesse de Boigne,t.I,p. 26.(Paris,Plon, igog.)
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PARIS, RUE DU BAC
(Plan de Paris, par Targot, 1738).
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EMPLACENENT DE LA MAISON DES FILLES DE LA CHARITE
En face du terrain vagne, entre les Missions 6trangeres et la rue de Serres.
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rdclamation devant Bruykres, directeur des travaux publics
a Paris. La letire est du 2 septembre : a Monsieur le directeur. La Supirieure des Soeurs de la Charite m'a demande
qu'il soit construit une tribune dans la chapelle de leur
nouvelle maison, rue du Bac, parce qu'autrement cette
chapelle ne serait pas suffisante. D'apres la connaissance
que j'ai du local, la demande de Mme la superieure me parait fondee; mais elle ne saurait 6tre admise qu'autant
qu'elle ne deviendrait I'occasion d'aucune demande de
fonds A Sa Majeste en sus de la somme de 150217 francs,
accordee par decret du 26 mai dernier, pour la mise en etat
de cette maison. Je crois qu'on pourrait employer a cette
nouvelle depense une partic du prix des glaces qui se trouvaient dans I'h6tel de Chitillon. ) La vente des glaces n'eut
lieu que le 13 fevrier 18r5 et rapporta, tous frais deduits,
7 683 fr. 55.
Les Filles de !a Charite se proposaient de ne prendre possession de leur nouvelle demcure qu'apres !'achevement des
travaux. Des circonstances imprivues precipiterent leur
installation a la rue du Bac, Saint-Denis, envabi par les
troupes etrangeres, n'offrait plus un asile sor aux demoiselles de I'Insiitution de la .6gion d'honneur. Les seurs
demenagerent en hite afin de leur laisser dans Paris la
maison de la rue du Vieux-Colombier. Avant de partir,
elle eurent I'attention de preparer un repas aux demoiselles
qui devaient prendre leur place dans la journee.
On ldait au 28 juin i8i5. Le lendemain, les restes de
Mile Le Gras furent portes a la rue du Bac et deposes a la
sacristie. Le surlendemain, les reliques de saint Vincent de
Paul quittaient i leur tour la rue du Vieux-Colombier, oi
elles etaient depuis le 18 juillet 18o6'.
i. Mgr de Quilen dit, dans son mandement de i83o, que la translation des reliques de saint Vincent de Paul a la rue du Bac eut lieu
le 23 juin. C'est une erreur. Une note contemporaine de M. Hanon
donnela datejdu 3o.

PARIS.

-

MAISON-IMRE

RUE DU BAC, 140. -

DES FILLES DE LA CHARITE
INTERItEUR DE LA CHAPELLE

oi eut lieu, en i83o, la manifestation de la Midaille miraeuleuse.
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La chapelle fut terminde au commencement dri mois
d'aout et benite le 6. Elle recut, ce jour-la, les reliques du
venirable fondateur, qui furent ddposees sons I'autel dedid
au saint. Une leure au ministre de I'interieur nous apprend
que les travaux etaient completement termins avant le
3r janvier 1816. La ville avait achet6 lI maison; l'E~ai
avait pris sur lui les frais de premieres reparations. A qui
reviendraient desormais les frais d'entretien ? I y cut lutte A
ce sujet. Le ministre disait que les frais d'entretien revenaient, de droit, au proprietaire. La municipalite trouvait
que le ministre en prenait a son aise; elle avait fait le sacrifice de 2ooooo francs pour I'achat d'une maison dont elle
devait, par ordre, laisser.la jouissance a d'autres; elle n'entendait pas ajouter d'autres depenses a celle-la. Malgr6 ses
reclamations, le ministre, par d6cret du to mars 1816, se
dichargea sur la ville du soin des rdparations futures. Au
requ de la premiere note A payer, la municipaliti protesta
de nouveau et invita le prefet de la Seine a presenter ses
observations an nouveau ministre de linierieur'.
La maison-mbre n'Wtait pas alors ce qu'elle est aujourd'hui. La chapelle n'avait qu'une nef; Les colonnes
actuelles indiquent les limites de Ia chapelle primitive
dans le sens de la largeur. Le malttre-autel, celni-la mime
que nous voyons de nos jours dans la ehapelle didiee a
saint Vincent, 6tait plac6 an milieu da sanctuaire, a
pen pres sur la ligne qui joint l'autel de la a Vierge
puissante n et la porte de la sacristie.; t n'y avaii pas
de coupole. Le mur du fond, quelque peti cintr6, portait trois tableaux : au milieu, le coeur de Jisus adord par
deux anges; a droite, saint Michel; Agauche, 'ange gardien.
La a Vierge puissante ) marque l'endroit ou se trouvait
autrefois un tableau de saint Joseph. I1 y avait 6galement,
A la place oh nous le voyons encore, un tableau de sainte
i. Sur ces faits, consulter, aux Archives nationales, Fif 14o et F"
884.
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Anne. Sous ce tableau, lb oil se trouve actuellement la
porte de la sacristie, etaient exposees les reliques de saint
Vincent, les jours ou on I'honorait particulierement. La
Jampe du sanctuaire n'a pas ite deplacee; elle surmontait la table de communion. Vers le milieu de la chapelle, deux peuits autels etaient adosses au mur: du c6te de
I'epitre, pres de |a principale porte d'entrde, celui de Marie,
en face, celui de saint Vincent. Independammen de la porte
qui sert encore aujourd'hui, il y en avait une autre, plus
petite, a I'angle du m6me mur. Le fauteuil reserve au directeur des soeurs etait contre la table de communion, pres du
mur, da c6te de 1'Evangile. Les novices n'avaient ni bancs
ni chaises. Le.dimanche seulement on mettait a leur disposition de petites banquettes. L'usage des bancs date de
1836 ou de 1837. A la tribune qui se trouve dens le fond
de la chapelle s'en ajoutait une autre, a droite en entrant,
sur le couloir qui longeait le mur de I'ddifice.
Le corps de Mile Le Gras ne resta pas longtemps a la sacristie. 11 fut d'abord porte au-dessus de la chapelle, dans
la salle dite < de la Retraite u, puis, le 5 novembre 1824,
descendu a la chapelle, dans un caveau creusd sous la nef,
pres des marches du sanctuaire. En 1849, on ilargit la chapelle par l'adjonction de bas cotes, sarmontis de tribunes,
et on Fallongea en reculant le fond du sanctuaire, qui se
trouve, en partie, sur remplacement de I'ancienne sacristie.
Quelques-uns des tableaux qui ornaient les murs et qui ont
eit depuis transpores aux tribunes provenaient de I'ancien
Saint-Lazare.
Le reste de la maison a subi, avec le temps, de notables
transformations, En 1823, les Filles de la Charitd acheterenta l'administration deshospices un immeuble contigu,
le numero t3o. A ceue mdme date, elles firent baiir les infirmeries, entre la chapelle et les parloirs. Vers 1840, elles
acquirent la propricdt du batiment qu'occupe la pharmacie.
En 1845, s'acheverent les murs qui abritent lesjeunes sceurs
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du siminaire, logees jusque-l dans la sacristie actuelle et
le refectoire y auenant. Sur le terrain occupi de nos jours
par la salle des Retraites, 1'office des missions et 'economat, s'elevait un groupe de petites maisonnettes. On appelait ce quartier u la basse-cour n, ( le village a. On donnait
les retraites, avant 1845, au-dessus de la chapelle, dans une
salle qui est devenue, depuis, l'office de la lingerie de
Saint-Lazare, puis, pendant une dizaine d'annies, dans la
cave, sous le siminaire. La Mere Moncelet fit construire
les parloirs et la salle des retraites. En 1848, la maison-mnre
cessa de porter le numero 132; elle prit, par ordre de la
municipalit6, Ie numdro 14o'.
Inutile de dicrire les travaux accomplis depuis cinquante
ans; ils n'ont pas l'importance de ceux dont nous venons
de parler. Dans six ans, les Filles de la Chariti fiteront le
centenaire de leur installation a la rue du Bac. Elles auront
bien des motifs de rendre graces A Dieu, qui n'a cess6 de
veiller sur la maison oi elles se forment, dans la pratique
des verus chritiennes, aux oeuvres de leur charitable vocation.
Pierre COSTE.
I. M. J. Parrang a fait paraitre dans les Petites Annales de saint
Vincent de Paul (igo3, p. 364) quelques Notes sur la maison-mere et
la chapele des Filles de la Chariti,d'aprds des;renseignements donnds par la venerable sceur Emilie Pineau. On consultera cet article
avec profit.
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Ainsi que nous I'avons constate precidemment, un cours d'ecole
minagere a et& etabli a la maison des Filles de la Chariti, rue de Ia
Barre, 16, dans la grande cite industrielle de Lille (voy. ci-dessus,
p. 42). Nous recevons communication du compte rendu annuel de
cette ceuvre, et nous sommes trb heureux de le publier ici.

COMPTE RENDU DES

COURS D'ENSEIGNEMENT MiNAGER

(Annae Iqo8-t9go.)
Lille, rue de la Barre, t6; juillet igog.

Apris un temps de labeur, vient I'heure de repos, et l'on
s'arr&te pour examiner le travail accompli. Ainsi le voyageur, sous I'ombre bienfaisante,regarde le chemin parcouru.
C'est notre halte, a nous, et il nous plait de faire ici m6moire des heureux resultats de notre ceuvre si chkre.

L'ENSEIGNEMENT MANAGER

s'est

encore diveloppd cette

annie, et nous voyons s'elever au nombre de cent soixanteseize les jeunes filles qui suivent regulierement nos cours.
Les reunions du soir sont vraiment assidues, et nous sommes
pleinement satisfaites de la transformation opirde chez nos
chores ouvriires. Plus de rires trop bruyants, de procddis
vulgaires, mais un ensemble de convenance, de retenue qui
fait plaisir A voir. Plus d'une fois, je me suis prise A consi-
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ddrer quelques-unesd'entre elles, des a filles de fabrique a,
et tout bas, je songeais que leur air simple et modeste contrastait heureusement avec l'aspect de tant d'autres rencontries au hasard.
*

*

Mais l'extirieur seul ne s'ast pas transformS, et si ma soeur
Supdrieure s'est plu a decerner une recompense speciale de
a convenance et savoir-vivre n, elle a cru devoir en ajouter
une autre pour a l'atienion au cours s, les reponses bien
donnees.
Tandis que les doigts marchent, nous faisons une leeon
variee d'HYGI•NE PRATIQUE, D'ECONOMIE DOMESTIQUE ou de

MORALE. Ce dernier mot voile parfois le simple catechisme
qu'elles ont tant oublie ! Helas! la plus elementaire instruction religieuse leur fait parfois difaut. Mais si nous avons
eu i lutter contre une parfaite insouciance en matieres
graves, nos efforts n'ont pas eta vains. Aujourd'hui, leur
esprit secoue sa torpeur et elles savent ce que c'est qu'dcouter, comprendre, raisonner, repondre..., questionner au
besoin. Alors, c'est un triomphe pour nous! Avec une joie
au coeur, nous les quittons le soir, quand nous avons senti
vibrer enfin en elles quelque chose qui les a grandies un
instant a leurs propres yeux.

L'an passe, le TRAVAIL MANUEL laissait a desirer. Je me
souviens que, un certain soir, masoeur Suprieure, faisantsa
visite aux jeunes ouvrieres, ne leur fit pas compliment. Elles
sont si nombreuses Des lors, surgit un projet de reforme
dans l'organisation de l'ouvrage. Dix-sept sous-maitresses,
fines lingercs prises dans nos orphelines de 1'ouvroir, nous
furent donnees en aide. Une composition de coupe classa
nos enfaits par ordre de capacitd, et chacune d'elles) ailsi
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suivie de pres par la maitresse affectie a chaque division, a
fait cette annie des progres appriciables.

Le cours de cuISINE, le lundi soir, attire singulierement.
Je soupqonne le pa]ais des eleves d'etre Pun des stimulants.
En tout cas, si le menu est appdtissanr, tout le merite leur
en revient, et disons a leur honneur qu'elles se tirent vraiment d'affaire et sauront plus tard tenir leur menage avec
ordre et economie.
Ajoutons qu'elles ne sauraient se laisser absorber par ces
choses matirielles et que, bon gri mal grd, sur leurs instances,
j'allais dire leurs menaces d'aller chercher ailleurs, nous
avons dut ouvrir un cours de solfege. Elles aiment la musique, sont avides d'apprendre, ont de l'oreille et le sens du
rythme. Pourquoi alors leur refuser cet honndte delassement? Pourquoi leur refuser, pour un moment, l'oubli des
metiers et bobines, icheveaux et machines dans une douce
melodie qu'elles fredonneront demain? Ainsi passeront,
16geres, des heures si pinibles... Certes, nous ne voulons
pas faire des dCclassies, et j'espire que, loin de le croire, on
approuvera ces instants de detente que nous leur accordons.

Le mardi soir est consacr &k
la LECON DE COUPE que vient
donner ici, par pure complaisance, une ouvriere capable.
On trace au tableau noir le diploiement des mesures dicties
auparavant, puis l'on taille, on epingle soi-meme le patron
corrigi et note par la maitresse.

Nous tenons CLASSE le vendredi. Nous faisons tous les
cours necessitis par nos leves et si le cou s supirieur est
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suivi d'une facon tres satisfaisante, je n'hisite pas A noter
au passage qu'il se trouve parfois quelque grande oublide
arrivie a vingt ans sans connaitre ses lettres; jugez s'il est
utile que nous prenions soin de l'instruction!
.

.

Aussi, pour sauvegarder des intirets si chers, avons-nous
cru urgent d'driger tous nos cours en couas SYNDICAUX, sui-

vant l'indication repue de Paris. Voici done l'horaire et le
tableau des leqons :
I. Arithmetique : mardi, samedi, 8 heures du matin.
II. Francais: lundi, mercredi, vendredi, 9 heures du
matin.
III. Histoire et gdographie : mercredi, vendredi,
8 heures du matin.
IV. Sciences physiqueset naturelles : lundi, mercredi,
vendredi, to h. 1/2.
V. Dessin : lundi, 8 h. 1/3 du matin.
VI. Solfdge : lundi, 8 heures du soir.
VII. Ecriture : lundi, 8 heures du matin.
VIII. Coupe: mardi, 7 heures A9 heures du soir.
IX. Comptabilite : mardi, 8 heures A9 heures du soir.
X. Stinographie. mercredi, 8 heures a 9 heures du
soir.
XI. Dactylographie: toute la journie, de 7 heures A
9 heures du soir.
XII. Couture et raccommodage: mercredi et jeudi soir.
XIII. Cuisine:lundi soir,6 h.12,et jeudi matin, 8heures.
Saint Vincent de Paul, avant tout, fur l'homme de son
temps,ets'il connut plusqu'unautre les besoins de Flpoque,
comme lui nousdevons ivoluer avec les exigences actuelles.
L'organisation SYNDICALE, Si longtemps itudide, s'impose
aujourd'hui, et sous le couvert de cette organisation, par-

- 606 faitement religieuse an reste, et reconnue par l'article 6 de
la loi du 2 mars 1884, nous restons inattaquables et gardons
toutes nos ceuvres.
Diji nos cours de coMPrABILIT9 fonctionnent parfaitement.

Un professeur de I'Ecole Charlemagne rdunit nos jeunes
filles et leur inculque la methode tres apprdciee de 1'ecole
Pigier.
A ce cours vient s'adjoindre celui de STNOGRAxpmIE,comp-

tant vingt-cinq elves, dont I'assiduitd ne s'est pas dimeniie.
Elles menent de front l'etude de la xAcsNe A ECRIRE, et ainsi
sont formees de bonnes steno-dactylographes, aptes i tenir
un bureau dans d'importanies maisons de commerce. Ce
genre de position sourit beaucoup a nos enfants, aussi nos
machines A dcrire ne ch6ment pas et leur tic-tac pricipiti dit
assez Pardeur avec laquelle on les manie. Nous avons deji
pu donner a plusieurs jeunes filles des situations fort honorables, notamment a l'une d'elles qui remplit les fonctions
de secr6taire particuliere chez nn de nos deputis.
*4

Mentionnant les progrbs de nos jeunes syndiquies, nous
ne saurions passer sous silence la pepiniere de lceuvre : je
veux dire l'ouvroir du jeudi qui reunit, sous la direction
d'une soeur, it5 hllettes au-dessous de treize ans. Deja,
elles manient bien I'aiguille et ecoutent volontiers les leqons
qu'on donne.
SArriviesa cet age, elles passent au cours de cuisine du
jeudi. II compte actuellement 45 6leves menageres. Des
huit heures du matin, ces enfants se mettent en peine du marchd, font le compte de leurs depenses, mettent en train le
repas, dcrivent les recettes culinaires.
Une lecon theorique leur est donnde : lavage, repassage,
nettoyage, et, de suite, elles se mettent i la pratique. .
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11 me semble que voila bien englobees toutes les branches
sur lesquelles peut s'etendre 1'enseignement menager. Avec
grande consolation, nous y consacrons tous nos efforts. Par
la, nous pouvons encore atteindre de jeunes ames et les
porter au bien. N'est-ce pas un noble but que de preparer
la societe des femmes vaillantes, des femmes de caractire,
au bras courageux, a I'me bien trempee, des epouses, des
meres bonnes et fermes, sachant mettre un rayon de joie
dans 1'humble menage ouvrier, joie qui accompagne toujours le devoir bien rempli?
U.

Comme par le passe, de novembre A Paques, chaque
samedi reunit un groupe de jeunes filles du monde. Que
Ion ne croie pas que, pour ces demoiselles, ce soit pur rendez-vous d'amies. Nous aurions pu le craindre. Aujourd'hui, nous jugeons tout autrement,les ayant vues a l'euvre.
Elles ont a cceur d'etudier A fond la question menagere.
Leurs mains inhabituees manient sans repugnance les lourds
ustensiles. Aucune besogne ne leur est epargnee et, avec la
plus charmante simpliciti, elles font la vaisselle, essuient
les couverts, frottent 'argenterie. Au moins connaitrontellesla penible besogne qu'elles commanderont chez elles et
puiseront la plus d'indulgence, de bienveillance pour leurs
domestiques.
Laissez-nous mentionner les serieuses causeries qui
suivent le travail matdriel : la maniere de recevoir, la bonne
conversation au salon, les domestiques, le budget, P'hygiene,
la morale, etc. Autant de sujets graves dont tant de femmes
du monde ignorent la haute portee.
C'est assez dire que ce cours est sirieux.Jamais il nes'est
achevd sans un' lan sensible et manifeste de bon vouloir
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vers le but i atteindre, c'est-&-dire dtre une femme sirieuse,
une maitresse de maison digne du r6le social auquel Dicu
la convie. * Les hommes font les lois, les femmes font les
mceurs ,, a dit Montesquieu; puissent toutes celles qui
viennent prds de nous, faire un jour, dans leur milieu, honneur a leur condition, aidees par le concours que nous
tichons d'apporter a leur formation!

VERSAILLES
M. Mazaudon, Pretre de la Mission, a bien voulu nous transmnettre,
suivant le desir que nous en avions exprim6, les interessants details
que nous reproduisons ici sur les ocuvres pour jeunes filles, etablies
a Versailles en grande partie par l'initiative et avec le concours des
Filles de la CharitC de cette ville.

Une caisse dotale a etd fondie i Versailles sur la paroisse
Saint-Louis, le t" novembre 1906; quaire-vingt-deux
adherentes jusqu'A present (9go9) y ont apporte leurs economies variant de 5 a 6o francs par an. Ces versements ont
eie augmeotis f la fin de chaque annee d'une prime de 3o o/o
environ, le tiers du capital.
SLes syndicats f6minins ont et detablis a Versailles en
mai 1908; ils ne fonctionnent viritablement que depuis le
mois d'octobre. Ils se divisent en trois groupes :
Syndicat des employees de commerce et de l'industrie,
dont le nombre des membres est actuellement de trente-six;
SSyndicat de Phabillement, le plus nombreux, qui compte
cinquante-sept societaires;
Syndicat des gens de maison, qui compte trente-huit
membres.
Soit un total de cent trente et une syndiquies pour une
existence de huit mois et dans une ville aussi calme que
Versailles.
Trois mois apres leur organisation, les syndicats versaillais se sont federes a ceux de Paris, rue de 1'Abbaye, pour
augmenter leur action et en partager les privileges.
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Chaque mois, les trois conseils se reunissent pour discuter des intierts de tous les membres.
Des cours ont iet ouverts au siege social, depuis le
i- novembre dernier, en faveur des syndiquees :cours de
comptabiliti et de stenographie, lundi et jeudi; cours de
coupe, mardi et samedi; cours d'anglais, mercredi et vendredi, tous de hiit A neufheures du soir.
En outre, leSyndicat de I'habillement a iti ouvert au siege
social, i, rue Saint-Louis, oi neuf fillettes sont venues regulierement, tous les jours, apprendre Acoudre. A la rentrie
prochaine, le local sera plus vaste et pourra recevoir une
vingtaine d'apprenties.
Une liste de commerqants catholiques est remise a chaque
jeune fille d6s son entrie au syndicat; ces commergants font
un escompte de 5, 6, 8 et meme o1o/o sur les marchandises prises chez eux par les syndiquees et payees comptant.
Les factures sont apporties au siege social, qui se charge de
toucher les escomptes et de les faire parvenir aux syndiquees.
II est dit dans les statuts que toute syndiquie dolt s'engager dans une societe de secours mutuels; d'apr6s cela, les
syndicats fdminins se sont attaches A la grande Mutualitd
de Seine-et-Oise dont ils forment la plus importante section. Tous les mois, le secretaire de cette societi vient
toucher les versements partiels de o1centimes par semaine.
Cette mutualite donne i franc par jour de maladie A partir
du troisiime jour. Durant cet hiver, l'agent de la section a
reparti aux syndiqudes malades une somme de io5 francs
pour cent cinq jours de maladies.
Des mddecins sont attaches au Syndicat, dans les deux
quartiers de la ville; le Syndicat paye la moitii des frais, de
sorte que chaque visite ne revient qu'A la somme de i franc.
Cinquante-deux visites de mddecins ont etc payees depuis octobre dernier.
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ESPAGNE
EN CATALOGNE
UNE SEMAINE DE REVOLUTION.

DES MARISTES,

-

INCENDIE DES

DES LAZARISTES,

fTABLISSEMENTS

ET D'AUTBES COMMUNAUTES

RELIGIEUSES.

A Barcelone, ville de 7oo00 ooo habitants, situde sur la c6te
est de 1'Espagne, au bord de la Mediterrande, une grave insurrection, accompagnee de meurtres etd'incendies, a eclati
pendant la derniere semaine de juillet dernier. Les Pr6tres
de la Mission y avaient une importante maison; les Filles
de la Chariti y dirigent une vingtaine d'itablissements.
Voici la lettre ecrite par le Visiteur provincial de Barcelone a M. le Supirieur general, du milieu du desastre auquel il venait d'assister.

t

Barcelone, le 29 juillet 1909.

a Je vous icris dans une situation bien triste; je suis tres
peine. C'est la rivolution qui nous a disperses tous, les missionnaires, freres 6tudiants et freres coadjuteurs de Barcelone. Sans rien prevoir, lemardi a midi[27 juillet], on a commence i brdler les couvents et les maisons religieuses de
Barcelone; nous avons eu juste le temps de nous disperser
dans des mqisons particulieres pour iviter le massacre qui
nous menaCait. Nous avons transport6 seulement quelques
choses plus pricieuses hors de notre maison. Grace au bon
Dieu, tout le monde, mes chers confreres, sont sauvs;
mais notre maison et notre eglise out tdCcompletement
brfiles; on nous a void tousles meubles; il etait impossible
de nous defendre. En ce moment la ville est en rdvolution.
* J'ai donne ordre A tous les confreres d'aller chez eux
pour quelques jours, et je verrai si je puis les appeler bient6t
dans quelque maison; nous sommes sans communications
pu presque sans communications. J'interpr6te votre volontd
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dans ces circonstances tr6s difficiles. Je ne sais si cette lettre
vous arrivera; je vous ecrirai des details auasit6t que je
pourrai. J'irai vous voir a Paris.
K Pendant que j'dcris cette lettre, on n'entend que le bruit
du canon. Priez pour nous.
a J. GELABERT. a
Nous allons, maintenant, donner quelques details sur

lorigine et sur la suite de ces graves evenements.
I. - A BARCELONE
L'ORIGINE

La ville de Barcelone est un foyer connu d'agitation
politique en Espagne.
M. Maura, president du Conseil des ministres, a declare,
parait-il, qu'il considere les ivdnements de Catalogne
comme un mouvement politique organise par les anarchistes
et les revolutionnaires, qui ont cru le moment opportun
pour exploiter les sentiments hostiles a la guerre qu'ils alimentaient depuis longtemps.
La guerre dont il s'agissait au moment des troubles, c'est
rexpidition au Maroc, oi 1'Espagne, attaqude par les indigenes dans les positions qu'elle occupe sur ce territoire, A
Melilla et aux environs, a dd se defendre et envoyer des
troupes et de l'artillerie.
Ce qui causa l'explosion du m6contentement fut 1'ordre
de faire partir les reservistes pour le Maroc, alors qu'ils
avaient femme et enfants : on s'attendait A voir partir
d'abord les troupes des garnisons, qui eussent Ctd remplaces dans ces garnisons par les reservistes.
Un journal a publii le ricit suivant :
Un voyageur arrive aujourd'hui (3o juillet) de Barcelone m'a donn6
sur les debuts de I'insurrection les renseignements suivants :
- Le 18 juillet, un dimanche, des hommes appartenant i la reserve devaicnt, apres appel fait des classes appartenant i cette categorie, 6treembarques a bord d'un vaisseau en partance pour le Maroc.
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La nouvelle de cette levee de troupes provoqua une emotion indicible parmi lea meres, les epouses et les tilles de ces hommes qui envahirent en masse compacte les licux d'embarquement pour s'opposer au depart de leurs 1~s,de leurs maris ou de leurs peres.
Cette manifestation spontande fut, me dit un timoin, tellement impressionnante par le nombre et lattitude de celles qui y prirent part
qu'un gdenral donna l'ordre a un des deux rdgiments permanents de
3arcelone, le regiment de Luchana, de degager les abords des quals.
Un clairon fut commalnde pour faire les trois sommations d'usage.
Deux retentirent, mais vibrerent mal au bout des levres tremblantes
du soldat, qui ne sonna pas la troisieme et, d'un geste saccade, jeta a
I'eau son instrument.
Ce geste fut le signal involontaire de Pechauffouree, alors qu'il ne
devait dtre dan; 'esprit de celui qui 1'esquissa qu'un geste de ddtresse et de morne ddsespoir.
Nombreux furent alors les soldats qui lancerent A I'eau leur fusil,
sourds aux commandements de leurs chefs.
La bagarre qui suivit fut epouvantable. Cinq soldats revoltes Ihomme qui me donna ces renseignements est, j'ai tout lieu de Ie
croire, un de ceux-li - se retugierent vivement A bord d'un navire
francais qui appareillait justrment a cc moment. Les autres, soumis,
montirent A bord du navire de I'Etat a destination de Melilla.
Le navire frangais, ayant i son bord les cinq deserteurs, gagna
Palma oh un chargement l'attendait. Dans ce port, la garde civile
tenta de s'emparer des soldats, mais le capitaine refusa de les livrer
et il quitta le port sans prendre son chargemebt. - Le Matin.

Tel etait l'rtat d'esprit lorsque, le 26 juillet, la greve ginerale a Barcelone fut proclamee. Nous allons donner un
recit abridg des evenements, en suivant jour par jour la
suite de ces terribles evinements.
LE LUNDI 26 JUILLET

Les journaux ont donne sur cette journee les renseignements suivants :

Barcelone, 26 juillet. - La greve gendrale a 0td proclamee. Un grand nombre d'hommes et de femmes (en majorite desanarchi.tes), qui ont accompagnd les soldaisjusqu'aux
bassins, ont essaye de briser les cordons de police, insulih
le gouverneur civil et le capitaine general; ils ont enfin
conseilld aux troupes de ne pas s'embarquer.
Plusieurs soldats ont jete a la mer des midailles de la
Vierge, qu'un groupe de femmes pieuses leur avaient donnees.
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Neuf soldats out eti traduits en conseil de guerre pour
mutinerie.
Le bruit fur mime mis en circulation que cesneui soldats
avaient &te fusilles et d'autres encore, a Madrid, pour le
mieme motif. Ce bruit a coatribue a exacerber le mecontentement de la population.
Des groupes d ouvriers et de lemmes ont ameute la population et fait suspendre le travail dans les manufactures.
Les magasins ont ete fermns. La circulation des tramways
et des voitures a etd arrdtee dans les quartiers ouvriers.
Les directeurs de plusieurs manufactures, ayant voulu
s'opposer a la cessation du travail, ont dit tu6s.
C'est en vain que la police et la garde civite (gendarmerie)
ont tente de proteger les non-grevistes.
Sur plusieurs points, des rencontres se sont produies
entre des ouvriers armes et la police. On compte de nombreux tuds et blesses.
Des coups de feu ont dtd tirds cet apres-midi sur la place
duPalais, dans le paseo de Colon, dans lepaseo de la
Aduana, oil sont situes les bureaux du capitaine gineral,
ceux du gouverneur civil et ceux de la police. (Daily Mail.)
LE MARDI 2 7 ; LE DEBUT

D6s les premieres heures du jour, le 27 juillet, le mouvement greviste de la veille s'accentuait; les chantiers et
les ateliers dtaient disertis. Vers dix heures, les barricades
s'elAvent dans plusieurs rues du centre de Barcelone, dont
la plupart ddbouchent sur le c6t6 droit de la Rambla.
Un peu avant midi, on apprend que des combats sanglants se sont livres daris le village de Puebloseco, proche
de Barcelone, entre les insurgds et la gendarmerie ou la
police. A midi, le capitaine gendral, accompagan de ses
officiers d'ordonnance et escorte de vingt cavaliers, traverse
la ville Acheval. Le public lacclame, on entend de nombreux cris de . Vive l'armne !
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LE SAC D UN COUVENT

Quelques moments plus tard, on apprend qu'a SaintMartin-de-Provensals, la foule a envahi le couvent des
freres maristes, qui se sont enfuis, sauf trois, qui out et6
atteints par des coups de feu. La populace saccage le couvent. Le bruit se repand que des combats se livrent dans
les quartiers populaires et qu'il y a des morts et des blesses
dans les deux camps. On entend de continuelles dicharges;
de nouvelles barricades s'elvent dans lequartierde Gracia;
dans celui de Santa-Madrona cripite une fusillade tres vive.
Les morts et les blessds sont assez nombreux; 1'eglise et le
couvent de Saint-Paul sont la proie des Ilammes.
L'ARRIVEE DES TROUPES

Les troupes arrivent enfin et degagent la Rambla, o/i
bientit regne un profond silence, que trouble seul le bruit
des coups de fusil.
A deux heures de I'apris-midi, la police, la gendarmerie
et des troupes se rangent sur deux files sur la Rambla. Une,
batterie d'artillerie passe entre leurs rangs, se dirigeant
vers le quartier de Gracia. Pendant que la police refoule
le public, quelqes coups de feu retentissent, la police
charge, une fusillade nourrie commence aussit6t, qui dure
plus d'une heure. C'est un affolement dans la foule qui
s'enfuit de tons c6tis. Pen apr&s, passent, sur des voitures,
des civieres avec des blesses, et on apprend que des barricades sont dlevees de routes parts.
Jusqu'A ce jour, cinq 6glises et couvents ont dtd incendids.
La Maison du peuple est occupee manu militari. Sur la
Rambla, des coups de feu partent des fendtres et dans la
rue. La nuit est tombde. On aperqoit les lueurs des multiples incendies. Des groupes passent armds de haches,
portant des torches et des bidons de p&trole. Ils cherchent
de nouveaux couvents et de nouvelles eglises poury mettre
le feu.
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Vers dix heures, on pritend que vingt-sept couvents sont
diej ditruits. Dans la Rambla et les rues voisines, I'obscurite est complete; ni le gaz ni I'dlectricite ne fonctionnent.
A onze heures, un groupe d'incendiaires met le feu A un
couvent situe sur la Rambia. La police les attaque, les met
en fuite et les poursuit a coups de revolver. Cependant, ce
couvent flambe et une immense lueur eclaire la Rambla.
La nuit s'ecoule et s'acheve, troublee par le crepitement
des flammes et le bruit des coups de revolver tires de toutes
parts.
C'est a cette journde du mardi que se rattache l'incendie
dela maison des Prdtres de la Mission, rue de Provence,212,
dont on a lu la mention plus haut. Voici les principales
circonstances de ce tragique devnement raconties par le
Visiteur provincial, M. Gelabert :
« Le mardi 27 juillet, vers midi, nous itions tout a fait
tranquilles et sans inquietude dans notre maison : nous
croyions que le mouvement qui s'itait dessind la veille ne
depasserait pas les limites d'une greve, comme tant d'autres
fois il y en avait eu ici.
a Ce fut a une heure et demieque I'on m'avertitde l'existence du peril, en me conseillant de prendre des precautions. Quoiqu'il me semblat que la nouvelle fit exageree,
j'ordonnai aux freres coadjuteurs d'aller, sous un autre costume, en ville pour s'informer au juste de ce qui se passait.
Les deux freres n'etaient pas encore revenus, qu'on m'avertit
de nouveau qu'il fallait nous mettre en soreta, car les seditieux avaient mis le feu au college Saint-Antoine, dirigi
par les Peres des Ecoles pies, ec la troupe n'eiait pas venue
a leur defense. C'est alors, vers deux heures et demie du
soir, que je rdunis mon conseil, et I'on resolut d'aviser au
salut de tout le personnel de la maison.
La communaute fut done rdunie vers trois heures, et, /
quatre heures, pritres, etudiants et freres coadjuteurs, environ trente-cinq personnes, deguises avec des habits qu'on
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nous procura a cette fin, quittaient enfin la maison. Tous
furent installis separement dans diverses maisons de la

ville.
C'est dans cet intervalle que trois pieuses dames retirerent de lasacristie lesobjes les plus precieux : les calices,
rostensoir et les principaux ornements, etc. Ce furent les
seuls objets que nous avons pu sauver de notre eglise.
Cependant la fusillade se taisait vivement entendre dans
les rues. Prks de notre risidence, se formaient des groupes
d'hommes, de femmes et d'enfants qui se montraient redoutables par leur attitude.
a Entin, dans I'impossibliti de tenir davantage, j'ai pris le
saint Sacrernent enveloppi dans des linges, et, vers six
heures, je sortis de notre maison en emportant Ie pricieux
tresor, toujours accompagn& d'un honorable monsieur qui
ne voulait pas m'abandonner. Les groupes s'etaient faits
de plus en plus nombreux, i ce point que I'aspect de la
rue de Provence et des rues latirales, celles d'Ariban et de
Montoner, etait vraiment effrayant. Toutefois, ddguisis,
nous pflmes arriver heureusement dans la maison, oii j'ai
teda l'abri pendant ces quatre jours de la semaine tragique.
u Une heure et demie apr&s, les incendiaires jetaient du
petrole sur les portes, et, vers huit heures, notre maison de
la rue de Provence et rI'glise etaient la proie des flammes.
Ce fut en ce moment que le bon frere Riu, coadjuteur, qui
s'itait offert poury rester jusqu'a la fin, abandonna le dernier notre demeure. II put dchapper sain et sauf, comme
par miracle, mais sans pouvoir, toutefois, sauver auire
chose que sa personne.
4 Durant toute la nuit, les foules se livrerent a l'incendie
et au pillage.
a Le lendemain, mercredi, on m'avertitqu'il restait encore
a pen pres intact le maitre-autel de notre Iglise et beaucoup d'autres choses. Mais la foule y revint une deuxieme,
une troisieme et une quatrieme fois, jusqu'au 31 juillet,
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jour oU l'ordre commencait -renaitre. Maintenaut, il ne
reste de la maison que les gros murs et quelques rares
appartements. Quant a I'glise, il reste encore debout tout
le bltiment, quoique dans un 6tat deplorable.
a Pendant tons ces jours-la nous avons ete sans communications entre nous dans les maisons particulieres de la
ville, oi nous nous etions rdfugids. Le bruit s'etait rdpandu
qu'on cherchait les pretres et les religieux, et que les maisons ou ils se trouvaient ctaicnt menacees par les revolutionnaires; aussi j'ordonnai a chacun des n6tres de partir
pour clez lui le plus t6t possible. C'est pour cela aussi que
j'ai ete oblige de changer plusieurs fois.de demeure, restant
sans relations avec les autres membres de notre communaut,. Ce n'est que le 2 aoit que tout danger cessa. A cette
date, toute la communauti etait deja partie de Barcelone. a - Tels sont les details donn's par M. Gdlabert.
Nous parlerons un peu plus loin des Filles de la Charite.

Nous reprenons ici le recit gendral des evenements. Voici ce que racontaits deux jours apres, un t6moin &chappe
de Barcelone:
Mardi dernier, j'ai vu, au faubourg San-Martin-de-Provensals la
barricade chargee par les gendarmes, leur chute dans les tils de fer
tendus, la culbute des chevaux et la mort des hommes, presque

tous poignardds par les ouvriers.
La gaide civileet la police 6taient hudes partout; au contraire, on
donnait des cigares et des refraichissements aux scidats. Ceux-ci,
maintes fois, ont refus6 de tirer sur le peuple. lis ont tire en Iair,
notamment dans les petites rues autour du Paralelo.
Cinq cents hommes de troupes sont arrives de Majorque. Le regiment de Gerone n'a pu approcher, car les voies sont coupees.
Dans la nuit du inardi au mercredi, on a brile au moins quinze
couvents. Le ciel 6tait rouge jusque sur la mer. Jusqua I'aube, on
s est battu autour des barricades. Dis I'aube, le feu s'est rallune sur
beaucoup d'autres points. J'ai couru au port et me suis embarque.
11 y a eu, dans la nuit de mardi, beaucoup de morts a iassaut de
la delegation de la police, dans le faubourg du Clot et dans le perimetre des fabriques.
Que vous dire encore? Au hasard de mes souvenirs, je vois la
Rambla couverte de blesses, la Croix-Rouge, admirable de devouement, emportant les corps, les eglises assaillies, le commerce res-
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pecte, et, par-dessus tout, cette immense vision d'incendie qui nous
a longtemps suivis sur la mer. Je n'oublierai pourtant pas la fuite
des freres et des religieux dans les rues, la destruction des images
pieuses et des ornements d'autels.

Un autre correspondant, au lendemain de cette journec
du mardi, decrivait ainsi ce qu'il avaic vu dans la ville et
autour de la ville de Barcelone :
Si Saragosse, commr on l'afrirme, acclame les troupes qui panent
reprimer la rebellion catalane, ii est certain que ce rivage de mer,
depuisSan-Feliu jusqu'A Rosas, reste un foyer actif oftla colere se
rdveillerait au premier souffle. Les fairs seuls en fourniraient la
preuve. A Palalrugel, a Calella pris du cap San-Sebastian. devant Ia
Mediterranee, oftnulle barque n'est sortie, le calme pise sur les maisons. Les revoltes veillent seulement i empdcher la circulationdu
chemin de fer d'inttr&t local. 11 en est de mdme i Labisbal. Je les
rencontre gardant la voie depuis San-Cidmente.
A Palamos, je vois les ruines du couvent des frires maristes,
detruit hier. C'est un beau saccage. Les femmes, parait-il, ont fait
main basse sur les ornements. Les hommes ont poursuivi les treres,
qui s'enfuirent; deux furent rattrapes.
Un paysan, pris du mur ddchaperonn6, me dit qu'i ces deux
otages on a fait subir des violences qui repugnent et indignent.
A Colonga, on me montre une maison religicuse (A des manifestants venus de la c6te ont fait eclater des cartouches de dynamite
servant probablement aux travaux du port de Palamos.
A San-Feliu-de-Guixols, ce fui la guerre religieuse. Voici I'eglise
Saint-Jean, i I'extremite de la promenade,'qui fut en patie bralie;
voici sur les portes des cominunautes la trace indeniable des violences revolutionnaires.
A Llagostera, i Casa-de-la-Selva, des groupes sous les arbres, i
I'ombre des murs bas. Dans ce dernier village, je dois m'expliquer.
Tous les voyageurs sont arretes par le peuple, qui ne laisse passer
aucune nouvelle et pense ainsi retarder l'envoi des renforts.
A Granollers, les emeutiers envabirent I'eglise qu'ils saceagerent.
Its emportnrent les statues en bois et les chaises et les brallerent sur
la place publique.
A Mataro, les postes d'octroi furent brdles par les emeutiers qui
mirent le feu au couvent des Salesiens el, sur la Rambla, molesterent les negociants. Une collision s'est produite entre la garde
civile et les emeuticrs. 11 y a des morts et des blesses.

Telle fut la terrible journee du mardi 27 juillet.
LE MERCREDI 28; SECONDE JOURNEE
Le second jour de cete revolution ne devait guere dire
inferieur en evenements dramatiques a celui qui priceda.-

Nous donnons quelques ricits transmis par la presse.
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Le 28 juillet. Barcelone s'eveille au milieu d'une tristesse morne;
dans les rues circulent quelques rares passants. On aper:oit sur les
murs de nombreuses affiche. blanches: c'est une proclamation du
capitaine gendral interdisant tous les cris, mdme celui de a Vive
ou tels autres analogues, et defendant de se mettre aux
'armree! t
balcons et aux fendtres.
Des dix heures, le centre de la ville ressemble a un sepulcre.
Quelques coups de feu en troublent de temps en temps la paix. Tout
a coup, on entend une vive fusillade. Des troupes passent au pas
acceler6; elles vont verssle glisesauxquelles les insurges viennent
de mettre le feu. De courts combats s'engagent, et les 6meutiers
s'enfuient.
Vers onze heures, le capitaine general parcourt la ville, suivi d'une
escorte. Les cmeutiers I'attaquent, l'escorte les repousse, un soldat
est bless6.
Apres-miJi, ds la premiere heure, les seditieux attaquent dans le
quartier des Invalides divers magasins d'armurerie, s'emparent de
fusils et de revolvers, puis penetrent dans une maison vide de ses habitants et ils s'y fortitient. Les troupes font le siege de cet immeuble.
L'apr&s-midt se passe sans grands incidents. Mais la nuit tombde,
les soldats doivent monter sur les toita pour en d6loger les seditieux,
qui, de li, tiraient sur cux.
LA FUSILLADE DANS LES TIEXEBES

Ni gaz ni electriciti nulle part; c'est partout l'obscurite la plus
complete, et jusqu'au matin, d'instant en instant, on entend la fusillade dans tous les quartiers. En face d'une maison inhabitee, dans
laquelle se sent refugies les insurges, la fusillade est continuelle; on
ne cesse pas de tirer sur la troupe qui riposte vigoureusement.
Le couvent des J~suites de Sarria est assailli a plusieurs reprises;
chaque fois les assaillants sont requs a coups de fusil par les jdsuites
et Icurs elmves. Toutes les attaques sont repoussees jusqu'iA I'arrivee
de la troupe.
AUX ENVIRONS DE BARCELONE

De Perpignam. - Les communications sont interrompues entre
Port-Bou et Barcelone, 6crit un autre correspondant.
Pourtant des avis nous parviennent verbalement et il rdsulte que
toute l'activiti socialeest suspendue dans la capitale de laCatalogne.
L'electricite ne fonctionne plus, la circulation des tramways est
suspendue, des collisions se produisent sans cesse entre les manifestants et la force armie. 11 y a eu, mardi soir, huit tues et cinquante
blesses, dont vingt grievement.
Les incidents surgissent de tous c6tes et les autorit6s sent impuissantes a maintenir lordre.
Le train-poste est parti ce matin a son heure habituelle, mais il a
df s'arreter i Villajuiga, la voie ne continuant plus i partir de cette
station. Beaucoup de voyageurs se rendant en Espagne attendent i
Cerbere l'issue des 6venements. Certains passent par le Perthuis
pour essayer de se rendre i Barcelone en automobile.
La voie ferric a etc ddtruite sur une longueur de 2 milles entre
Sabadell et Barcelone.

-

622 -

A Barcelone, les communications tdlegraphiques et tel6phoniques
ont ete inierrompues; la girde civile s'est irowiv6e insuffisante et la
grEve gendra!e a t:d pruiclaiEe a Sabadell, qui est un centre mnanufacturier important.
Les emeut=s de Barcelone ont surtout etd caractirisaes par la furie
des femmes. Elles onl litteralement lapidd la garde civile et c'est
elles qui menaient les ddsordres qui ont degendrd on violentes collisions avec les troupes et la police.
LE JEUOI :9;

TROISIEEM

JOURNJI

Le 29 juillet, ii n'ya plus de viande fraiche, toutes les denrees alimentaires sont fort reres; les mdnagdres sont aux abois.
Vers neuf heures, la fusillade recommence dans les quartiers ouest
de Bar-clone oia tartillerie va soutenir les troupes. Dans les quartiers de 1'est, il y a beaucoup de barricades, mais on n'apercoit aucun
insurg6.
A Saint-Martin-de-Provensals, occupe par les insurges depuis
le 27, les insurges, accules par la cavalerie, se soen rendus. Le poste
de police assiege par les emeutiers a risiste vigoureusement plus de
deux heures. Des troupes etant arrivees, les dmeutiers se sont
enfuis.
La VENDREDI, 3o ; QUATRIEiE SOUR1Nllf

Le 3o juillet, les habitants paciiques se hasardent a sortir dans les
rues apres trois jours de claustration.
Les premieres heures de I'apres-midi semblent faire pr6voir que
la journee sera tranquille, quand soudain des d6charges de mousqueterie crepitent. Les passants s'enfuient pperdus. Ce sont les
troupes qui tirent sur des insurg6s qui cherchaient i inceadier un
convent sitau pros de l'UniversitE.
De routes parts, les poteaux supportant les fits telegraphiques et
teldphoniques sont renvers&s. Dans les quartiers les plus eprouves
par la fusillade et la canonnade, on voit aux fenetres des drapeaux
blancs. Des patrouilles circulent continuelleynent.
On voit passer des groupes de prisonniers.
Dans un couvent des Freres de la Doctrine chritienne, que les sditieux ont pris d'assaut, se trouvait un vieillard de quatre-vingts ans.
Les emeutiers ne lui oat pas fait violence et I'ont remis avec egard a
la Croix-Rouge. Quand la nuit vient, comine les jours precedents,
il n'y a ni gaz ni dlectricite. On marche i tAtons.
On estime a "rente-deux le nombre des dglises et des couvents
incendids.
LE SAMEDI 31 ; DERNkIRkR iOURxEE

La journ6e du 3t juillet a ite assez tranquille.
Vers onze heures du matin, un groupe d'insurgis attaque un couvent, rue Roger-de-Flor. La gendarmerie fait feu, en tue six, en
blesse un grand nombre et en arrete seize.
Dans I'apr-s-midi, le calme se retablit, un tres grand nombre de
magasins se rouvrent; mais dans la ville, les tramways et les voitures ne circulent pas encore; tous les moyeas de locomotion publics ont e6t supprinms des le premier jour.
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Quand la nuit tombe, la tranquillitd regne dans la ville; plus de
cris, plus d'incendies, plus de fusillades. On respire, on renait.

De son c6td, I'Agence Havas, publiait,
depeche suivante :

la date du 3 r, la

Cerbere, 3i juillet.
Les nouvelles de Barcelone disent que le mouvement revolutionnaire a diminu6 d'intensite. Cependant, les eneutes persistent dans
les quartiers ouvriers. Les trains continuent a circuler jusqu'A
Gerone. La circulation des trains est interrompue a partir de Gerone. Les compagnies de chemins de fer refusent de retablir la circulation avec Barcelone jusqu'a ce que les desordres soient rEprimes.

Les desordres continuent a Figueras et a Llansa. Plusieurs chefs
remolutionnaires sc sont refugies h Cerbere.
Barcelone, 3t juillet.

Les huit mille hommes de troupes actuellement A Barcelone ont
obtenu une amelioration dans la situation de la ville. On esp&re que
'arrivee de noureaux renforts permettra le retablissement complet

de l'ordre.
LA FIN DE LA REVOLUTION

Les fauteurs de la Rivolution avaient escompte le succes
en Catalogne; ii leur ichappait. Ils avaient aussi indique
une grave gindrale qui devait Iclater & Madrid, le -2 aoxt.
Cette greve avorta et les correspondants de journaux pouvaient tel6graphier de Madrid le 2 aoit :
La greve generale a &chouk; Madrid prdsente son aspect accoutume.
La tranquillit6 regne dans les provinces; i Barcelone, les fabriques
ont repris le travail.

Ils ajoutaient:
Ainsi, la supreme tentative de la revolte a 6chou6 ct, maintenant,
on peut considerer la cause de l'ordre comme ayant triomphi en
Espagne.
A Barcelone, le travail a repris; 'eclairage au gaz sera prochainement retabli; jusqu'i present, une seule usine d'electricite fonctionne. Les journaux paraitront de nouveau, probablement aujourd'hui.
Le nombre des victimes n'est pas exactement connu. On procede
activement au nettoyage des rues, couvertes d'immondices, et on
acheve de d6molir !e reste des barricades.
L'agitation persiste dans les environs.
Lescommunications par voie ferree ne sont pas encore retablies,
mais on annonce,de source officielle,que la circulation des trains sera
rdtablie dans vingt-quatre heures entre Port-Bou et Barcelone. Le
telgraphe fonctionne jusqu'a Granolleis.

II. -

624 A FIGUERAS

LES MISSIONNAIRES

Figueras est I'une des villes importantes de la Catalogne.
Elle est situee sur le chemin de fer qui, en longeant la
Mediterranee, va de la frontiere francaise jusqu'a Barcelone.
Cest la ligne Cette, Port-Vendres, Port-Bou, Villajuiga,
Figueras, Barcelonc.
A Figueras, i y a deux maisons de Lazaristes. L'une, plus
ancienne, de Missionnaires espagnols, a la rue ou Calle
Villalonga; l'autre, plus ricente, date de I'epoque oI les
dtablissements de mission ont exd supprimes en France;
elle a itd itablie A la rue on Carrerade Rosas; elle est
babitie par des Missionnaires franqais.
De cette maison, ont etd envoyds les quelques renscignemenis qui suivent, sur les manifestations qui out eu lieu A
Figueras pendant les journdes d'imeute de la fin de juillei.
Lettre de M. MUSTEL, Pretre de la Mission
a M. FIAT, Superieur gineral.
Figueras, 5 aodt 1909.

La rivolution a iclati si soudainement que personne n'y
pensait, au moins ici. Quant i nous, Dieu nous a visiblement proteges. Voici ce qui s'est passe I Figueras :
Depuis quelques jours, regnait une certaine effervescence,
causee par I'appel des riservistes pour le Maroc. 1I faut savoir que les riches peuvent se racheter en payant une certaine somme au gouvernement; d'oit il suit que ce sont les
plus pauvres qui doiveatservir ;or, on a appeli des hommes
de vingt-six a trente ans, peres de famille. Le peuple a marmure demandant le service igal pour tout le monde. C'est
le motif reel, semble-t-il, pour les pauvres gens, et apparent
pour les agitateurs.
Quoi qu'il en soit, lundi 26 juillet, des meneurs, venus,
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dit-on, de Barcelone, demandent au maire de tenir une
reunion et d'organiser un cortege de protestation contre
la guerre. Greve partielle, palabres, journee a peu pres
calme.
Le mardi 27, changement complet. D6s le grand matin,
une colonne de cinq a six cents individus parcourent les
rues, au cri de a protestation a. Defense de travailler, d-

fense aux boulangers de faire du pain, aux bouchers de
vendre; le march6 est ivacud, les magasins fermes. Un
homme, arme jusqu'aux dents, entre chez les Freres et leur
dit en bon franqais: a Le travail va cesser immidiatement. u
Cependant les tetes s'dchauffent, l'exaltation croit en raison de la chaleur, c'est-i-dire rapidement; des cris hostiles
se font entendre et le desordre commence avec les menaces.
Des gens d'orJinaire paisibles sont devenus pour ainsi dire
enrages.
A dix heures, le maire demande la troupe; une demiheure plus tard les soldats debouchent sur la rambla (promenade plantee d'arbres au centre de la ville). A la vue de
I'armee en tenue de campagne, les emeutiers se defilent
prudemment et leur foule se degorge dans les faubourgs;
ils sont plus furieux que jamais et s'excitent a la vengeance.
Vers cinq heures, ils se rendent a la gare; un train etait en
partance; ils jeltent le mecanicien et le chauffeur a bas de
la machine, les menacent de mort s'ils essayent de partir,
eteignent les feux et font une barricade sur la voie avec
tout ce qui leur tombe sous la main.
La troupe arrive, debloque la gare et devant les menaces
des revohls tire quelques coups en Iair. Un cri retentit
dans la foule : a Maintenant chez les Freres D.Ce serait le
signal de l'incendie du beau pensionnat des Freres, si quelques-gens moins presses que les autres, n'eussent crie:
SNon, tie devancons pas le moment, le feu est pour dix
heures; maintenant au chemin de fer! A Aussit6t la foule
se precipite : les uns deboulonnent les rails, detruisent les
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ponceaux, pendant que d'autres, des jeunes gens et mmee
des enfants, coupen: les fils du telegraphe. Pendant ce
temps, iarmee prend ses positions et depeche une vingtaine
d'hommes pour proteger I'dtablissement des Freres.
A huit heures, le maire,devant la graviti des ivenements
remet son autoriti entre les mains du commandant de la
forteresse. Celui-ci, qui est un homme tres estimable et
fort determine, apres un conseil tenu avec ses officiers, fait
afficher partout un bando (proclamation de l'itat de siege).
Presque aussit6t, les plus ardents sentent leur ardeur se
refroidir et rapidement les egards rentrent chez eux, tandis
que les meneurs cherchent un abri plus str. Tous n'ont
pas ichappd, et pour une vingtaine la prison du fort a ete
un refuge assuri.
L'agitation s'est peu a peu calmte; mais au dire des personnes bien placies, tout cela n'est qu'apparent. M. le superieur de nos confreres de la calle Villalonga me disait
vendredi soir : * Nous sommes sur un volcan, la moindre
nouvelle de Barcelone, vraie ou fausse, serait le signal d'un
nouveau soulevement. A la moindre alerte, partez, car ce
serait terrible. Dieu veillera sur notre maison.
Jusqu'au 3 aoit, jour oi les communications ont eti ritablies enire Barcelone et la France, nous avons vecu ici
dans les transes. Figurez-vous notre position : M. le supirieur dtait & Carthagene, pour precher la retraite des
Filles de la Charite, M. Ducourneau a Port-Bou, MM. Vessiere et Gregoire en France; je restais done seul avec les
freres Fise et Durmarque.
Tout en veillant pendant -a nuit, en faisant des rofdes
aux environs, j'avais rtsolu de consommer la sainte riserve,
de mettre en lieu sur les vases sacres et ce que vous avions
de plus precieux et de chercher a gagner la France par les
montagnes. II ne fallait pas compter sur le chemin de fer :
la ligne etait coupee jusqu'a Port-Bou et surtout gardde
par les rtvolutionnaires du pays.
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Grace a Dieu ces projets furent inutiles.
Le calme se fait; la rdvolutioa semble domptie pour
rinstant; mais toutefois nous avons ete 6prouvis dans
nos confreres espagnols. Leur maison provinciale de Barcelone a iti completement detruite ainsi que reglise. Au
milieu de ces desastres, la protection de Marie a garde tous
nos chers confreres sains et saufs. Deux de nos confreres de
Figueras avaient ite faire un pelerinage A Notre-Dame de
Montserrat. M. Lhardon est rentre mercredi soir,4 aost,
sous 'habit de paysans, et son compagnon, M. Mas, a gagni
File de Majorque sous un diguisement de pecheur.
Nous avons lieu de binir Dieu et notre Mere du ciel
d'avoir epargn aI la double famille de saint Vincent de
Paul des malheurs plus grands et plus irriparables, dans
une province qui commence.
E. MUSTEL.
111. -

A BARCELONE

LES FILLES DE LA CHARITI

A Barcelone, se trouvent des itablissements desservis par
les Filles de la Charite, les uns par des saeurs espagnoles,
d'autres par des sours franqaises.
Nous allons transcrire les renseignements venus de plusieurs maisons des Filles de la Charite.
Lettre de la seur PIERREz, de la maison de la Granja,

j la trds honoree Mere KiEFFER.
Barcelone, calle de la Granja, 29 juillet 1gcg.

Le depart des troupes de Barcelone pour Melilla avait
jeti dans la plus grande surexcitation les hommes de la
ville, qui ne voulaient absolument pas partir. Tout aussi
surexcitdes etaient les 6pouses, les sceurs, les fiancees de
tous ces hommes. Depuis plusieurs jours, de sourdes rumeurs circulaient, lorsque tout a coup, lundi 26, des
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bandes de furieux sc precipitent dans les fabriques, faisant
cesser tout travail; les marches sont egalement fermes,
defense est faite de ne rien tuer i l'abattoir, et menace de couper entierement Peau si on fait encore partir de nouvelles
troupes. Puis, excites les uns les autres, dans la soiree du
meme jour, its se ruent sur les eglises et les couvents et y
mettent le feu. Le soir, ils n'ailerent se reposer qu'avec le
desir de recommencer le lendemain. Cela leur etait d'autant plus facile qu'aucune force armee ne leur resistait. La
garde civile n'eiait pas en etat de les contenir.
Nous passames a la Granja une nuit pleine d'angoisses.
Cependant nous ne croyions pas, nous ne voulions pas
croire a ce qui nous menacait de si pres.
Mardi 27, nous entendimes la messe a cinq heures, et
ensuite nous nous preparames a sauver ce que nous pouvions. A sept heures les cris : a Is arrivent, ils sont 1 ! s
retentissaient deja et nos pauvres enfants (car nous en avions
encore une vingtaine, la plupart etant parties la veille avec
leurs parents), nos pauvres entants criant et pleurant ajoutaient encore a cette Iriste scene. Nous nous sauvames en
hbte a l'h6pital du Sacr&-Coeur tenu aussi par les Filles de
la Charite. oi la bonne soeur Viguier nous recut a bras ouverts, se mettant, ainsi que toutes ses cheres compagnes, a
notre disposition. Une demi-heure apres, ma tres honoree
Mere, notre ch6re maison de la Granja, I'ouvroir de la
Sainte-Famille, etaii en flammes et des fendtres de I'h6pital
nous pouvions voir s'accomplir 'oeuvre de destruction.
Laissez-moi vous dire ici, ma tres honoree Mere, les sentiments admirables dont etait anime alors le coeur de notre
aimee soeur superieure, ma sceur Dubarbier, que, du reste,
vous connaissez si bien. a Nos soeurs, cette maison etait a
Dieu avant que d'etre nous;il nousl'avair donnee, il nous
I'6te, qu'il soit a jamais beni! a Ce sont Iu ses paroles, en
voyant s'aneantir les ceuvres auxquelles elle travaillait depuis quarante-trois ans, vous savez, ma tres honoree Mere,
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avec quel zele et quel ddvouement. De nous toutes, elle
dtait la plus calme et la plus courageuse.
Vers midi, on vint plusieurs fois menacer de mettre aussi
le feu a l'h6pital. c Y pensez-vous, rdpondit le m6decin en
chef, et que deviendront les pauvres malades? - Vous avez
ici, r6pondent-ils les sceurs de la Granja, nous les avons vues
entrer; qu'elles partent et nous vous laisserons tranquilles. A
Alors, notre bonne superieure, de concert avec ma sceur
Viguier, dicida qu'il fallait quitter notre habit de Filles
de la Chariti et nous disperser. Sortir avec le costume religieux au milieu de ces hommes qui itaient A cent pas de
nous, c'eit etd s'exposer sans nicessitd a une mort presque
certaine.
Notre travestissement oper6, accompagnees du courageux
et divoud mddecin de l'h6pital, deux d'entre nous sortirent,
suivies A quelque distance de deux autres et nous nous rendimes chez le respectable directeur de l'6cole provinciale
d'agriculture, M. Gorria, notre voisin, qui nous traita avec
toutes sortes d'igards, trpp bien, quand nous pensons au
sort de nos soeursde l'intrieur de Barcelone, dont nous ne
savons rien absolument. Deux des sceurs de notre maison
se rendirent chez une de nos anciennes 6dlves, deux autres
chez les parents de 'une d'elles. Deux resterent A l'h6pital
comme faisant partie du personnel de 'la maison. Quant A
ma sceur Dubarbier et a ma chore soeur Angele Grosy, elles
sont demeurdes comme etant a malades de l'h6pital , dans
une chambre particuliere, ott la bonne soeur Viguier les
traite de son mieux.
Au milieu de nos peines et de nos angoisses croissantes,
nous entendons d'ici les coups des demolisseurs qui s'acharnent encore aujourd'hui, 29, sur notre maison, sur le couvent des Capucines et sur le couvent de Notre-Dame-deLorette qui sont tous trois situes A peu de distance 'un do
l'autre; nous craignons pour cet h6pital qui abrite tant de

pos sour egplus particui r6nment notre si aime supdrieure i
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nous craignons pour les divouees personnes qui nous ont
donn6 l'hospitalit6, parce quc leur maison contigue a la
n6tre, fait croire que c'est la mime maison que la Granja,
et qu'on nous a vues porter chez eux plusieurs de nos paquets.
Au milieu de toutes ces peines,nous nous sentonsde plus
en plus attachies a notre chore vocation; sous cet habit du
monde, nous soupirons apres le moment heureux ot nous
reprendrons notre chere cornette.
Votre tres humble et tres obeissante fille.
Soeur PIERREz.

Lettre de la sceur VIGUIER, Fille de la CharitY, i la tr&s
honoree Mdre KIEFFER, a Paris.
Hdpital Notre-Dame-du-Sacri-Caeur.

Barcelone, 28 juillet 19o9.

Nos cheres soeurs de la Granja et notre vdenrie sceur Dubarbier nnt dr quitter leur chore maison a neuf heures du
matin. Une heure apres le depart des soeurs, une foule envahissait cet asile, qui abritait tant d'enfants, et il devenait
la proie des flammes.
L'h6pital du Sacrd-Coeur, quoique menace, rdsiste. Aussi
avons-nous eu le bonheur de recevoir les douze pauvres
soeurs de la Granja qui etaient sans pain et sans asile.
Mais ce bonheur ne devait pas durer longtemps. A une
heure de 1'aprks-midi, ces chtres soeurs itaient obligies de
quitter I'h6pital et m4me d'dchanger 1'habit religieux avec
un costume de paysanne. Quatre soeurs cependant sont restees avec nous: notre chere soeur Dubarbier, ma sceur Cros
et deux compagnes. La vertu de notre chbre soeur Dubarbier nous idifie; et ceue cruelle 6preuve que Dieu reservait
a une octogenaire est un double feuron qu'il a voulu ajouter A sa couronne.
A l'h6pital, nous ne sommes pas en sQretd. On parle
d'incendier la chapelle; si ctla etait nous serioas perdues.
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En ce moment, je veille avec deux de mes bonnes compagnes, bien courageuses et bien devouees, et deux bonsinfirmiers. Nos pauvres malades sont affols, surtout nos opdres qui ne peuvent se mouvoir. Nous tichons de les
consoler de notre mieux et de les encourager.
Seur VIGUIER.
Lettre de la scur CoAS, supirieurea laprison d'hommes,
a la soeur DE LA SOTA, visitatricea Madrid.
Barcelone, le 29 juillet 1909.

Depuis que la rivolution a Cclati, beaucoup de couvents
et d'dglises ont ti brdl6s, celle de nos bons Missionnaires
aussi.
Les rdvolutioiinaires arrachent leurs habits religieux aux
soeurs qui ne veulent pas les quitter; ils ont deterr6 des
soeurs d6funtes. Nous avons vu passer.devant notre porte
ces pauvres religieuses affligees... Nousavons vu des hommes
portant des vases sacres et des objets du culte et faisant des
choses abominables.
Nous nous prdparons a consommer les saintes especes
dans notre petite chapelle et a fuir en habits seculiers des
qu'on nous en donnera ordre.
11 est minuit; j'entends d'ici la fusillade et viens de voir
mettre le feu au couvent des Sal6siens. Que Dieu ait pitie
de toutes ces pauvres ames igaries et nous donne a tous la
grace d'accomplir sa tres sainte volontd!
Les rebelles sont maintenant furieux parce qu'on commence i leur resister. Nous sommes cernes et craignons que
nos huit cents prisonniers ne se soulevent, car ils seront
bient6t aides par leurs amis de la rue.
M. le directeur de la prison et tous les autres employes
de l'tablissement ne veulent pas que nous partions; il faut
preparer la nourriture a tous ces malheureux et ne les laisser manquer de rien, afin d'evicer un nouveau conflit. Si les
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revolutionnaires en viennent a bruiler la maison, nous irons
nous rdfugier chez nos divoues administrateurs.
3ojuillet. - Mes soucis multiples m'ont empiche de
finir ma lettre comme je laurais voulu.l
La fusillade continue et le pillage aussi. Dans la nuit
d'hier, on nous a amend une centaine de ces malheureux
anarchistes qui ont ite faits prisonniers. Ce sont les memes
que nous avions vu voler, saccager et puis bruler les images
religieuses.
Ceite nuit encore, nous ne pourrons pas songer h reposer
un instant. D'ailleurs, de l'avis de M. le directeur de la prison, et j'en suis bien contente, les gardes et les soldats ont
pris possession de nos appartements, nous en avons quatre
au dortoir; toutes les portes sont ouvertes, excepid celles
qui communiquent avec la prison, afin de rendre la surveillance plus facile. - Un renfort de soldats et de gardes
est venu Anoire secours.
Pardonnez-moi le ddcousu de cette lettre; je ne fais que
la prendre etla laissera cause du va-et-vient continuel; les
balles sifflent autour de nous et la maison branle a chaque
instant; en ce moment, on vient de faire sauter deux maisons voisines.
Priez, ma respectable Soeur, la trbs sainte Vierge de nous
couvrir de son manteau protecteur.
Nous souffrons aussi beaucoup de ne rien savoir de nos
scours des autres maisons, itant enfermies comme nous le
sommes dans cette fourmitiere de criminels.
Votre tres humble et tr6s obdissante.
Soeur COMAS.
Les lettres suivantes, icrites quelques jours plus tard, r&
sument les ievnements et indiquent la situation gindrale a
Barcelone apres cette terrible crise.
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Lettre de la swur URZAINQUI, supdrieure d I'hdpital militaire, a la trds honoree Mere KIPFFER.
Ma tres honoree Mere,

Barcelone, Ie Io aout 19o9.

, le o o

Je ne saurais assez vous timoigner notre reconnaissance pour votre intdret maternel en faveur de vos pauvres
filles de Barcelone. Pour vous tranquilliser, ma Mere, je
m'empresse de rdpondre a votre bonne et affectueuse lettre
en vous donnant quelques ditails sur les evenements qui
viennent de se passer dans cette ville.
Sans que rien puisse le faire pressentir, le 27 juillet, la
Rivolution dclatait.
Plusieurs groupes de jeunes gens de la lie du peuple se
pricipiterent et incendierent des couvents et des iglises sans
que personne fit d'abord la moindre resistance; tout le
monde eiait atterrd. Si un prdtre ou un rcligieux essayait
de risister, it itait aussit6t maltraitd; quant aux religieuses,
on n'en connait aucune qui ait dti tude. Au contraire, les
insurges leur donnaient liberte de quitter leurs couvents, ils
les pressaient mime d'en sortir pour braler et 'detruire ensuite leurs maisons, et parfois, comme ii est arrivd i quelques-unes de nos soeurs, ils les pla;aient dans les maisons
des anarchistes pour les mettre A couvert du danger. Mais
les menaces les plus terribles et les injures ne furent pas
dpargndes A bon nombre de ces religieuses fugitives.
Le premier jour, les iglises et les couvents incendies
montaient A trente-deux. On avait dt& pris au depourvu!
Ensuite on commenqa a se d6fendre; la garde civile vint
au secours des persdcutds, la troupe put se rendre compte
de l'esprit qui animait les rebelles.
Une terrible lutte s'engagea; les soldats commencerent
a faire feu contre ces malheureux, de nouvelles troupes
viprent se joindre a celles qui combattaienr, at peu A peu ils
arrivirent i calmer la population et a sauver la ville.
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II y eut parmi les revolutionnaires un grand nombre de
morts et beaucoup de blesses; il suffira de vous dire, ma
Mere, que d'un seul h6pital on a vu sortir, un soir seulement, soixante-trois morts. Parnii les militaires, il n'y a eu
que six morts et vingt-sept blesses. Le nombre de prisonniers anarchistes est de huit cents au minimum.
La ville est encore en etat de siege et les rues sont occupees par les soldats. Vingt-cinq mille hommes composent
la force armde de la ville, car les michants s'opiniatrent a
reclamer leurs camarades prisonniers, sans quoi, disent-ils,
ils recommenceront de plus belle.
Ah! ma tres honoree Mere, que Dieu ait pitii de nous
et qu'il leur pardonne! Si vous saviez les sacril6ges qu'ils
ont commis avec les vases sacres, les ornements sacerdotaux,
les habits religieux et lesstatues dessaints!... C'est horrible.
Ils ont viold les tombes des religieuses, deterrant leurs
cadavres, les trainant par les rues, faisant mille arrocitds et
proclamant sur leur compte les plus abominables et grossieres calomnies qu'on tichait de faire croire aux ignorants.
Mais il est temps, ma tr6s honoree Mere, que je vous
dise un mot de vos chores filles, lesquelles, encore une fois,
ont tC l'objet d'une protection spiciale de la tres sainte
Vierge. Ici, a l'h6pital militaire, graces h Dieu, nous avons
ted bien garddes et bien difendues, nous avons passe ndanmoins des moments de frayeur, lorsque les balles pleuvaient
dans nos cours.
La Materniti, 'asile des vieillards de Sarria, la maison
d'aliinds de Nueva Belen et les deux prisons n'ont pas
souffert; la Maison de charitd n'a eu que quelques coups
de fusil au dehors, et, apres, on a laissi en paix nos cheres
soeurs.

Les autres etablissements d'enseignement se sont tous
vus gravement menacds; ainsi toutes nos sours de ces
maisons ont iti obligies de se rifugier dans des maisons
particulieres en habit seculier. Nos cheres soeurs de F'cole
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catholique vinrent chez nous, apres avoir passi deux jours
dans une maison amie. Que nous avons pleurd ma tres honorie mere, en les voyant arriver dans un si pitoyable accoutrement, en entendant leur recit, la confusion qu'elles
avaient cue, en se voyant obligees de traverser ainsi les
rues!
Mais le plus malheureux sort est tombd sur la maison de
la Granja, I'asile d'Aldana et l'dcole de San Martin de Provensals. Ces trois maisons ont dtd completement brClles;
nos soeurs purent sauver le tr6s saint Sacrement en consommant les saintes espices avant leur fuite.
De nos bons Missionnaires, je vous dirai seulement qu'ils
nous font pilie; on leur a brtild leur belle iglise de SaintVincent et la Casa de la mision. Comme ils furent des
premiers assaillis, ils ne purent se defendre. M. Gelabert,
le visiteur, n'eut le temps que de sauver le personnel de la
maison ;tous les Missionnaires dchapperent aux persicuteurs, par une protection spiciale de Dieu. Mdme le doyen
de leur communauti, agýde quatre-vingt ans, put tresauve
au prix de mille dangers. Les Missionnaires et les 6tudiants
ont iti oblig6s de se refugierdans des maisons particulieres
ou dans leurs families. Tous sont encore en habit seculier,
les circonstances que nous traversons ne perme;nant pas
autre chose. M. Gelabert donnera de plus amples details.
Sceur URZAINQmI.

Lettre de la sceur TORT, du Restaurant ouvrier SantaMadrona, d la sceur MASSOL, visitatriced Madr id.
Barcelone, le 31 juillet

o909.

Je me demande si vous avez requ ma lettre d'hier. Je
vous y expiiquais comment noas sommes venues ici A la
Maison de chariti, ou la sour Arqui a eu la charite de
nousrecevoir.
Lundi, je vous avais dcrit de chez nous.
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Mardi matin, ne sachant pas ce qui allait arriver nous
sommes encore allees A la messe aux Escolapios A cinq
heures. A midi nous avons fait notre service, comme d'habitude; il y a eu pen de monde, une centaine d'hommes
seulement; tout s'est bien termin6.
Mais, vers trois heures, la maison des Peres Escolapios
brtlait dijb; ensuite, notre paroisse de Santa Madrona et
tous les couvents de notre quartier. Vers quatre heures, on
vient me dire de panir au plus t6t, qu'on va bruler notre
maison. Ma premiere pense a etd de rester, ne pouvant pas
croire a ce qu'on me disait; mais ensuite sont venus nous
avertir le garde, le portier et d'autres personnes qui voulaient nous sauver, nous suppliant de fuir au plus t6t; encore un peu ce serait trop tard. J'ai ilevi mon coeur vers
Dieu, lui disant: a Que faut-il faire? x La pensie m'est venue
qu'on nous recevrait chez un bon voisin. Nos soeurs dtaient
tres effrayees; les encourageant comme j'ai pu, je leur ai
demand6 leur avis sur le voisin en question. Toutes m'ont
rdpondu que c''tait le mieux d'aller chez lui. Nous avons
envoye notre domestique pour demander si on pouvait
nous recevoir. < De grand coeur ), a C1e la reponse.
Mais nous ne pouvions pas abandonner Notre-Seigneur.
La chose pressait. Alors j'ai dit a nos soeurs: ( 11 faut faire
comme dans les cas desespdrds, allons A la chapelle, et nous
allons consommer les saintes hosties. J'ai pris le saint ciboire et versant les hosties sur une patene, je les ai laisse
glisser, sans les toucher, sur la langue de nos soeurs, j'ai
passd ma langue sur la patine pour en prendre les parcelles, et je 'ai enfermee avec le ciboire dans le tabernacle
dont j'ai emporti la clef. Ensuite, j'ai pris avec moi la relique de saint Vincent et celle du bienheureux avec tout I'argent qu'il y avait dans la maison, et, nous habillant avec les
robes de nos domestiques, nous sommes descendues dans
la rue pour aller chez le voisin.
DijA les anarchistes etaient tout pres, chez les Salisiens,
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qu'ils voulaient briler. lUs sont passes trois fois devant le
restaurant, que quelques-uns parlaient de briler aussi;
mais d'autres se sont ecriis: aNon, ici on donne A manger
aux ouvriers. * Le domestique a voulu y rester la premiere
nuit, mais je n'etais pas tranquille : je lui ai dit de fermer
et de s'en aller.
La famille qui nous a reques nous a donni deux chambres siparees, o6 nous pouvions faire toutes nos prieres et
elle ne nous laissait manquer de rien. On nous faisait priparer nos repas par la cuisiniire, nous obligeant a les prendre Ala salle A manger, ou lesmaitres ne se mettaient a table
qu'apris nous. Leur d6licatesse et leur bontd ont itd remarquables pendant les trois jours que nous sommes restees
avec eux.

Comme le feu etait dans notre quartier, nous entendions
les balles et les canons le jour et la nuit; il y avait une
forte barricade a San Pablo et la troupe dtait la; c'dtait
effrayant a entendre.
Mais jeudi, on a commencd A parler de nous, a dire que
nous dtions dans cette maison. Notre h6te a eu peur qu'on
vint nous chercher, et, de mon c6ti, j'dtais prioccupie dela
crainte de le compromettre, je lui ai dit que mon ddsir
itait d'aller A la Maison de charitd; mais comment nous y
transporter ? Ce bon monsieur m'a promis d'en chercher le
moyen, et, le soir, il est venu me dire que le lendemain on
pourrait aller au marche, que les insurgds laisseraient passer
les domestiques, et que lui nous ferait accompagner par des
hommes de confiance. J'ai parlde nos sceurs, qui n'en pouvalent plus de frayeur, de maniere A leur faire accepter
cette dernikre ressource. J'avoue que cela m'a coitd et que
je me demandais comment nous pourrions traverser tant de
rues; mais j'ai fait mon possible pour ne rien laisser paraitre.
A huit heures du soir, le maitre de la maison vient me
dire: a Je ne suis pas tranquille, je crains qu'on ne vienne
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cette nuit voir si vous etes ici. Prenez vos affaires et venez
chez mon cousin, qui est a c6ti de mon bureau. n II nous
fait passer par une porte secrete, nous disant: KCeue maison est aussi a nous et si on venait encore ici, je vous ferais
avertir et on vous conduirait au quatrieme etage, oui ii n'y a
qu'un domestique de confiance. *
Vous pouvez penser la nuit que nous avons passee, ma
respectable soeur! A dix heures, on nous a apporte des robes
de domestiques, nous priant de nous habiller, afin d'eire
pretes au premier signal. Nous avons prie et ensuite nous
nous sommes habillees, attendant le jour avecanxieti. Heureusement que personne n'est venu la nuit; il y avait vingt
hommes sur pied, en cas de besoin.
A cinq heures, notre bon monsieur est venu nous chercher. Je I'ai prie d'envoyer un domestique A la Maison de
charitd pour avertir que nous arrivions, il l'a fair; ensuite,
il en a envoy6 un autre en avant de nos sceurs; deux
d'entre elles le suivaient de loin. Apres, venait un autre
domestique, et je fermais la marche avec la plus jeune de
mes compagnes. Nous avions a faire un grand detour pour
eviter le centre des barricades; enfin, nous sommes arrivies
chez nos soeurs.
Nous avions fait un paquet de nos habits de communautd; un garcon est alli les chercher dans un sac de pain.
Nous sommes bien inquietes de ne rien savoir de Madrid.
Veuillez, etc.
Sceur TORT.

Lettres de la sceur Acoug, Fille de la Charitd, a la tres
honoree Mare KIEFFER, 4 Paris.
Barcelone, Casa provincial de Caridad, 29 juillet 1909.

Ma tres honoree Mere,
La grace de Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
A tout hasard, j'essaye cette lettre, apris avoir entendu
dire que la troupe va escorter un courrier pour la France.
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Vous dire nos angoisses depuis lundi matin est chose
impossible. II sest passe ici des borreurs, a peu pr6s comme
ily asoixante-cinqans'.Vingt glises ou couvents brtlaient
Sla foiset,partout, des scenes, dignesd'une vraie sauvagerie.
J'ai fait prendre partout, malgrE la fusillade, des nouvelles
de nos seurs :
Chez ma sour Dubarbier, a la Sainte-Famille, on leur a
incendi6 la maison, d'oi elles oat fui emportant leur
pauvre seur supirieure, octogenaire, dans une litiere.
Elles se somt rifugiees au Sacr6-Coeur, h6pital oi elles
sonten siret-; les rivolutionnairesont respecte les malades.
A Barceloneta, ma soeur Cuenca et ses compagnes se
sont refugides chez des amis.
A l'Albergue, apris quelques tentatives, les incendiaires
se sont eloignis.

Au restaurant de Santa Madrona, nos soeurs se sont
enfuies chez des voisins.
A Gracia, de mdme.
A plus tard des details, si le bon Dieu permet que nous.
puissions vous les donner. Les' probabilitis sont que les
esprits se calment et que tout est pres de finir. La fusillade
dans notre quartier s'est un peu calmie; il en itait temps.
Neanmoins, on entend encore la mitraille. La ville est en
etat de siege et le pouvoir civil s'est retird. Dieu seul et
notre M6re Immaculde nous sauveront de tant de pirils.
Les incendiaires sont passes avec le petrole, mais ils ont
continu6 leur route en allumant A droite et a gauche les
plus beaux edifices. Quel malheur! Les ditails sontinfimes.
Pour nous, le pire de tout, ma Mere, c'est que nous nous
sommes trouvdes sans defense : les administrateurs soat A
leur maison de campagne. Seul, M. le secritaire est accouru, laissant sa femme chez sa m:re, et ce bon monsieur
ne nous abandonne ni nuit ni jour.
i. Revolution d'Espagne en t834-1835.
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Etre sans gaz et atre obligdes de trouver des vivres pour
deux mille personnes, ce n'est pas une petite affaire. La
Providence, jusqu'a ce moment, est venue i notre secours,
et, quoique nous soyons bloqudes par les barricades, il
nous arrive quelques provisions de nuit.
Personne ne dort, et c'est miracle que nous n'ayons
pas eu de revolution A l'interieur avec nos quatre cents
hommes! Or, il faut animer tous les esprits, gronder meme
pour dissiper la terreur.
Comme la maison est de la c Deputation n, il est probable qu'on la respectera. - Nous avons demande en vain du
renfort; la troupe est insuffisante et elle est 6puisCe par la
fatigue.
Soeur AcquiE.
Barcelone, Casa provincial de Caridad, 5 aout 1909.

Aujourd'hui, il y a eu une fausse alerte; les anarchistes
rdclamaient les detenus avec des menaces de recommencer
de plus belle. On a lichi ceux qui, apres enquete, n'dtaient
pas des plus dangereux, mais leurs amis ne sont pas satisfaits. lls veulentles quatre cents, on bien, disent-ils, lundi,
viendra une nouvelle ddbacle, pire que la premiere.
Mais, cette fois, on ne les craint pas; il y a vingt mille
soldats pour difendre la ville, alors que, la premiere fois, les
revolutionnaires l'avaient attaquie, sachant qu'elle ne pouvait disposer que de huit cents hommes. Si la troupe
regardait tranquillement bruler les difices, si elle a toleri
le vol et le pillage, c'est qu'elle ne pouvait faire autre chose;
il a fallu attendre durenfortavant de commencer la defense,
car ilaurait fallu lutter avec huit mille pillards.
Trente-huit couvents et dglises ont 6td incendids dans les
vingt-quatre heures, et tous y seraient passis, si des particuliers armds n'etaient intervenus en tirant sur les agresseurs. Par six fois, danstrois nuits, ils ont essayd d'a:taquer
les Jdsuites, dont la residence est magnifique; mais, au
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moyen de lampes i incandescence, placies sous les corniches du toit, ils eclairaient le quartier et tiraient sur les
assaillants pour se difendre.
Toutes nos soeurs des maisons de Barcelone sont en
sdreti; une sceur de l'h6pital est morte hier par suite de la
frayeur. Ma saeur visitatrice nous arrive demain. Elle
pourra, en particulier, consoler ma sceur Dubarbier qui, a
son Age, passe par une terrible epreuve.
Nous espdrons en la bonne Providence pour ramener les
esprits egares.
1y a environ trois cents couvents a Barcelone et aux
environs; tous sont vides. Vous pouvez vous reprisenter
cette quantiti de religieux et religieuses dispers6s et tous en
habit siculier. Les prEtres se gardent bien de sortir en soutane; ils seraient insultis. On raconte des atrocitis incroyables.
rA
.
Soeur AcQvi.

Lettre de la sour MAssoL, Visitatrice, d la trbs honorie
Mere KIEFFER.
Madrid, i3 aouit

o909.

Me voili de retour a Madrid.
J'ai laissi nos soeurs de Barcelone tranquilles et chacune
dans leur maison. Comme vous, ma tres honorie Mere,
j'itais bien inquiete au sujet de nos soeurs de Palma on
plutbt de Barceloneta. Graces a Dieu, elles sont rentrdes
mardi a midi, bien heureuses de revenir dans leur petite
maison. II n'y a que ma sceur Dubarbier et ses compagnes
l'h6pital et a la maison de chariti; ma
qui sont encore
soeur Dubarbier dtait en pourparlers pour louer une maison, afin de s'y installer avec les orphelines.
Je suis revenue contente de ce voyage, car j'ai vu la protection du bon Dieu et de notre Mere Immaculde sur nos
scours, l'union des scours des diverses maisons, et radmi-
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pagnes. Si nos seurs ont souffert, elles ont souffert dignement et ont sanctifie ces jours d'epreuves et de souffrances.
Combien de communautes n'ont pa encore rallier leurs
sujets !... On voit des religieuses cloitrees qui ne savent pas
encore quand elles pourront se reunir.
Daignez agreer, etc.
Sceur Marie MASSOL.

Quand I'emeute touchait A sa fin, un journal a trace ce
resume, qui est ecrit plut6t avec indulgence :
(

LE BILAN

a Les evaluations du nombre des morts et des blesses
varient sensiblement. D'apres certains teligrammes, au
cours des evenements qui se sont passes du 26 au 3o juillet,
les troupes ont eu 3 morts et 27 blesses; pour la population, ii y a 75 morts enterres dans le cimetiere du SudOuest et 126 blesses recueillis dans les h6pitaux, sans
compter le grand nombre des blesses qui sesont rifugies et
se sont fait soigner dans les maisons particulieres.
* D'autres deipches accusent au total environ go morts
et 200 blesses.
c Ce ne sont pas 1a, d'ailleurs, les chiffres exacts et officiels, mais des estimations approximatives.
a Dans la nuit du 3 , on a conduit i la forteresse de Montjuich 204 prisonniers, qui se trouvaient a Atarazanas; le
matin du 3o, ii en itait deja entri 183.
4 Dans les couvents,beaucoup d'hommes ont ete lynches.
Quant aux soeurs et aux dlves des ecoles congrdganistes,
les rivolutionnaires leur faisaient quitter le couvent avant
de lincendier.
" De nombreuses et riches bibliothrques ont retdetruites.
" Quand les rdvolutionnaires n'avaient plus de matieres
inflammnables, des quctes etaient faites et aussit6t affluait
I'argent, qui 6tait immidiatement employe en pitrole.
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a Barcelone est dans un etat pitoyable; presque tous les
becs de gaz sont brisis, les paves arraches, les arbres
coupes, les devantures demolies. II faudra une semaine pour
remettre tout en 6tat. Une fabrique d'electriciti a ete egalement incendiCe. Les vivres ont atteint des prix fabuleux
pendant les jours d'imeute. Les 'victuailles que les rdvolutionnaires pillaient dans les couvents etaient distribuies
la populace. Presque tous les magasins d'armes ont itc
pilles.
* On ne connait pas encore les sentences du conseil de
guerre. La revolution s'est itendue A toute la province. Le
Temerario, la Princesse-des-Asturieset le Carlos V croisaient le long de la c6te. La garnison de Barcelone se compose actuellement de 12 ooo hommes. Le commerce aura A
supporter des pertes considerables. Dans la rue San-Pablo,
la lutte a ete opiniatre; I'aspect en est lamentable.
SL'ORDRE RGNE

( A 'heure actuelle, la ville de Barcelone reprend sa physionomie normale. La circulation est retablie et il vient
d'arriver des trains venant de Mataro. > - Le Temps.

ASIE
AKBES'
wOUVEAUX

DiTAILS SUR LES MASSACRES

D'ADANA

ET DE LA HAUTE SYRIE.

Nous avons publiC, dans le pricedent numdro des Annales, des ditails sommaires sur les massacres commis dans
la haute Syrie on Cilicie, aux mois d'avril et de mai derniers. Quelques lettres de M. Dillange, Lazariste, supirieur
de la mission d'Akbes, ont certainement 6mu nos lecteurs.
Nous pouvons aujourd'hui donner un ricit plus complet.
Parce que c'est surtout Akb4s, A cause de la mission des
Lazaristes en cette localiti, qui nous intiresse, nous donnerons d'abord une notice sur cette localite. Elle est
empruntie A une lettre qu'ecrivit en 1873, M. Auguste
Devin, alors Visiteur provincial des Lazaristes en Syrie.
Nous retracerons ensuite l'ensemble des douloureux evenements accomplis an cours de cette annee.
I.

LA MISSION

D AKBiS.

Au nord de la Syrie, se trouve une chaine de montagnes
se rattachant au Taurus et aux montagnes de PArminie.
Cette chaine commence pros de la mer, a Alexandrette et
non loin d'Issus, lieu fameux par la victoire qu'Alexandre
le Grand y remporta sur le roi Darius; elle s'etend depuis
cet endroit jusqu'a IEuphrate, sur unelongueur de plus de
3o lieues, et separe ainsi, an nord, la Syrie de la Cilicie.
On appelait autrefois ces montagnes les monts Amanus,
et il en estplusieurs fois question dans les vies des solitairesde Syrie, La plaine qui s'etend entre ces montagnes et 1'Euw
pkratO a dtd jads poupldo d o solitajres, cqrmmo 1t Thkbaldc
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et,en allant d'Alep versl'Amar us, on trouve sur le chemin
I'endroit ou s'elevait la colonne de saint Simeon Stylite
1'Ancien, et Pon en voit encore le piddestal au milieu des
ruines d'une magnifique dglise, non loin d'un ancien cwnobium qui dtait aussi grand qu'une ville. Ces montagnes, au
temps des croisades, etaient remplics de chrtiens; les historiens de la premiere croisade font mention des difficulths
inouies que leur opposa le passage de cette chaine escarpee,
que l'un d'eux appelle Montagnediabolique;mais ces dilficultes contribuerent A rendre plus agreable leur descente et
leur arrivee dans la magnitique plaine d'Antioche. La position de ces moniagnes indiquait aux croises qu'ils avaient
li un rempart naturel pour difendre, au nord de la Syrie,
leurs conquetes dans la Palestine; aussi vit-on bient6t les
crites de plusieurs pics et les flancs qui en commandaient
les passages se couvrir de chAteaux forts. Aujourd'hui, a
chaque pas, on en retrouve les ruines imposantes, et, en
voyant la desolation actuelle, on ne peut s'emp&cher de
penser et d'avouer que nous sommes bien petits en comparaison de ce moyen Age si decrii et si meprisd. J'ai dit que
ces" montagnes dtaient alors toutes peuplees de chritiens.
C'itaient des Armeniens qui, combinant leurs efforts avec
ceux des croisis, purent ainsi, pendant un siecle, vivre A
1'abri des insultes des musulmans. Mdme lorsque Jrusalem
fut retombie au pouvoir des infideles, ces montagnes servirent encore longtemps de boulevard aux chritiens, et I'on
peut croire que c'est dans leur indignation contre ces montagnes que les Turcs leur donnerent le nom miprisant de
Giaour-Daghea,montagne des Giaours, comme qui dirait
montagne de ces chiens de chrdtiens.
Une fois les croisds partis, les chritiens de ces montagnes
retomberent dans le schisme ct naturellement dans de
grands ddsordres, protdgds qu'ils dlaient par la defense
inaccessible de leurs dtroits defiles. Ces pauvres chritiens
s'abaisserent A un tel itat de barbarie, que tous y etaient
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devenus voleurs et assassins de profession, et A ce point,
que, nagu6re encore, un jeune homme qui n'avait assassin6
personne n'aurait pu trouver a se marier; aucun pete n'aurait consenti a lui donner sa fille pour dpouse; aucune
jeune 'ersonne ne se serait dUcidee a s'unir a lui, parce
qu'il Ctait regard6 comme un propre a rien. Ainsi ces montagnes peuplcs d'Armeniens, de Kurdes, de Turcomans,
tous de mniurs pareilles. ctaient un veritable repaire de
brigands qui infestaient toute la plaine d'Antioche et devalisaient les caravanes allant soit vers Alep, soit vers Marache : les voyages etaient done extrememerft perilleur.
Le petit pays d'Akbes, situt au pied des montagnes, dans
une gorge tres etroite, est la clef des passages les plus importants et commande ainsi I'entrie des retraites les plus
secretes de l'interieur.
Ces gens etaient vraiment sans foi ni loi, et le dernier
prdtre schismatique du pays avait etd massacre en 184o.
Trente ans aprcs, je vis le meurtrier qui vivait encore, tout
paralyse.
Malgre I'etat de degradation de ces gens en 1866, quelqu'un leur tendit la main en essayant de relever leur etat
moral, et, ce fut un ministre protestant americain, qui, le
premier, pen&tra dans le pays et ouvrit une ecole.
D'Alexandrette en Perse, c'est-a-dire jusqu'a la Mission
des Lazaristes, il y a une chaine non interrompue d'dtablissements amdricains, qui ont des centres d'action tres
puissants A Antioche, a Kills, a Marache, a Orpha, l'ancienne Edesse, A Diarbekir, a Mossoul, se ralliant ainsi a
la Perse: dans ioutes ces villes et d'autres encore, ils etablissent des maisons centrales de maitres et de maitresses
d'coles et des orphelinats pour les deux sexes. Ils font de
li rayonner leurs 6missaires jusque dans les plus petites
bourgades, et certes il faut que leur z61e soic bien opiniatre
et bien penitrant pour etre parvenus jusqu'a Akbes. Ainsi
une coole protcstante dtait dejA irablie dans cet endroit, A
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i'insu des missionnaires catholiques. Cependant ceux-ci,
avec leurs faibles ressources, s'occupaient deja de contrebalancer cette propagande ennemie en allant au plus presse,
c'eat-a-dire dans les villes. C'est ainsi que les PP. Franciscains d'Alep envoyerent une colonie fonder une mission
dans la ville de Marache, et, depuis i863, ils y operent
un grand bien. Les Lazaristes d'Alep pensaient egalement
a porter leurs pas vers ces contrdes abandonnees; mais leur
petit nombre et la sante chancelante de M. Amaya, le
superieur, ne permirent pas de donner suite a ce dessein.
M. Amaya, etant mort au mois de mai 1869, fut remplaci,
en octobre, par M. Pinna, qui, plein de vie et de santi,
paraissait devoir fournir une longue carriere. Quoique seul
avec le frere Lambert, son premier soin fut de songer a
evangeliser quelqu'une de ces populations si abandonnees de la haute Syrie. II avail d'abord en vue Nizib, pres
de I'Euphrate, a trois journees d'Alep, lorsqu'une circonstance fortuite tourna ses pas d'un autre c6te.
Le P. Euthymis, capucin d'Alep, avait recu de la Sacrie
Congregation de la Propagande, mission de parcourir le
pays pour constater les besoins spirituels de ces populations
et transmettre A Rome des renseignements. Or, ii ven~a-ie
recevoir un envoye de 1'evdque schismatique armenien
d'Antioche, lequel lui disait que son dessein itait de s'unir
a l'Eglise catholique, que, pour cette raison, it etait persicute par ses diocdsains et qu'il avait ite obligi de se refugier a Akbes, dans le Giaour-Daghen. II le priait, en consequence, de venir l'y trouver pour traiter de sa reunion A
I'Eglise. Le P. Euthymis annonqa ceite bonne nouvelle i
M. Pinna et le pria de I'accompagner dans cette exodi~tion.
Celui-ci accepta d'autant plus voloatiers qu'il lui repugnait
d'aller seul commencer une mission, et, prenant avec lui le
frere Lambert, il se mit en route. Arrives a Akbes, ils prirent pour logement une maison des plus belles du pays,
c'est-a-dire un espace entoure de quatre murs, couvert d'une

-

649 -

terrasse en terre, d'oi l'eau suintait de toutes parts, n'ayant

qu'une porte et une fendtre, et servant tout ala fois de cuisine, de refectoire, de salle d'etude et de r6ception, de
dip6t pour les harnais, de dortoir et de chapelle. C'est li
que les Missionnaires s'installkrent en decembre 1869. Le
P. Euthymis ne tarda pas a reconnaitre que 1'eveque schismatique rifugie &Akb6s n'itait persecute par ses dioc4sains
qu'a raison de ses desordres et de ses extorsions, et que sa
pretention de devenir catholique n'avait aucune sinceritd.
Decu dans 1'espdrance qui avait motive son voyage A Akb6s,
il prit le parti de retourner a Alep, oi ii rentra en effet au
mois de mars 1870. Quant au Lazariste M. Pinna, il lui
sembla que la divine Providence ne l'avait pas envoyd dans
un pays si abandonne sans quelque dessein particulier, et
it prit le pari de rester. II demeura done seul au milieu de
cette population d'assassins emerites, avec un frere coadjuteur pour tout auxiliaire.
Bient6t, i'eveque schismatique, irriti contre M. Pinna,
qui avait decouvert et deroutd ses intrigues, employa tous
les artifices possibles pour le faire partir d'Akbes. II alla
secr6tement exciter contre lui les autorites turques, et il
A'=it animi d'une telle fureur contre ceux qui frequentaient
sa maison, qu'il administra de sa propre main la bastonnade A un jeune bomme, parce qu'il avait assiste Ala messe
de M. Pinna. Celui-ci, cependant, ne perdait pas courage;
il etudiait la langue turque et commencait deja A faire un
peu de catcchisme aux enfants. D'un autre c6td, les protestants, qui avaient deja dtabli leur ecole a Akbes,se donnaient
beaucoup de mouvement pour ne pas perdre le terrain deja
gagne, et, pendant que 1'6veque schismatique ordonnait un
pr6tre pour Akb6s, un ministre am6ricain venait de son
c6ti rallumer le ze1e de ses adeptes. Les Turcs ne voulurent pas rester en arriere, et ils envoy6rent un imam, on
ministre, pour faire l'ecole et attirer les gens a la mosquie,
ddserte jusque-la. On aurait dit que tout I'enfer se mettair
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en mouvement pour empicher l'itablissement du pauvre
missionnaire catholique. Parfois M. Pinna, seul au milieu
de tant d'oppositions, et poursuivi par rennui et la tristesse, aurait pu y succomber s'il n'avait retrempd sa confiance en Dieu dans la priere.
Au mois de mai 187o, lorsque j'allai le voir, ii me demanda en quel emplacement ii devrait se fixer, et je iui
indiquai la mime colline qu'il avait en vue. II ne douta
plus alors que ce ne fit la volontd de Dieu et ii se disposa
&la mettrea execution. Une entiere approbation fut donnie
par M. le Supirieur gendral i cette nouvelle mission. Au
mois de join 1870, 6tant venu a Paris, quand je retournai
en Syrie, tout heureux de pouvoir envoyer bientot un confrere tenir compagnit. a M. Pinna. j'eus la douleur d'apprendre a Alexandrie sa mort inopinee. Le 12 du mois
d'aout, revenant d'Alep a marches forcies, sous un soleil
de feu, il fut frappi d'insolation, a 5 lieues d'Akbes, et
resta 6tendu i terre jusqu'au lendemain,avec la seule assistance d'un domestique tout deconcerti. Le frere Lambert,
averti trop tard, arriva pres de lui, le 3, pour recevoir son
dernier soupir, et transporta ensuite son corps, qui fut enterre a 1'endroit designi pour bAtir r'glise, dont ii est
devenu comme la premiere pierre.
La mission d'Akb6s paraissait devoir mourir avec
M. Pinna; mais le cher difunt, du haut du ciel continuait
'oeuvre. Au mois d'octobre 187o,je pus envoyer deux pretres et un frere dans ce lieu, et, grace a quelques petites ressources apportiesde France, on put commencer A bitir une
habitation convenable avec une petite chapelle a c6td de la
tombe du regretta M. Pinna. Aujourd'hui, nous avons, sur
la colline ddsignde pour batir l'dglise une maison composde
de trois chambres, d'une cuisine et d'un refectoire avec une
chapelle de 5 metres de long, prisentant une sorte de
portique de 2 metres et demi qui peut servir aussi aux
fideles. Quoique P'glise projetde n'existe pas encore, nous
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pouvons ddji dire, jusqu'i un certain point, que tout Akbts
est acquis a la foi catholique; car le cure schismatique a
abandonni le poste et il n'en est pas venu d'autre. Les
ministres protestants ont aussi disparu, et l'imam, ou ministre musulman, qui avait excite la population turque et
usurpe m6me une partie de notre terrain, ayant dtd remis a
sa place par les propres autorites turques, ii n'ose plus
aujourd'hui souffler mot. Notre personnel se compose d'un
missionnaire, M. Combelles (1873), et de deux freres coadjuteurs. Dans ces derniers temps, j'ai pu leur adjoindre un:
bon pretre arminien catholique, qui fait 1'ecole et cilebre
les saints mystires dans son rie. Cette mesure etait ndcessaire pour montrera tous les Armeniens qu'on ne voulait
pas les faire Latins, 6pouvantail dont se sert souvent Pennemi de tout bien pour retenir les ignorants dans le
schisme.
Mais, me direz-vous maintenant, que pretendez-vous
faire avec cette mission dans un pays sauvage? Assurement
s'il ne s'agissait que de la petite population d'Akbes, nous
aurions assez fait en y installant et en entretenant un cure
catholique. Mais les desseins de la Providence semblent
s'etendre au dela. En effet, i ces pays retombds dans la barbarie, ii faut autre chose que la prddication et I'administration des sacrements. II s'agit de susciter une nouvelle gindration au moyen de 1'dducation pour les enfants des deux
sexes. Les protestants amiricains lont bien compris; car
ils ne se contentent pas d'dtablir de petites dcoles dans les
villages; mais ils ont dans les villes, de distance en distance, non pas seulement des icoles externes, mais des internats et des orphelinats, pensions plus ou moins gratuites, ou ils forment des protestants, avec leur systeme
d'dducation, qui dure plusieurs annees. Ils ont excite partout la soif de I'instruction et malheureusement ils ne la
donnent qu'assaisonnie d'un enseignement meld aux plus
funestes prejugds. Aussi le seul moyen de faire ici un bien
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solide, c'est d'ouvrir, comme eux, des maisons d'6ducation;
voila pourquoi les Dominicains out fait venir des seurs de
!a Presentation jusqu'a Mossoul; les Franciscains ont
itabli des icoles de garcons et un petit college dans leiur
couvent d'Alep. et fait venir des seurs de Saint-Joseph
pour les filles. Its ont ouvert aussi une icole de garqons k
Marache. Mais A part ces itablissements, ii n'y a plus rien
pour l'dducation catholique dans la haute Syrie, la Mesopotamie et toute ia Cilicie. Deja, d'Adana, de Mersina, d'Alexandrette, de Kills, d'Alep, nous sont arrivees des requ&ies pour ouvrir de ces maisons d'iducation. En nous
appelant a Akbes, la Providence semble nous inviter i
repondre a ce besoin, car cette localita se trouve au centre
de ces differentes villes, et placie comme an point de jonction de trois provinces. Ajoutez-y Iavantage de la courte
distance qui nous sipare de la mer, distance que lon peut
franchir facilement par la route qui conduit a Alexandrette.
II nereste done plus qu'a nous mettre a I'ceuvre et a construireles bitiments convenables. C'est i& le premier besoin. Pour lesvivres,on se les procure facilement. - Quand
je vois, dans les environs d'Akbes, ces immenses chateaux
forts que multipliaient les croisis nos ancetres, je me dis: la
Providence, qui a fourni les moyens de construire ces
monuments gigantesques, saura bien nous fournir aussi les
ressources pour elever d'autres chateaux forts non moins
importants, non pas seulement destines a proteger la vie du
corps, mais a defendre et a donner meme la vie de l'me,
fournie a 1'enlance, dispersee parmi des nations barbares,
au moyen de l'education chretienne. Nous savons deij,
par I'experience faite dans d'autres dtablissements semblables, en Orient, que ce sont la de vraies forteresses, redoutables au dimon, et c'est pour cela que nous devons ticher de
les multiplier. Courage donc et mettons-nous a l'ouvrage
en ripetant le cri des croisis : Dieu le veut!
Aug. DsviN.
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C'est comme suite A cet appel que fut bitie la risidence
actuelle des Missionnaires lazaristes, r Akbes, laquelle, lors
des derniers massacres, en avril 99og, rendit de si grands
services en servant de refuge a la population d'Akbes et des
environs.
II
Les Missions catholiques (4 juin 1909) ont donni des
renseignemenis generaux sur I'occasion et le thditre des
massacres d'avril dernier. Nous en ditacbons quelques d&tails.
SLa Cilicie,patrie de saint Paul, vient d'etre ensanglantde
par des massacres dont l'horreur, au dire du consul anglais
de Mersina, present a Pekin en 19oo, depasse les atrocites
des Boxers.
t Tarse, Antioche et toutes les campagnes environnantes
ont Cit saccagees; mais la ville la plus maltraitee est sans
contredit Adana, la capitale de la Cilicie, Adana, qui
comptait avant les massacres 75 ooo habitants, dont la moitii
itaient Arm6niens. La, risidaient six missionnaires jdsuites,
secondes par quatre freres Maristes dans I'oeuvre du
petit college <e Saint-Paul. Pres d'eux, dans leur maison
de Notre-Dame de B6thanie, vingt-cinq religieuses de
Saint-Joseph de Lyon se livraient it I'enseignement et i
toutes sortes d'oeuvres de bienfaisance. Tout a e6t incendid
et d&iruit. a
a Le mardi de Paques (i3 avril), icrit le R. P. Benoit,
nos quatre freres Maristes, dans one sortie,remarquirent
que les quartiers turcs presentaient une animation etrange.
Ils etaient envahis par une foule de musulmans venus des
campagnes environnantes; tous dtaient coiffis du turban,
alors qu'en temps ordinaire ils se contentent comme les
chrEtiens du fe; ou tarbouch des Arabes. Ces dtrangers portalent des fusils et des cimeterres.
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£ Depuis quelque temps, entre Armcniens et musulmans
la situation diait fort tendue. Le Vendredi saint, 9 avril.
trois musulmans ayant brutalement attaque un Arminien
de quinze ans, le jenne homme avail tird son revolver, tud
deux de ses agicsseurs et blesse ie troisieme. Ce fut un prd
tcxte... Le sang musulman avait coul : ii fallait pour
apaiser la col&re de FIslam des flots de sang chritien.
" Aussi les jours suivants il y cut grande rumear en
ville. Le mardi de Paques, les chretiens n'oserent sortir.
Rassurds cependant par les autoriids, i!s finirent par ouvrir
leurs boutiques comme -A l'ordinaire; c'est ce qu'on attendait.
* L'horloge de la ville qui marque i'heure turque ayant
sonni quatre heures (environ onze heureset demie),soudain
commence au marche, puis dans toute la ville, une fusillade prdcipitee.
a Cinq minutes apris le signal, dcrit une religieuse, nos
voisins arrivent atteirs et se prdcipitent par nos troisportes.
La fusillade augmenie: les hommes tombent dans les rues
comme des mouches. Des fendtres du dortoir, on en apercoit etendus raide morts.
* Le pillage se fait en regle. A coup de hache, les bandits
enfoncent les portes et envahissent la maison d'oi s'echappent bient6t des hurlements de disespoir. Ce sont les victimes qu'on iventre, qu'on dechiqu6te et qu'on torture.
Quand toutes sont mortes, on jette meubles, linge, objets
divers au fond d'une charrette qui stationne dans la rue;
on pitrole la maison avec une pompe, on met le feu et on
passe a la demcure suivante. Tout le bazar est ainsi livrd
au pillage; tous les magasins et boutiques des Armeniens
sont ddvastes...
SAutour de nous, les balles sifflent; nos fen&tres a volets
sont fermdes. Parmi nos refugies, c'est une panique indescriptible; ils s'entassent dans nos salles, nos corridors,.aos
cours... La fusillade se poursuit tout I'apris-midi. Des six
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heures et demie du soir,le feu nous cerne de toutes parts; la
ville est littiralement entourie d'une ceinture de feu, qui va
se resserrant autourde notre maisornet du college des Peres.
a Toute la nuit continuent les cris, la fusillade, I'incendie, les lamentations et les sanglots. a
Ainsi en fut-il plus ou moins les jours suivants.
Le samedi (17 avril) l'apaisement se fit peu a peu. Mais,
6crit un des Peres d'Adana, si la tuerie cessait dans la ville,
elle se poursuivait dans les environs. Toutes les fermes
chrdtiennes furent saccagtes. et il y en avait trois cent
soixante. Dans celle de Mgr Terzian. I'evdque catholique,
on massacra cent soixante personnes et on jeta les cadavres
dans les puits. II en fut de mime, non seulement dans les
autres fermes, mais encore dane les tres nombreuses villigiatures ou vigrrobles que possedaient les chretiens aux
alentours d'Adana. Apres avoir tue et saccagi, les Turcs
incendiaient les habitations... Certains details font frimir:
des Armdniens clouds en croix sur les planchers, les portes
ou les tables, des jeunes files ddpouilldes et Cventrees a
coups de couteau, d'indicibles crimes perpdtrds sur des
tillettes de sept a huit ans.
Les bourreaux jonglaient avec des totes fraichement coupees et mime, sous les yeux des parents, lancaient en 'air
de petits enfants et les recevaient a la pointe de leurs coutelas. Combien d'autres horreurs que la plumese refuse A
decrire !
Ies mimes horreurs eurent lieu dans les villages avoisinant Adana, a Antioche etdans d'autres localitis.
Antioche compte 25ooo musulmans, 6ooo Grecs et
goo Arminiens; le tiers de la population musulmane a iti
massacrd; Kassale; residence des Peres Franciscains de
Terre-Sainte, a did pilli et incendid; ily a eu 18o victimes.
Le nombre des victimes, dcrit le Bulletin des ecoles
d'Orient(mai 9gog) peut atre dvalu6 a 3oooo. Les survivants sont ruines et plong6s dans la misere.
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Ces crimes ne cessirent que lors de l'arrivie des navires
de guerre europiens et americains qui recueillirent les
affames et notifierent aux autoritis turques de la contree
qu'elles les rendaient responsables de la situation.
Tel est le cadre dans lequel se diroulerent les4vdnements
d'Akbes, o6, grice A la mission des Lazaristes, qui devint le
refuge des habitants menacis, au nombre de i 5oo, les massacres furent prevenus, et oi, grace a l'arrivee du consul de
France, M. Roqueferrier - helast decide depuis - amenant des troupes regulieres, I'ordre fut ritabli.
Pendant ce temps-la, une revolution detr6nait a Constantinople le sultan qui avait laiss6 faire on fait faire les
massacres de 1895. Le nouveau gouvernement de Constantinople prescrivit de rechercher et de punir les representants de lautoritd et tous ceux qui seraient reconnus complices des crimes racontes ci-dessus.
Le 18 juillet suivant, une dip&che de l'Agence Havas,
disait : c Le rapport du conse"l de guerre d'Adana montre,
qu'en plus des differentes causes d'animositi entre chr6tiens
et musulmans, il y a eu l'incapaciti et le manque d'6nergie
des valis et des autres autorites locales. 3
Le rapport conclut en disant que quinze coupables ont
deja ete pendus, que huit cents meritent la mort. Un grand
nombre d'autres mrritaient les travaux forces ou des peines
moindres.
A la date du 22 aout 1909, les journaux publiaient la
note suivante : c II ne reste plus dans les prisons d'Adana,
que trente Arminiens; les autres ont etd relaches, apres
avoir e't reconnus non coupables. Par contre, il y a plus
de trois cents musulmans encore emprisonnis. Ceci montre
que les Jeunes-Turcs ont tenu A agir avec justice. D
III
On a deja lu quelques lettres du superieur de la maison
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des Lazaristes d'Akbes, M. Dillange. En voici d'autres qui
contiennent de nouveaux details.
Letire de M. DILLANGE, La;ariste,a M. le DIRECTEUR

des Missions catholiques.
Akbes (par Alexandrette), le 2o juin 1909.

Merci pour les deux articles parus dans les Missions
catholiques et merci a nos genereux bienfaiteurs. Oserai-je
encore venir demander l'hospitaliti pour ces quelques
lignes? Elles pourront intiresser vos lecieurs.
Le 2o avril, on vient nous annoncer que les Kurdes
assiegent Tayac, oi nous avons une mission succursale.
De part et d'autre, des centaines de coups de fusils ont 6tC
tires. Je vais voir le kaimakan, priant et insistant pour
qu'il se rende immediatement sur les lieux. Mais ce n'est
pas a lui, c'est i un noble bey de Tayac, Ali Bey, musulman, que tous nos chreiiens de la-bas doivent la vieet leurs
biens. Aide de ses partisans, Ali Bey ne craignit pas de faire
le coup de feu contre les Kurdes. A la fin, se voyant
debord6, ii prisenta aux mecreants sa large poitrine.
( Frappez, dit-il; mais vous ne toucherez pas a un de
ces chretiens; tous sont mes enfants. *
Le crdpuscule venu, il dit a nos geas :
a impossible de tenir plus longtemps; rendez-vous tons
A Khassa! a
Khassa se trouve A une demi-heure de Tayac.
Les petits enfants sont placis en avant, tdtcs nues, mains
croisees sur la poitrine; puis viennent les femmes et les
hommes. On part. A peine a-t-on march6 dix minutes que
les Kurdes surgissent de tous c6tes, prdts i massacrer la
petite troupe. Tout a coup retentissent deux coups de feu.
SOh! s'ecrient-ils, les ghiaours (chiens de chretiens),
les ghiaours arrivent! .
Et voilk tous ces inergumanes qui se pricipitent en
desordre vers la montagne. Or, c'dtait un chasseur qui avait
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tird sur un lievre. Grace A cete diversion, nos pauvres chrdliens, morts de frayeur, peuvent gagner Khassa, oit its sont
loges au konak et dans les maison de nos amis musulmans.
Pendant quinze jours, ils y restent entre la vie et la mort,
sans cesse mennacs par Ics Kurde., furieux d'avoir manqud
leur coup. Pour se venger un peu. les bandits ont detruit
de Iond en comble, durant la nuit, la pauvre grange qui
nous servait de chapelle.
A Fascelli, a Argilar, etc., tous lei hommes ont eid egorgis avec une barbarie sans nom.
Un pauvre meunier est pris.
4 Declare-toi musulman ou nous te tuons! lui disent
les foicends.
-

Jamais! rdpond-il; je suis chritien, tuez-moi, je vais

aller la-haut tout droit voir le bon Dieu ! a
II put, neanmoins, s'dchapper sain et sauf. II est chez
nous maintenant, nous tenons a garder cc brave confesseur
de la foi, car il est seui, sans famille.
Que de traits hdroiqucs j'aurais a raconter!
Je ne puis retenir mes larmes en voyant arriver des villages voisins les pauvres meres, les jeunes filles, les petits
enfants... dans quel etat! grand Dieu! Tous se jetent dans
mes bras, se suspendent a mon cou en gdmissant. Pauvres
creatures! Leurs maris, leurs peres, leurs frCres ont et6
egorges! Nous les soignons de notre mieux.
*S*

Une note gaie, au milieu de tant de larmes!
La semaine passde, nous avons invite A diner les soldats
de Konia, general et officiers en tete. Tout le bataillon est
venu chez nous, drapeaux deployds, clairons sonnant. Des
le matin, une escouade prdparait le menu, les chaudrons de
riz et de viande. Puis, avant le diner, ils nous ont divertis
(ily avait silongtemps que nousn'avions pas ri ) avec leurs
chants, leurs danses, Icurs scenes de pugilats. Ensuite on
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s'cst mis I table. Lcs soldats prenaient les enfants sur leurs
genoux et partageaient avec eux la provende: une cuillerce
pour Fun, une cuillerce pour I'autre. C'etait charmant et
touchant! Cejour-la, nous avons donne a manger a plus de
mille personnes, chrCiiens ou musulmans, sans distinction.
A la tin, ont eu lieu !es congratulations a S. M. le sultan.
t

Les notables d'Ak1>,s ont tenu a exprimer lcurs sentiments de rcconnaiasance a 'egard des missionnaircs, et its ont adrcssd i M. le
Superieur general, i Paris, la lettre suivante en languc turque. Nous
en donnons ta traduction.
A PARIS,

A LA SOCIEtl

DES LAZARlSrES

Le I" avrit de 1'an de l'higire t325, ii est arrive des
troubles dans le district d'Ekbas'. Aussit6t M. Dillange s'est
rendu au milieu de la population affolee pour la consoler;
il parcourut toutcs les rues et conseilla aux quinzecents per
sonnes de toute religion et de toeic nationalitd de se rendre
a la muisoll de la Mis.ion. II telegraphia en mcme temps
aux autorites des principales localites des environs pour
qu'ou enviic de la troupe; il :teleraphia aussi au commandant d'avoir la boaitr de hitcr l'envoi de la troupe. Lcs
troupes tardant a venir, miie bruilt sinistres se rdpandaient
au milieu du peupie. M. Dillange convoqua a la porte de
la maison de la Mission les quinze cents personnes, les rassur., leur recommanda de prier Dieu, eux et leur enlants.
<t Aucun malheur ne vous arrivera, je I'esprre de la bonti
de Dieu, et je serais plutot la premiere victime s, leur dit-il.
l.a population a demande a M. Dillange de prier le consul
franqais d'Alep de se rendre lui-nmme A la mission, oi- sa
presence les rassurerait. M. Dillange telegraphie au consul
d'avoir cette bonte ct de venir le plus tot possible, la popu.
lation riclamant sa presence. En recevant cette depiche, le
consul fur d'abord tres affectd, mais ii cnvoya immediateI. Akbis.
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ment plusieurs personnes en avant pour anooncer qu'il
allait venir lui-mime avec des soldats turcs. Bientmt, en
effet, le consul arrive avec des soldats. Tout Ie monde rassuri
rend graces a Dieu et benit le nom du consul. Pendant
vingt jours, les quinze cents personnes et leurs bestiaux restirent dans I'enceinte de la proprieti de la Mission, et
comme les bestiaux causerent de grands digits A la vigne
et au jardin, la population dit que, puisque c'est a cause de
nous que vous avez subi ce dommage, nous vous aiderons
a le reparer. Tous ces gens se ripandirent en mille actions
de graces envers M. Dillange et envers le consul, affirmant
que ni eux ni leursenfants n'oublieront jamais la protection
dont ils furent I'objet. M. le consul et M. Dillange ont fait
vivre jusqu'aujourd'hui tout ce monde. De plus, M. le consul recommanda au colonel des quatre cents soldats de
veiller sur tel et tel point pour qu'il n'arrive aucun malheur,
et pendant ce temps fournit i P'entretien de ces soldats. Le
colonel et les notables du pays reconnurent que c'est a
M. Dillange que I'on doit I'inspiration de la maniere dont
ils furent efficacement protegis et supplient lautoriti supirieure de le leur laisser poursupdrieur.
Nous ridigeons le present acte afin que tous ceux qui en
auront connaissance louent Dieu et benissent le nom de
M. Dillange.
A cet effet, le conseil municipal donne la signature de ses
membres.
(Suivent les cachets).

PERSE
Les graves ievnements qui s'accomplissent en Perse , et
dont nous avons fait mention prdcedemment (p. go, 281 et
t. On trouvera un resume historique de la situation actuelle de la
Perse dans Ic Correspondant,n* du 25 mars r9o9.
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461) ont eu leur dinouement. Le reproche adressi au chah
de Perse par le parti a conistiutionnel » est d'avcir voulu
supprimer la representation nationale et restaurer le pouvoir personnel.
Le parti constitutionnel avait ddjA occup la ville de Tauris apres des combats meurtriers; puis il s'diait presente
devant Ispahan. C'est alors que le 3 mai, d'apr6s les ddpEches officielles, le chab ordonna de nouvelles elections et
promit de convoquer la Chambre et le Senat. C'etait trop
tard; les combats continuerent et, le I3 juillet 1909, A cinq
heures du matin, les troupes du parti constitutionnel entrerent dans la capitale, Tehdran, par trois portes. Un vif
combat s'engagea dans les rues et le chah se refugia trois
jours apres a la legation russe.
Le 16 juillet au soir, au cours d'une reunion extraordinaire du conseil national, le chah' Mohammed Ali Mirza
a eie formellement depose et son hils, le sultan Ahmed
Mirza, Age seulement de onze ans, a dtd choisi Il'unanimite
pour le remplacer sur le tr6ne.
Azad oul Moulk, chef de la tribu Kajar, a dtd nomme
regent.
Le conseil a egalement nomme le sardar Assad ministre
de l'interieur, et le sardar Mansour ministre des postes et
telegraphes.
Les autres membres du gouvernement vont etre nommds
immidiatement. - Times.
Le nouveau chah, Ahmed Mirza, qu'une assemblee nationale vient d'appeler au tr6ne, est un enfant de onze ans, a
1'esprit vif et impitueux, aux yeux noirs, assez petit de
taille pour son Age.
1I n'est que le second fils du chah ditr6ne, mais son frere
aind ne pouvait pretendre au tr6ne, sa mere n'dtant pas nde
princesse.
Au contraire, Soultan Ahmed Mirza est le fils de Malehe
Djehan (dont !enom signifie la reine du monde), elle-meme
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fille de Naieb es sultanah, longtemps ministre de la guerre.
Le jeune chah ne parle pas franqais. 11 a actuellement
comme precepteur un olficier russe, le capitaine Smirnoff.
C'est un mobile politique qui a pousse son pere i le soustraire a I'influence des professeurs frangais qui instruisent
son frere aine et ses ireres plus jeunes.
C'est egalement la m6me politique qui avait suggere as
chah detrone de confier le salut de son regne, qu'iI sentait
menace, aux armes russes. I1 avait, en agissant ainsi, trop
neglige le sentiment populaire qui protestait contre 1'entree
sur Ie territoire persan de troupes du dehors.
On lui reprochait de n'avoir jamais etd fiddle a la parole
donnee; il etait excommunie par le clergi pour avoir
manque a son serment sur le Coran; il etait a prevoir que
ne tarderaient pas a se briser les quelques liens qui le rauachaient encore faiblemeat a son peuple.
Les constitutionnalistes n'ont pas abuse de leurs succýs.
Leur granralissime (le cipahdar)a su epargner aux etrangers
toute crainie pour leurs biens et leur securit, personnelle.
Le cipahdar, geniralissime des forces constitutionnelles
et maitre actuel de Tehdran, s'appelle Nasr es saltaneh. II
appartient a une des plus grandes et plus riches families du
nord de la Perse. Officier superieur de l'armde du chab, il
avait et, a Pautomne 9go8, envoye par le gendral Ain ed
daouleh pour riduire les constitutionnels de Tabriz. II y
eut diss•.time.t entre les deux chefs, et Nasr es saltaneh
quitta le camp d'Ain ed daouleh pour rentrer dans ses terres
de Tunekabun, dans la province de Mazandpran. Son attitude affecta beaucoup le chah et son entourage, car le
cipahdar dtait considire comme l'un des chefs les plus
remarquables de 'armde.
Nasr es saltaneh, retire a Tunekabun, n'en suivait pas
moins de pr6s les ivenements. Tenu au courant de ce qui
se prdparait, il arriva a Enzeli le lendemain de la prise de
Rechi qu'il avail, dit-on, fort habilement preparie en met-
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tant en rapport les comitis nationalistes de Tabriz et de
Recht. II fut aussit6t choisi comme gouverneur de la ville.
Sommi par le chah de retablir I'autorite royale, it rdpondit qu'il attendrait pour le faire que le chah ait lui-meme
retabli la constitution. La lutte 4tait desormais commencee.
Le cipahdar prepara de janvier i mai dernier l'expedition
qui deviit marcher sur Tdhdran, et qui, en s'emparant de la
capitale, a amene le denouement que nous avons mentionnd.
11 y a tout lieu de croire que les a jeunes Persans a apres
avoir triomphe avec moderation dans des circonstances si
ddlicates, sauront constituer un regime de reformes utiles
qui, tout en affermissant la couronne devenue libdrale du
jeune chah, les appellera a la place qui leur est reservee
dans la politique gdndrale et que, jusqu'A present, I'indecision de la ligne de conduite de l'ancien regime ne leur avait
par permis d'atteindre.
Lt chah qui vient de disertel e tr6ne - bien malgre lui
sansdoute - y 6tait monti en 19q 7 , a la suite de la mort
de son pere, le chah Mouzaffer-ed-Dine.
Le pays lui payera une pension a cause de la haute position qu'il a occupde. 11 va se retirer en Russie.
Au milieu de ces troubles politiques ni les Missionnaires
ni les Filles de la Charitd n'ont idtinquietes; mais ils ont
du participer A la misere que la guerre amene toujours sur
un pays et secourir de tout leur pouvoir ceux qui souffraient.
Apres les ev6nements que nous venons de raconter, le Supdrieur
de la maison de Teheran a ecrit la lettre suivante.

Lettre de M. SONTAG, Pretre de la Mission, d
M. A. FIAT, Superieur gendral.
Ttheran, le 21 juillet 1909.

J'aime a croire que les journaux vous ont rassurd surle
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sort des Europiens, et, par consequent, sur le n6tre aussi.
Nous avons certainement des actions de graces A rendre
a Dieu et Ala sainte Vierge pour nous avoir si bien proteges
durant l'preuve que nous venons de traverser.
Pour la circonstance, notre maison etait mal placde. Elle
se itouvait

Situe

tniie les partisans du chah et les rivolu-

tionnaires (c'est ainsi qu'on disigne le parti constitutionnel), mais comme elle etait trop rapprochie et des uns
et des autres, les balles passaient par-dessus nos tetcs. Les
revolutionnaires, bien qu'ils n'aient pas une figure tr6s
rassurante, se sont cependant conduits correctement jusqu'a present.
L'on ne peut pas en dire autant des partisans du chah
qui out pille de leur mieux. Ils oat essay6 d'enircr chez
nous, mais comme ils ont trouve la porte trop solide (pour
1'enfoncer, ils auraient dti faire du bruit, ce qui aurait atird
I'attention des rivolutionnaires), ils se sont dirigis sur une
porte voisine qu'ils auraient enfoncee si deux Arm6niens
r6volutionnaires qui s'6taient 6garis ne les eussent fait fuir
en lancant une bombe. Maintenant le calme est revenu,
esperons que ce sera pour longtemps.
Les Filles de la Charite ont eti preservees comme nous;
une balle cependant a penetrr dans un de leurs appartements, mais sans causer aucun dommage. Leur maison
comme la n6tre a eit le refuge de certaines families chaldeennes et arminiennesquicraignaient, avec quelque raison,
un massacre des chrdtiens. Si le chah avait et6 vainqueur,
ils auraient certainement &6t molestds.
Nous continuons A nous occuper de l'agrandissement
de notre icole, afin de pouvoir recevoir les nouveaux elves
qui s'aanoncent nombreux pour la rentree.
Veuillez, etc.
J.-E. SONTAG.

-

666 -

CHINE
A la suite des imporlants tableaux de statistique sur les missions
catholiques en Chine, publics ci-dessus, nous trouvons dans la publication qui nous les a fournis quelques indications utiles sur la corrcspondance par la poste ou par Ic tliegraphe avec la Chine.
Nous transcrivons ici les runseignements qui concernent les vicariats apostoliques conties aux Lazaristes. La raison en est que la romanisation (ou orthographe en ecriture europdenne romaine des noms
chinois) ici donnee, est la scule qu'admette la poste imperiale chinoise.
ADRESSES:

TCHe-LI NORD. -

Mission catholique. Pe-tang. Pi-king.

- Telegraphe.
TRAPPE. -

Notre-Dame-de-Consolation. Mission catho-

lique. Pi-tang. Pi-king.
TCHE-LI EST. - Mission catholique. Yungpingfu (Chi').
TCH-L1. OUEST.Mission catholique. Chengtingfu (Chi).

- Tdlegraphe.
KIANG-si NORD. -

Mission catholique. Kiukiang. -

Te-

legraphe.
KIANn-sI EST. -

Mission catholique. Fuchow Ki 2 (Ki).

- Telegraphe.
KIANG-SI Sun.

-

Mission catholique. Kiangfu 3 (Ki). -

Tiligraphe.
TCHi-KIANG. -

Mission catholique. Ningpo. -

Teli-

graphe.
PRocuREs. -

Lazariste, 4, rue Chapsal. Sanghai. -

T&-

legraphe.
TIEN-CHU-TANG. -

Tientsin. -

Telegraphe.

i. C'est-a-dire Tchli, ou Cheli, ou Tchili. - 2. C'cst-a-dire Foucheou du Kiangsi. - 3. C'est Ki-ngan-fou du Kiangsi.
REMARQUES. - I. La romanisation ici donnie est la seule qu'admette
la poste imperiale.
2. Le nom abrege de la province, quand nous le mettons dans une
parenth6se, peut Etre omis; il doit I'etre pour les depeches.
3. Les mots comme Kianfu, Fuchowki, doivent, pour le teiigraphe,
s'ecrire comme un saul mot. Ex. : Tsinchow Kan serait taxi comme
deux mots, Tsinchowkan comme un.
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TCHE-LI SEPTENTRIONAL
PAO-TING-FOU
Les deux lettres suivantes, rune plus rCcen.te, Iautre un peu plus
ancienne, donnent des renseigncments sur le mouvemint des conversions et sur I'Ntat religicux du district de Pao-ting-fou. Nous summes
heureux de donner aussi une notice historique sur cet important
district.

Lettre de M. FABRiGUES, Pritrede la Mission,
d M. FIAT, Superieur general.
Pao-ting-fou, : 9 juillet

9go9.

Aujourd'hui, fete de saint Vincent de Paul, en celebrant
la messe, m'est venue l'idee que notre saint fondateur serait
dans une bien grande joie s'il vivait encore ici-bas au milieu
de ces nouveaux convertis (cette joie. il 'a maintenant au
ciel et plus pure et plus grande), lui qui aimait tant les
pauvres. Pauperos Sion saturabo panibus. Ce sont bien, en
effet, les pauvres que nous rassasions du pain de la parole
divine; parmi tant de conversions, les riches sont I'exceplion (ils auraient taut de choses a sacrifier, qu'ils reculent).
Les pauvres, au contraire, entrent dans le giron de l'Eglise
comme chez eux; Notre-Seigneur n'a-t-il pas dit que le
royaume du ciel leur appartient! il en est de mime de
PEglise qui est la porte du salut.
Le mouvemement itonnant de conversions qui a lieu dans
le Pao-Ting-Fou vient certainement de la misericorde divine
et nous remplit de confusion, nous, pauvres instruments,
dont daigne se servir Notre-Seigneur.
Ce mouvement cotnmenqa en 1860, grace au zile d'un
prdtre chinois, M. Levu; a son exemple, les autres Missionnaires travaillerent i le propager; MgrJarlin, pendant qu'il
fur directeur i Pao-Ting, n'eut rien de plus a coeur que de
l'etendre; il le seconde depuis qu'il gouverne le vicariat de
Peking. Mais il fallait le sang des martyrs pour que I'epanouissement fiat complet. Deux mille chretiens environ,
en igoo, moururent dans le Pao-Ting-Fou pour Notre-
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Seigneur, et leur sang devint si ficond que de 19oo0 1909,
les Missionnaires du Pao-Ting-Fou baptiserent cinquantesept mille huit cent quatre (57 804) adultes.
Malgrd les morts, le nombre de chretiens, qui etait de
120 26 en 1899 (dont deux mille furent martyrisis lannee
suivante) est monti, cette annee, au chitfre de soixanie-neuf
mille huit cent soixane-trois (69863).
Devant de tels resuliats, comment ne binirions-nous pas
Dieu? Et je prends la liberti de recommander cette oeuvre
A vos prieres et saints sacrifices, afin que le bon Dieu y
metie toujours la main.
Vueillez agreer, etc.
Joseph FABRiGUES.

NOTES HISTORIQUES
SUR LE DISTRICT DE PAO-T(NG-FOU (TCHf-LI, CHINE).

Depuis la mort de Mgr Pires, dernier dvaque de Peking,
arrivee en x838, jusqu'en x86o, oi Mgr Mouly,vicaire apostolique du Tchi-li septentrional, put rentrer en possession
de I'ancien Pei-T'ang et y itablir sa residence; pendant ce
laps de vingt-deux ans, le vicaire apostolique de Peking
resida dans le district de Pao-Ting-Fou, dans la sous-prifecture de Ngan-Si-Sien au village de Ngan-Kia-Tchouang.
Apres le depart de Mgr Mouly pour Peking, la residence
episcopale devint celle du Missionnaire dire..teur du district, qui y demeura jusqu'en 1874, ou fut iondee la residence nouvelle du directeur dans le faubourg nord PeiKovan de la ville de Pao-Ting-Fou.
Ce ne fut qu'en 1898 que, de nouveau, elle fut changde et
eiablie au coeur meme de la ville de Pao-Ting-Fou, dans
un ancien tribunal, comme on le lira dans la suite. C'est
li que reside encore le directeur du district.
A la mort de Mgr Pires, le gouvernement chinois s'etant
empardde la derniere risidence des Missionnaires i Peking,

CARTE DU DISTRICf DE PAO-TING-FOU

ITCHi-LI, CHINE)
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Mgr Castro tit bitir la residence A Ngan-Kia-Tchoang.
Les chreriens de ce village avaient cu plusieurs fois I'occasion de confesser leur foi, sous le rigne de Kia-King notamment, et bient6t, en 1844, les vexations recommencerent;
on n'eut la paix qu'i prix d'argent.
Mgr Castro ne s'elant pas fait sacrer evique in partibus
fidelium, malgre les desirs de la Piopagande, rentra en
Europe, et Mgr Mouly lui succeda. Ce fut cc depart des
Missionnaires portugais qui occasionna un petit schisme
parmi les chritiens et mime parmi quclques predres chinois, dont le dernier ne fit sa soumission qu'en 1884.
Mgr Mouly, quoique assez froidement requ par les chrdliens de Ngan-Kia-Tchoang, y etablit sa residence, et bientot
le siminaire. Les premiers Predres de la Mission qui vinrent
aider Mgr Mouly, furent M. Aymeri et M. Anouith.
Les chreiiens etaient peu nombreux; cependant, les Missionnaires itaient obliges de se cacher pour leur administrer les sacrements.
En 185o, se tint le synode diocesain, auquel assistirent
Mgr Mouly, MM. Simiand, Anouilh, Talmier, Aymeri, et,
parmi les Chinois, MM. Andre Ouang (Jean), Ko (Jean),
Ouang (Paul), Tch'eung (Jean), etc.
En i853, les rebelles disolerent le pays. Un courrier de
Mgr Mouly ayant ete arreti par les mandarins qui leprirent
pour un envoye des rebelles, Sa Grandeur resolut de se
livrer elle-mdme pour lui sauver la vie ainsi qu'aux chretiens. Mgr Mouly se livra aux mandarins qui furent irbs
ennuyds de cete affaire et qui, d'apres les traitis, ie firent
reconduire avec honneur jusqu'a Shang-Hai, d'oi, une fois
libre, il n'cut rien de plus presse que de rentrer dans son
vicariat, en 1856.
Je n'entrerai pas dans de grands details sur I'histoire de
ceue epoque, les limites de ce resume historique ne le permetiant pas.
Mgr Mouly avait pris comme coadjuteur Mgr Anouilb.
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En i86o, ils purent rentrer a Peking et prendre possession
des anciennes risidences et eglises confisquies par le gouvernement chinois.
Au depart de Leurs Grandeurs, trois missionnaires chinois seulement furent laisses pour administrer le Pao-TingFou: ce furent MM. lang (Andre), King (J.-B.) et Mong
(Joseph).
En i861, Mgr Mouly rappela MM. Iang (Andrd), et
Mong (Joseph), a Peking, et il nomma M. Leon (Franqois), directeur du district; c'est a ceue date et par son ministere que commenqa f'oeuvre d'evangilisation dont nous
voyons l'epanouissement aujourd'hui.
Grace A I'elet produit par la guerre de 1860, les missionsionnaires eurent plus de liberte et beaucoup de paiens se
montrerent plus favorables.
M. Lion, plein de zele, lanqa le mouvement de conversion et ses succes furent grands. Les conversions furent
nombreuses. Les contradictions ne manquerent pas A ce bon
prelre, en raison mime deson zele; mais, malgre quelques
defections, Mgr Jarlin pouvait dire, en 1895: a Les travaux
du P. Lion n'ont pas ei6 stiriles et il n'a pas bati sur le
sable puisque, en cette annee t895, nous pouvons compter
au moins quatre mille chrdiiens faits par Ie P. Lion sur
les dix mille que nous avons dans tout le district. a
II travailla ainsi en 1862 et t863 et ouvrit a la religion
presque tons les villages ot nous avons des cbretientes
anciennes et florissantes dans toutes les sous-prefectures.
En 1863, M. Reiffert fut nomme directeur du Pao-Ting,
en remplacement de M. Lion, euvoye dans un autre district. Ce changement fur malheureux et funeste pour un certain nombre de neophytes qui reculerent et ne parvinrent
pas au baptdme, tant il est vrai que les nouveaux chretiens
s'atachent A celui qui les a convertis. M. Reiffert, cependant, tr6s ze•I aussi, poussa beaucoup l'oeuvre des conver-

sions et oblint d'assez beaux succs. En 1864, Mgr Mouly
visita Ie district et baptisa beaucoup de monde.
En 1865, M. d'Addosio succeda a M. Reiffert et travailla
avec succes i la conversion des paiens jusqu'en 187 .
Mgr Delaplace avait succide A Mgr Mouly, et, en 1871,
ii divisa le Pao-Ting en deux districts, dont les directeurs
furent M. Felix Saupurein et M. Thierry qui, sur l'ordre
de Sa Grandeur, alia habiter au faubourg nord de la ville
de Pao-Ting-Fou.
La division en deux districts ne dura pas longtemps. Pendant les annees qui suivirent, les Missionnaires, sous divers
directeurs, dont M. Jean, mort en 1890, travaillerent aux
missions; le mouvement de conversion semble s'etre ralenti
pendant quelques annies pour reprendre en x8go un nouvel ilan.
En 189o, M. Guilloux fit 'intirim de directeur du district pendant quelques mois et fut remplace par M. Ponzi.
Un bon nombre de conversions s'opirerent. La guerre dela
Chine avec leJapon n'occasionna aucun trouble et ne nuisit
pas an mouvement de conversions. De 189o a 1895, il y eut
S804 baptemes d'adultes.

Mgr Jarlin, nomme alors directeur du district, fit tous ses
eTforts pour itendre et propager ce mouvement de conversions, soit comme directeur, soit ensuite comme iveque de
Peking. A partir de ceite ipoque, les baptimes augmentlrent annuellement, grice a l'impulsion donne, et, 'annie
oi Mgr Jarlin quitta le district, ils furent de 665 pour
cecte meme annie.
M. Dumont, animi du m4me zele, marcha dans cette
voie.
Mais, en 1898, on eut A craindre, un moment, un arrdt a
cause des tragiques evenements dont Pao-Ting-Fou fut le
theatre. Les troupes de Toung fou Siang, general chinois,
appelies A Piking par limpdratrice pour priparer les ma.
.noeuvres de 19oo, campaient i leur passage A Pao-Ting-
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Fou; les soldats disaient ouvertement qu'ils allaient i
Peking pour massacrer les diables d'Europeens et les chrbtiens. Animes d'un pareil esprit, ils ne trouverent rien de
--------I
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mieux a faire que de metre la residence du Pei-Koan A sac
et, saisissant M. Dumont et M. Ouang (Paul), prdtre chinois, ils les accablerent de coups de bAton et les conduisirent dans leur camp. Ces deux Missionnaires se croyaient
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sur le point d'etre massacres, lorsque les mandarins civils
vinrent les chercher pour les meutre en sfrete.
Le ministre de France intervint et le gouvernement chinois, comme reparation, echangea notre petite residence du
Pei-Koan contre un ancien tribunal d'intendant (Tao-tai)
au coaur de la ville de Pao-Ting-Fou; on y bilit I'eglise et
la residence, et le directeur s'y fixa. - Ces evenements ne
retarderent pas le mouvement des conversions, et, en
1898-1899, on baptisa, dans tout le district, 82i adultes.
Cette annie-l, le district comprenait six residences et
3zo26 chretiens.
Les ivenements de g9oo vinrent nous faire pres de
2ooo martyrs; presque routes nos residences furent brtiles,
'iglise de Pao-Ting demolie, etc.
Aprs I'cecupation, en 9go0 et 1902, les Missionnaires
durent, a cause de leur peAt nombre, se livrer a un travail
excessif pour reconstruire ce qui avait etC detruit, faire les
missions et recueillir les fruits que nous avait mdritis le
sang des martyrs. On fonda de nouvelles risidences; en
1902, on baptisa i 370 adultes, puis,l'anneesuivante, 402;
alors la proportion augmente, on a 4195 pour 1904, et
66to pour 1905.
Mgr Favier etant mort, M. Dumont, en mai 1905, fut
appeli A Peking pour aider Mgr Jarlin comme vicaire ge-*
neral. M. Fabregues le remplaqa A Pao-Ting. Le mouvement si rapide de conversion ne demandaitqu'a 8tre encourage. Les jeunes Missionnaires venus de Paris, pleins
d'ardeur, et envoyes dans le district, beureux d'aider A
l'augmentation du regne de Dieu, se mirent avec zele au
travail, et I'annee 19o6 donna 9062 baptemes; celle de
1907, 97 5; mais c'est surtout Fan dernier, 19o8, qu'il nous
fut donne de recueillir le fruit des labeurs continuels de
tant de Missionnaires. Il y cut 19519 baptemes d'adultes
ainsi rpartis :
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A Pao-Tiag-Fou, t 161 baptdmes; M. Fjbregues, directeur.
A Sie-Tch., 3 io baptdmes; M.Ouang (s.culier).
A Toung-Lu, 41to baptemes; M. Flament, cur6.
A Kao-Kia-Tch., 3027 baptemes; M. Dehouck, curd.
A So-Ko-Tchouang, 3 23 baptimes: M. Cdny, curd.
A Leou-Kia-Tch., 6o5 baptiees; M. Barrauh, curd.
A Ngan-Kia-Tch., 8t baptdmes; M. Corset, curd.
A Pei-Ho-Tch., 588 baptemes; M. Ngan, cure.
A Tien-Ko-Tch., 739 bapt8mes; M. Cotta, cure.
A Tcb'eng-Leou-che, 894 baptemes; M. Delaigues, curd.
A Sin-Ngan, 1i9 baptdmes; M. Tchang Fr., cure.
A Hoo-Ku, 5o baptemes; M. Ouang (Paul), cure.
A Chao-Kia-Tch., 334 baptimes; M. Leon, curd.
Cette annie 9go8-1909 fut moins feconde pour plusieurs
causes. La premiere fut la mort de rempereur et de l'impdratrice; des bruits coururent dans le peuple annonqant
revolte, rivolution, persecution, et les Chinois, naturellement timides, hisiterent a se rendre dans.nos dcoles. Puis
la maladie empdcha certains Missionnaires de se livrer avec
autant d'ardeur au travail; et, enfin, la diminution des ressources nous obligea A moins deargir le cercle de notre
action. Les fruits sont beaux cependant: ily a eu 5931 baptemes d'adultes, et le chiffre de nos chretiens est passd a
69863.
Voici la progression du chiffre des chrdtiens; les premiers
chiffres de dix en dix ans, les autres plus rapprochds ensuite :
En
En
En
En

1874 : chrdtiens, 4858;
1884:
6529;
189 4 :
9594;
1899:
12o26.

C'dtait avant les massacres ofi pdrirent 2 ooo chrdtiens du
district.
En 19o2 : chritiens, 127oo.
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DWs cette annie, les conversions avaient dpassi Ie nombre
des chreiiens qui avaient disparu dans les massacres.
En 19o5 : chretiens, 26283.
En 1909:

-

69863.
Joseph FABRiGUES.

Lettre de M. COTTA, Pritrede la Mission,

a M. A. M ILON, Secretairegdndral.
De cette lettre, nous detachons les passages suivants, qui sont d'un
interet general.
Sunian, 22 mai 1go9.

Que de fois, ici meme, ks anciens n'ont-ils pas parle du
vieux temps, oi les chr6tiens etaient peu nombreux et les
conversions plut6t rares. On me raconte, pour ainsi dire
journellement - et avec quelle vineration I - les faits et
gestes de Mgr Mouly, expulse trois fois, manu militari,et
rentrant chaque fois au milieu de ses ouailles, avant meme
que les officiers charges de son embarquement, aient rejoint
leurs postes. Tel autre Missionnaire, diguisd en marchand,
confessait toute la nuit et avait fini sa messe a l'aurore; tel
autre recevait des pierres pendant le saint sacrifice... et tous
baissa'ent le nez, par crainte de plus fortes vexations, qui ne
manquaient pas du reste..Des hommes valant mieux que
nous, des saints, avancaient petitement, piniblement ou pietinaient parfois sur place : neque volentis, neque currentis,
sed miserentis est Dei
Un chreien, baptisd ii y a cinquante et un ans par
Mgr Mouly, vient de recolter, d'une facon inattendue, le
fruit de ses prieres et de ses privations. A l'Age de dix ans,
il avait appris le catechisme et se presentait au bapteme;
mais la famille itant paienne, il ne fut pas admis. Ce n'est
qu'au bout de trois ou quatre ans qu'il fur rdginere dans
l'eau sainte, et, des-lors, en butte a la haine de tous les
siens, ceux-ci trant aussi fervents palens qu'il dtait ardent
n6ophyte; la vie lui devenait intenable et ii se risigna A la
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separation que Notre-Seigneur a predite a ses disciples: un
jour, ii eut I'air de ceder aux instances de ses parents, le
pressant d'aller bruler de 1'encens i la pagode. Arrive devant'le bouddha, il leur dit : * Cette statue de bois recouverte de boue ne mirite pas nos hommages;ellc vaut moins
que moi qui ai une ame et qui suis chretien a la vie, a la
mort. * L'insolence du jeune homme exaspira les parents
qui lui administrerent, seance tenante, une correction barbare, le frappantsur la tte et le laissant a demi-mort devant
I'idole qu'il venait de braver. Des lors, it abandonna la
partie et alla demeurer seul dans un village assez eloigne,
o6, pour gagner sa vie et faire un peu de bien, ii s'improvisa midecin : le metier lui rdussit, et l'un de ses premiers
succes fut ia gudrison du fils de 1'aubergiste qui, dans la
suite, le lcgea gratuitement. Un petit commerce de toile
s'ajouta a ses drogues et A ses fioles; il y acquit sans doute
beaucoup de merites, car sa reputation lui faisait amenerdes
foules d'enfants, dont un grand nombre recevaient leur passeport pour l'autre vie. II aurait pu arrondir aussi son petit
pecule, mais a la richesse il prifdrait son surnom de T'ong,
la grande mesure, parce que les pauvres qui lui achetaient
de la toile en recevaient plus que pour leur argent. Ce
brave chretien, dans son exil volontaire, depuis plus de
vingt ans, priait toujours pour sa famille: de tous les
ascendants, sa vieille mere survivait seule; elle lui envoyait
message sur message, le pressant de rentrer; ses neveux et
petits-neveux s'y employaient aussi de kur mieux. Sa reponse invariable etait : a Vous adorez le diable auquel j'ai
renonci depuis longtemps; si vous voulez bien m'imiter,
de grand coeur je reviendrai. * Ils promirent enfin de se
faire chritiens, et, I'annee derniere, le vieux T'ong rentrait
au foyer apres vingt-sept ans d'absence. Mais le diable
n'abandonne pas la partie : deux membres de la famille
seulement se sont faits chritiens, les autres hesitent un peu
et sont encore a mi-c6te; mais il y a bon espoir,et deja une
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bonne compensation : une dizaine d'adultes de ce village
ont embrasse la foi, ce qui etait inesper6, car ce groupe ne
comptait que des vieux chretiens, fervents sans doute, mais
se tenant, a 1'egard des paiens, dans un g isolement * peu
a splendide *. It a fallu ce bon vieux pour amorcer une
entente, esperons-le, tres cordiale. Mais dites-moi, cher
Pre, de rencontrer de telles ames, n'est-ce pas la une grande
consolation, et qui explique ce que je vous ai dcrit?
Les circonstances ne sont plus les memes qu'auirefois
et I'on pourrait tout aussi bien comparer la situation
actuelle de la mission avec ce qu'elle etait il y a cinquante
ans, et mdme il y a quinze ans, et les anciens ne s'en font
pas faute, sans mauvaise intention A 1'egard de personne...
Alius est qui seminat, alius est qui metit... Alii laboraverunt et vos in labores eorum introistis..., ut et qui seminat
gaudium habeat et qui metit.
A. COTTA.

AMERIQUE
PANAMA
Lettre de M. ALLOT, Pritre de la Mission, j M. MILoN,
Secrdlaire general, d Paris.
Empire, Canal-Zone, Panama, le 22 juin 19o9.

Me voici donc installd a la station nommie a Empire' a
sur le terrain de la zone qui borde le canal de Panama*.
C'est pour y mener une vie bien nouvelle en son genre,
bien consolante et qui semble pleine d'avenir.
L'installation materielle a ti a peine l'affaire de quelques
heures. Trouvant la maison route meublie, et l'essentiel
des choses necessaires, - tout cela fourni gratuitement par
la Compagnie du canal, - le reste est venu on viendra
peu Apen. Ensomme, j'ai trouv6 ici une maison charmante;
elle est petite sans doute, mais fort agrdable pour un seul,
et il sera facile d'en avoir une plus grande, quand besoin
sera, c'est-a-dire fort probablement dans quelques mois.
Avouez qu'il y a en cela un avantage dont bien peu peuvent
jouir : choisir ainsi une maison et cela chez les protestants.
La Providence est vraiment bonne!
L'installation veritable au point de vue des oeuvres religieuses demandera plus de temps, car tout est a faire. Cependant la chose semble vouloir marcher vite. Ce qui m'est
plus precieux encore que les attentions extirieures, dont je
suis l'objet, ce sont les r6sultats sirieux et nombreux que
l'on peut constater ici; les communions se multiplient;
i. A 2o kilometres de Panama; 6 ooo Ames.

2. Territoire americain de 60 kilomitres de longueur, sur 20 de
largeur. Sur le territoire du Canal-Zone, on compte actuellement
6o ooo Ames.
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1'dglise se remplit de plus en plus chaque dimanche aux
deux messes, alors qu'elle etait trop grande autrefois avec
une seule messe.
Le jour de la Pentec6te, entre autres, restera I'un des plus
beauxde ces commencements. M. Binart lui-meme, qui etait
venu chanter ici la grand'messe, me disait en partant : • Panama meme avec sa cathedrale ne peut avoir si bien! *
L'autel etait magnitiquement ornd de palmes et de plantes;
nous avions un magnifique tapis neuf, don d'une de nos
Martinicaines. Une messe en plain-chant fut parfaitement
executee par nos creales et par les noirs. L'assistance 6lait
des plus belles : etaient presents tous les Knight of Colom8o), ce sont des genereux et vaillants cathobus (70o
liques americains venus de toute la zone; nos creoles
itaient aussi plus nombreux que jamais. Surtout il y eut
de nombreuses communions aux deux messes. Enfin, deux
cantiques des Knight a la communion et a la sortie furent
enleves avec un enthousiasme intraduisib!e par toute I'assistance a l'unisson, blancs et noirs! Je vous assure que
cela vaut nos plus consolantes jourriies des inoubliables
missions de Madere.
Les Knight of C( lombus avaient leur riception d'une
trentaine de membres (premiere reception faite dans
l'isthme); j'ai done naturellement dd leur donner, comme a
Paques, un sermon de circornstance en anglais! M'inspirant de leurs revues et de leurs journaux, je leur ai redit
leurs devoirs comme chretiens et comme chevaliers du
Christ. Comme ces nobles chevaliers de Saint-Jean de Malte
qui defendaient la religion contre les musulmans, eux aussi
doiventla defendre contre l'ignorance, l'indifference, l'irrcligion et le divorce. Je suis heureux d'etre all, ii y a
quelques annies, m'exercer pendant quciques annces b !a
langue anglaise en Angleterre.
Le 22 juin au soir, je viens d'etre appeli pour 1'enterrement d'un soldat americain, au camp Elliot, Bas-Obsipo
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(entre Empire et Gorgone), -disormais j'irai dire la sainte
messe au moins une fois par mois, en semaine, a cette garnison qui se compose de quatre cents hommes, repondant
a nos c troupes des colonies v. Je n'aurais jamais cru penetrer dans ce petit coin qui pourtant eit charmant et a beaucoup de catholiques... Que c'est providentiel! J'ai du
adresser quelques mots a toutes les troupes cette occasion...
Protestants et catholiques 6coutaient emus et avec la plus
grande attention. C'tte gar.iisoa nous cst c:ic'ie. La premiere messe sera le 29 jui:n.
Ce qu'il me faut maintenant en prdsence de ce concours
de bonnes volontes, c'est d'etre aide par quelque confrere.
Nous commencerions ces visites a domicile que je regarde
comme le premier pas indispensable pour connaitre la
paroisse. 11 y a 8o p. 1oo des mariages qui sout a celebrer
religieusement chez nos creoles et too p. 1oo chez les indigenes, tant cette population a eti depuis longtemps depourvue de secours religieux. Quelle oeuvre de rdegenration a accomplir! Et cette population d'Empire n'est que
4 ooo a 5ooo ames sur 6oooo qui sont dans la mdme situation.
11 serait a souhaiter, semble-t-i!, qu'a Pjris ou dans nos
maisons de formation, on donnat une prdparation un peu
spiciale a quelques sujets en vue de ces provinces du CentreAmerique, oit les Americains des Etats-Unis jouent ou
vont jouer de plus en plus un r6le important. II faudrait
donc, de notre part, des Missionnaires parlant l"anglais, 'espagnol et le frangais pour l'Isthme et les autres contrdes du
Centre-Amtrique jusqu'au Mexique.
Dans ce quartier amdricain, la a Section s, il n'y a que
des Americains. La police est egalement amdricaine sur
toute la zone et elle est tr6s bien faite. Nous n'avons aucun
moustique, les maisons etant completement (portes, fenetres, v6randa), fermees avec des toiles metalliques. Aucun
insecte dans les maisons, l'administranion faisant la guerre
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sans pitie aux chiens et autres animaux, etc., dans leur domaine. En un mot, on est extrimement auentif pour tout
ce qui regarde I'hygiene.

F. ALLOT.
COLOMBIE
Lettre de M. CASTIAU, Pretre de la Mission, c M. FIAT,
Superieur gendral.
Rio Blanco, 4 mai 1909.

Pendant tout le Careme, nous avons donni la mission a
Neiva, grosse population de quinze mille habitants. II n'y
a qu'un curi pour I'administrer. Nous itions quatre missionnaires : MM. Rojas, notre superieur, Joachim Puyo,
Castillo et moi. Les gens etaient bien disposes. Neiva est
le chef-lieu de la province, residence du gouverneur; il y a
bien, dit-on, quelques fortes ttes, que nous appelons libiraux a, mais nous n'avons eu aucune opposition de leur
part. Nous avons prdche une retraite aux garqons, une aux
filles, une aux mendiants (196), une aux prisonniers, et
une aux principaux messieurs. Nous avons eu plus de
7 ooo confessions, i6 ooo communions; comme confessions
d'hommes, i 6oo, et comme retours de plus de cinq ans, 709.
Ici, dans cette population de Rio Blanco, la plus proche
du Caqueta, c'est-a-dire de la region immense des Indiens
sauvages et anthropophages, Indiens qui n'ont aucune idee
de la civilisation, il y a uneignorane extreme, et beaucoup
d'autres miseres. Habituellement, ii n'y a pas de pretre,
alors vous devinez combien le demon a beau jeu.
Aug. CASTIAU.
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BRESIL
RECIT DE VOYAGE AU PARANA
PAR

X. SLOMINSKI,

PRETRE DE

LA MISSION, VISITEUR DE POLOGNE

(Amnales polonaises, Roc;niki. etc., 1o)7, p. I et suiv. ; traduction.)
(Suite. Voy. Annales, ci-dessus, p. 5oi).

Ainsi nous arrivions le 3o novembre a Paranagua. Le.
bateau s'arrdta &quelques kilometres de la c6te. Nous devions d'abord subir toutes les formaiitis en usage dans ces
circonstances. Pendant ce temps, s'itaient diej approchees
du bateau une foule de barques. Un des bateliers nous
aborda, nous apportant une lettre, en disant qu'il venait de
la part du P. Siriaco. Nous apprenons par cette lettre que
M. Bayer avait auendu lundi dernier en vain notre arrivee,
et ne pouvant demeurer a Paranagua oa il n'avait aucune
connaissance, il etait parti pour Coelho, en remettant au
superieur des franciscains de Paranagua, une lettre pour
nous faire savoir la raison de sa conduite dans cette rencontre et nous priant de lui faire connaitre au plus t6t la
date de notre arrivee.
Paranagua est une petite ville maritime avec environ
dix mille habitants, pourla plupart Bresiliens. II n'y a que
deux families polonaises. La ville est situee dans un bassin,
entoureedetous c6tes d'une chaine de montagnes qui la spare du reste du Parana. Le climat y est aussi entierement
different du reste du Parana; on y cultive avec succ6s le
riz, le cafe et la canne a sucre. En une heure, nous arrivons
par le chemin de fer a Curityba. Nous montons dans les
montagnes jusqu'a une hauteur de i ooo metres, c'est le
plus haut point du Parana. Le voyage est superbe dans ces
hautes montagnes, au milieu des fordts vierges, oh se precipitent des chutes d'eau nombreuses; c'est partout une
vue ravissante et l'on ne saurait y comparer aucun specta-

-

684 -

cle de la nature que l'on rencontre qa et la en Europe.
Ici, tout est rduni, et I'on dirait que la nature s'est plu A favoriser cet endroit de ses richesses.

A six heures du soir, nous sommes a Curityba oh nous
sommes attendus A la gare par le redacteur de la Gaiette
polonaise, M. Bielecki, et notre confrere M. Rocha, de la
maison de cette ville. Nous prenons bient6t le tramway a
mulets pour nous rendre A la maison de nos confreres qui
dirigent ici le petit et le grand seminaire.
Le siminaire de Curityba, construit d'aprks les plans de
M. Clavelin, est tres grand et se trouve A quelque distance
de la ville. Ce fut pour nous un grand plaisir de voir que,
sur dix clercs du seminaire, ii y avait trois Polonais. L'un
d'eux, M. Rokosz, ordonni ricemment, nous fit une petite
allocution, et nous constatimes avec plaisir que tout Ie
personnel de la maison parlait le polonais.
Les confreres qui dirigent la maison sont en grande partie
Franqaisde nationaliti. Ils nous recurent tres cordialement,
et nous exprimerent le regret de nous voir partir si lt6, car,
le lendemain soir, nous recqmes une dipiche nous annonCant que M. Bayer nous attendait a Paranagua pour nous
conduire i Thomas-Coelho.
Nous partimes done le soir mime en voiture pour Thomas-Coelbo. Le voyage, quoique a travers une route poudreuse, dtait encore assez agreable, vu le beau clair de lune,
et dans une heure et demie nous dtions A Thomas-Coelho
chez nos confreres polonais.
*

*

THoMAS-COELHo est une des plus anciennes et des plus

grandes colonies polonaises du Parana, occupant une excel-

--

daj* aw

a

4.44.4£4D.jd*~s*D.
F--- hes~p'ku

~~~*+a
i~d

j..CCL

IEbU

CARTE DES

ATATS

DE PARANA

ET DE SANTA-CATHARINA

(BRESIL)

-

686 -

lente situation, non loin de la capitale Curityba (environ
a 15 km.). Cet endroit se trouve presque au centre du pays
et est babit6 par un bon nombre de colons. Le chemin de
fer qui va de Curityba vers Rio Negro et qui s'itend sur
une longueur de 16o kilometres, traverse ce pays mais ne
s'arrite pas dans cet endroit mime; il s'arrdte au milieu de
la colonie, c'est-A-dire pres de 1'eglise, a une distance seulement de 3 kilometres.
II y a a Thomas-Coelho de beaux champs de culture; on
yemploie la charrue et la machine a semer. Partouton voit
des champs bien cultivds, donnant, les uns du ble, d'autres
du mais, d'autres dea pommes de terre; c'est vraiment un
plaisir de les voir. Les maisons sont en grande partie baties
en pierre et couvertes de tuiles, d'autres sont sim'plement
en bois, mais toutes sont tres bien tenues.
Les Polonais possldent un betail nombreux, de beaux
chevaux et de grands piturages.
Le presbytere, maintenant maison du Missionnaire. est
un joli bitiment en pierre assez grand. L'Uglise est igalement en pierre et surmont~i de deux retits clochers; eile
est placie sous le vocable de saint Michel; a c6te de l'eglise,
se trouve le cimetiire; touty est marque au coin de la propreti. A une demi-heure de 15, se trouve encore une autre
6glise, plus petite que la premiere, et placie sous le titre de
la Mere de Dieu. Lorsque les colons penserent A batir une
dglise et a choisir I'emplacementqu'elle devait occuper, ils
ne purent s'entendre; une partie des colons itait pour tel
endroit, une autre partie pour tel autre. Ne pouvant se
mettre d'accord, chaque parti voulut avoir son eglise, et
c'est ainsi qu'il y a deux paroissesdans cette colonie.
Dans fl'glise d6diee a la sainte Vierge ont lieu les offices
celbris par nos confreres. C'est IAque M. Bayer reside, et
qu'il dirige une icole.
Pour les Polonais A l'dtranger, I'affairedes ecoles est une
question capitale. Quand, Ac6td de fl'glise, se trouvent des
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ecoles, la nation polonaise est assurie. Mais ici la question
etait particuliirement difficile, car ce sont en meme temps
des entreprises qui riclament beaucoup de depenses.
Le gouvernement de l'Ncole est remis d'ordinaire A quelques habitants, les plus zelIs pour lesintirets de la nation
polonaise et de la religion. Une pareille icole existe a
Thomas-Coelho et le gouvernement ne contrarie d'aucune
faqon ces ecoles privies. Nous y avons doi;c toute liberte
pour donner aux Polonais I'enseignement. Comme ii y a
ici peu de families qui puissent contribuer a l'erection et
I'entretien de l'ecole, elles n'ont pas pu avoir encore de
maitre professionnel. Souvent, c'est simplement un des colons qui sait un peu mieux lire et ecrire que les autres.
Presque partout, ce maitre improvise est a ]a charge des enfants qui lui apportent tous les mois, de leurs parents,
i milreis (i fr. 75 environ). Mais la plus grande partie de
la charge pour le maitre d'icole pese sur le pretre lui-meme
qui a fonde I'ecole et pour ce!a ii doit toujours pourvoir a
I'entretien de l'instituteur. Depuis quelque temps, la Chambre provinciale A Curityba a porti une loi en vertu de laquelle, dans toutes les icoles, on doitenseigner la langue du
pays, c'est-a-dire le portugais, et I'enseignement de cette
langue est obligatoire pour tous. Les Polonais sont tr6s mecontents de cette loi.
A Thomas-Coelho, il y a une ecole du gouvernement et
trois de nos icoles a nous. Dans une de ces dernieres, il y
avait justement, le I" dicembre, la cl6ture de la fin de lannie
scolaire A laquelle nous avons assisti.
C'itait un plaisir pour nous de causer avec nos braves
compatriotes; la plupart d'entre eux venaient de Gorlie.
Ils s'informaient avec grande curiosite de leurs families, du
pays. II nous fut aussi tres agreable d'assister A un festin a
la polonaise, donni dans la petite ecole.
De retour a la maison, nous recevons des nouvelles de
M. Miesopust, de Prudentopolis, qui nous invite A venir
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chez lui apres la visite a Thomas-Coelho, pour benir la
nouvelle eglise.
Le lendemain, c'etaitdimanche. Des le matin, on voyaitle
peuple affluer de tous c6t:s, des bois et des montagnes, pour
se rendre a Peglise; les uns arrivaient en voiture, les autres
a cheval. Comme autrefois, dans la patrie, ils chantaient le
chapelet et les prieres liturgiques de tout leur cceur. J'allai
a la grand'messe. Quelle agreable impression! C'6tait
comme chez nous, a la campagne : une belle eglise, pleine
de monde, et une population fonciercment religieuse. Aprbs
la grand'messe, tout le monde vintau presbytere noussaluer,
et je fus profond6ment touche de voir la reconnaissance et
Paffection que cette population manifestait pour les Missionnaires.
A la fete de 'lmmaculde-Conception, nous avons visiti la
deuxieme eglise et aussi la seconde partie de la paroisse. A
la grand'messe, mime affluence de peuple que dans la premiere eglise; apr6s PEvangile,j'annonqai que je distribuerais
a chacun la medaille miraculeuse et je rappelai brievement
I'histoire de la medaille; tous la recurent avec grande
contiance et divotion. A cette eglise, est attachie aussi
une ecole fonde par notre confrere M. Bayer, et Penseignement y est donne avec succes. 1I est regrettable que
cette societi soit troublde par des agitations perverses, le
peuple est d'ailleurs bon et cordial; il est originaire en
grande partie de la Prusse.
A la fin de notre sdjour au Parana, nous avons visit6
encore la colonie de Christina qui appartient A ThomasCcelho; l1, le peuple nous attendait dans la petite iglise
de bois. Les colons furent attendris jusqu'aux larmes
lorsque je leur adressai quelques paroles d'encouragement,
les engageant a demeurer fideles a leur foi et a leur
patrie.
Un des colons, du nom de Sarneeki nous offrit une collation, Alaquelle on nous prisenta de la biere de premiere
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qualitd. On nous montra avec fiertd l'dcole dans laquelle il
y a aussi un cabinet de leciure.

Le second foyer de nos ceuvres est a ABRANCHES. Comme
l'on sait, nos confreres s'etaient 6tablis dans cette paroisse
en attendant notre arrivee. Ici il y a, depuis trois ans deja,
des Filles de ia Charite polonaises; elle dirigent une tcole.
Nous sommes alles assister, le 6 decembre, a fexamen de la
tin de 'annee scolaire. Le 9 decembre, il y eut a Abranches
une cerimonie speciale, a savoir I'inauguration du clocher
de 1'eglise. Abranches est, d'apres ce que l'on dit, la premitre colonie polonaise, et aussi la mieux situee, car elle
se trouve le plus pros de la capitale du Parana. Les colons
sont pour, la plupart, de la Prusse occidentale.
II y a une belle eglise, et la nouvelle tour ajoute encore
a la beaut6 de I'iditicc. Le presbytere est un assez grand
batiment en pierre; et, ce qui est un phenomine tres rare
ici au Parana, il y a on podle, car il y a aussi un hiver ici,
aux mois de mai et de juin, comme scrait chez nousle mois
d'octobre.
*

La colonie polonaise la plus 6loignde de la capitale de
Parana (mais la seconde par ordre chronologique) qui nous
a dit confiee est celle de LucENA. Elle est situde sur les
frontieres sud du Parana. Nous sommes allis visiter cette
colonie le to ddcembre. Cette colonie estsituee a 200 kilometres de Curityba, ce qui chez nous, avec nos moyens de
locomotion moderne, ne serait pas trop loin ; mais ici, en
presence de ces communications du pays oh nous somme',
c'est une distance enorme. Le chemin de fer qui va A RioNegro (et qui est une des trois ramifications du chemin
de fer au Parana) ne marche que deux fois la semaine, et
seulement le jour.

-

690 -

Pour arriver A Rio-Negro (i6o kilometres), it met huit
heures. Nous partons a huit heures du matin de Curityba
et nous arrivons a quaire heures de l'apr6s-midi a Rio
Negro : de la, il nous faut encore faire un chemin de 4 o kilometres en voiture, et cela a travers les forets et les montagnes. Le mwme jour, nous n'avions guere envie de continuer notre voyage plus loin. A notre arrivie a Rio-Negro,
apres un voyage de huit heures a travers un pays oi la chaleur etait accablanie, nous itions tout a fait epuisis de fatigue. A la gare, nous etions anendus par notre confrere,
M. Soltysik, et devant la gare etait un colon, de Lucena,
du nom de Dabrowski, qui nous attendait avec une voiture attele de quatre chevaux.
Nous nous rendons chez M. !e cur6 de Rio-Negro, un
Allemand; car la petite ville est presque exclusivement
habitee par des Allemands; ii y a aussi quelques Polonais,
et les autres colons sont des Bresiliens. La, nous avons
admire la petite eglise ainsi que 1'6cole, oi l'on voyait le
.portrait de l'empereur d'Allemagne.
L'ecole est tres bien installee et prospere grace aux subventions des Allemands.
Nous etions bien contents de nous reposer un peu le
soir, mais malheureusement toute la nuit nous avons eu a
souffrir des moustiques.
Le lendemain matin, de bonne heure, nous partons pour
Lucena; maintenant, nous avons sous les yeux un pays tres
varid. Rarement on rencontre ici des champs laboures, il
n'y a que des terres oi la charrue n'a pas encore passd et
des forets d'une immense itendue. La culture y est encore
touie primitive : on brlie une partic de la fordt, et sur la
terre ainsi fertilisee avec des cendres, on plante ou on s6me,
presque sans culture, les grains. Apris la recolte, on pdnktre
plus avant dans la fored, et dans quelques annees cette partie sera briilee I son tour, et convertie en terre cultivie.
Nous avons traversa ces immenses forets. Dans Papris-
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midi de cctte journee, nous nous sommes reposes un peu
dans une auberge qui se trouva sur notre route solitaire.
Enfin, nous approchons : des colons a cheval viennent
A notre rencontre, puis, en nous escortant, ils nous introduisent dans la petite ville de Lucena.
Nous nous rendons i 1'eglise ou nous faisons notre premitre visite; puis nous allons au presbytire; c'est un joli
bitiment en partie en bois de cedre. Des fusees qui partaient
du haut des montagnes itaient un timoignage de joie de la
part des habitants, A I'arrivie de leurs b6tes de I'Europe.
Le dimanche, je vis une foule nombreuse dans l'eglise, et
quand,apres la messe, je leur adressai quelques paroles d'encouragement, j'apercus sur leurs visages combien ils en
etaient touches. Je leur dis que j'eais heureux de les voir
dans une situation si prospere et de les trouver si tideles dans
leur fpi et leur patriotisme. Je les encourageai i persievrer
et i tout faire pour se maintenir dans ces bonnes traditions.
Au sortir de l'eglise, tout le monde m'entoura et chacun voulait m'adresser la parole, me questionner sur un sujet ou
sur un autre.

Le peuple est ici tres bon et tris attachb &son pasteur.
J'ai fait aussi une visite a Irasema, situe a 24 kilom6tres
du centre de la colonie, mais appartenant & Lucena. C'est
l'extrdme limite de la colonie. Le pays est encore couvert
de foreas, ob habitent des indigenes sauvages et dont nous
pouvons voir le bois sacrd, qui s'eleve au sommet d'une
montagne. Dans cette partie de la colonie, ily a aussi beaucoup de russiens; ils ont aussi une chapelle en bois sur
une belle montagne, et cette chapelle a eti batie autrefois
par tous les colons ensemble. II s'est etabli aussi ici un
prdtre basilien qui a iet ajouti au curi de Lucena, comme
coadjuteur, par Mgr 1'dvdque du diocese. J'ajouterai que j'ai
dti profondement touche de voir ici deux nations sceurs
vivre en si bonne harmonie. En allant visiter cette partic
de la colonie, j'ai rencontri aussi un colon nomme Pie-
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czarki, originaire de Solorica, et je lui fis naturellement
grand plaisir en lui parlant de son pays natal. II est ici marchand et vend toutes sortes de choses.
II y a ici l'abondance et le bien-itre; et tous sont heureux et contents.
A notre retour, nous avons pris un autre chemin. Nous
avons encore rencontre un marchand appele Sieradzki, et,
une fois de plus, nous avons constalt le bien-itre de la population de cette colonie, et, par-dcssus, Icur probiti ainsi que
leur grand,attachement a leurs pasteurs.
Nous avons fait ce voyage en voiture; nous avons regreui
ensuite de n'avoir pu le faire a cheval, car un voyage en
voiture A travers les montagnes avec leurs pentes et precipices est one veritable torture.
II y a deux icoles a Lucena. L'une est a c6te de l'eglise
et a ed organisee par M. Soltysik qui y fait aussi la
classe; I'autre, situCe un peu plus loin dans la colonie, batie
et entretenue par un ancien colon influent appe!e Stroki,
originaire, lui aussi, de Sotonea.
Les enfants ont donn6 de bonnes preuves de leur instruction; bien qu'ils ne puissent pas toujours assister aux
classes. Car il est dilficile pour les enfants de venir regulierement a cause de la grande distance qu'ils ont A parcourir de leur maison a l'dcole.
A Irasema, il y a une dcole russienne, ois il y a aussi
quelques enfants polonais; ils ne lisent pas mal le polonais,
commej'ai eu l'occasion de le constater.
.

.

Le dimanche 16 dicembre, je me mis de nouveau en
route pour me rendre A notre quatieme risidence, savoir a
PaUDENTOPOLIS. Je quitiais, non sans une certaine emotion,
Lucena, ce dernier poste de Missionnaires, sur les confins
du Parana civilis6 et au milieu d'une tribu d'indigines
sauvages dont j'avais vu quelques traces sur mon passage.
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En jetant un dernier regard du c6te du mont Fajol, ou
sont caches les sauvages indigenes au milieu des chaines
de montagnes, et d'ot ils regardent avec haine et cupiditi
le petit poste oi s'Ei~ve I'iglise de Saint-Stanislas dont la
tour s'dlance vers le ciel, je g6missais et demandais au
saint patron polonais d'obtenir de Dieu la conversion de
ces sauvages par 1'intermediaire de nos missionnaires polonais. Je priais pour que, par son intercession, nos missionnaires trouvassent acces dans ces forets jusqu'ici impenetrables pour y porter la connaissance du vrai Dieu et la
civilisation; enfin, pour que nos missionnaires puissent
lever sur ce m.me mont Fajol, o&habitent les sauvages, une
eglise A ce saint patron de la Pologne, filt-il nicessaire pour
cela de subir le martyre.
Le voyage i Rio-Negro fut plus agrdable que la premiere
fois, et ii avait aussi plus de charmes. Sur la route de
Lucena, & quelques kilom6tres de la colonie, j'ai rencontrd une petite dglise, la plus miserable peut-ttre que j'aie
jamais vu, et qui appartient encore i la paroisse de nos
confrtres. C'est l'iglise des Br6siliens : ceux-ci ont la pritention d'avoir une tglise a eux avec un pritre pour la desservir, car ils ne peuvent souffrir que la colonie de Lucena
n'ait pas une eglise et un pretre de leur choix, mais bien
une iglise paroisse polonaise avec un cure polonais. Mais
nos confreres n'ont fait, sur ce point,.que suivre le desir de
Mgr l'evdque, et ils s'y sont done etablis pour entretenir le
culte. Pour visiter cette misdrable dglise, j'avais pris avec
moi M. Kotodziej, qui m'accompagna pendant mon voyage.
Ce fut un spectacle ravissant quand nous nous trouvames
le soir, vers sept heures, au fond d'une fordt, au moment
oil le cripuscule tombait. C'est la que nous nous sommes
reposes.
L'imagination revait diej des rencontres avec des bUtes
fauves, et les tr6s grands dangers qu'on pourrait courir si
nous etions assaillis par le sauvages habitants de cette
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foret; mais il n'arriva rien de tout cela. Car les fauves
trouvent qu'il vaut mieux ne pas tomber sous le fusil
des chasseurs; aussi ils preferent se tenir i 1'ecart et se
reuirent le plus loin possible au fond de la fordt; quant aux
indigenes sauvages, ils ne sortent guere de leur retraite pour
faire desexcursions dans les environs. Jouissant done d'un
calme complet, nous rious reconfortons avec un verre de
via rouge provenant des vignes de Lucena, et, apres avoir
pris un peu de repos, nous continuons notre chemin. La
monotonie du voyage etait rompue par les recits des aventures de notre compagnon, qui, au milieu des tintbres de
la nuit, se trouvait aussi i son aise qu'en plein jour. Nous
avions A traverser des rochers avec des precipices et alors
la voiture etait ballott6e par les chocs comme un navire par
les vagues. Deja nous avions eti obliges de sortir de la voiture pour ne pas etre jetis dans fabime qui menacait de
nous engloutir, lorsque, enfin, la voiture se trouva de nouveau remise en place. II etait deja minuit passe lorsque
nous arrivons A Rio-Negro et nous nous hitons de chercher un h6tel.
Le matin, a six heures, nous etions dans le train pour
Ponta-Grossa; Amidi, nous arrivons ALerinba. Etant dans
le train qui devait nous conduire a Curityba, nous rencontrons M. Bieleczki, le redacteur de la gazette polonaise au
Brisil : celui-ci se rendait dgalement a Prudentopolis pour
assister a rinauguration de la nouvelle 6glise; nous continuons notre voyage ensemble. A cinq heures, nous itions
a Ponta-Grossa. Noire voyage en chemin de ferse termina
ici; mais il nous restait encore deux jours en voiture. Nous
allons done d'abord prendre un pen de repos dans un
h6tel, dont la voiture nous attendait a la gare. C'est un
h6tel tout i fait moderne. Apres le souper, qui nous est
servi sur-le-champ, nous avons encore le temps de visiter
la ville.
Ponta-Grossa est, apres Curityba, la plus grande ville du
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Pcrana, et meme ele passe quelquefois pour la capitale. II
y a ici beaucoup de grands et beaux idifices, plusieurs
nouvelles eglises brdsiliennes, qui sont tr6s belles aussi, et
enfin une nouvelle eglise polonaise, dans laquelle j'ai dit la
messe le iendemain de bon matin. Le ministere religieux
est rempli par des pretres du i Verbe divin s, parmi lesquels
it y a un pretre qui sait un pen de polonais et qui doit
pourvoir aux bcsoins spirituels des Polonais, qui sont assez
nombreux ici.
Le matin, arriva, pour nous chercher, une voiture couverte attelee de six chevaux; elle etait envoye parM. Miesopust, de Prudentopolis, qui ne voulait pas que nous prenions la diligence ordinaire. Le voyage dans cette voiture
me donna une petite idee de la fournaise de Babylone :
qu'on se represente un pareil voyage dans une voiture fermre, au milieu d'une chaleur tropicale, car le soleil donne
d'aplombsur nos t0hes, et, quand nous regardons autour de
nous, il n'y a que des nuages de poussiere.
A midi, nous faisons halte
Conchas, oii nous dinons;
on nous y sert des pommes de terre, du riz et des fruits; les
chevaux mangent des feuilles de palmier. Dans la riviere
de Tibagi, dans laquelle on a trouvi ricemment du diamant, nous rafraichissons un peu nos jambes, puis nous
prenons de nouveau place dans la voiture. Le soir, au
milieu d'un grand orage, nous arrivons a la ville de Kuptin, of nous prenons noire souper et nous nous reposons
de notre journee. Le lendeniain matin, nous continuons
notre route; mais, maintenant, la tempirature, rafraichie
par l'orage, est plus supportable que la veille. Amidi, nous
rencontrons de nouveau une auberge; nous sommes a
6 kilometres de Prudentopolis.
Des cavaliers et M. Miesopust, mon confrere, vinrent A
notre rencontre, et, le soir du mercredi 19 decembre, nous
arrivions heureusement A Prudentopolis.
Au presbyttre nous auendait une reception solcnnelle
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des enfants, habilles en blanc, nous offraient des fleurs, at
une petite troupe de colons saluait notre arrivie avec des
fusdes. Nos compatriotes nous prdsentaient aussit6t leur
nouvelle eglise, qu'ils avaient construite i grands frais et
que j'allais benir le jour de Noel. Je les filicitai de tout
mon coeur d'une si belle eglise.
II y a de plus, sur la place de Prudentopolis, une petite
6glise, qui rappelle assez bien I'itable de Bethliem; c'est
l'glise paroissiale dans laquelle d'abord se riunissaient
ensemble les Brisiliens (environ deux cents families); les
Allemands (environ vingt families) et les Polonais (comptant plus de quatre cents familles). Les Brisiliens viennent
en petit nombre l'Pglise, de sorte qu'elle est friquentee
surtout par les Polonais et les Allemands. Les Polonais se
sont distinguis ici, car n'ayant pas de place dans cette
iglise, ila ont pris sur eux seuls la charge d'en bitir une
nouvelle et d'entretenir un pritre. Cest maintenant leur
propre eglise. Cela ne s'est pas realisi sans difficultis : au
commencement, on en rencontrait beaucoup et de tous
cotes. Mais, jusqu'A la fin, ils oat soutenu leur projet et ill
Pont r6alise.
Apres ma visite h la nouvelle 4glise, j'ai passe i travers
la colonie qui est situde tout entiire dans une petite
plaine entouri de collines. Toute la colonie est divisee en
rangees qui s'itendent dans un rayon de so kilom6tres
environ.
Cest une des colonies les plus r6centes, car elle n'a que
douze ans d'existence. Ies Russiens dominent parmi les
colons, et les Peres basiliens ont diji commence i travailler ici avant l'arrivie des pretres polonais; ils ont biti une
grande igiise. Mais les catholiques du rite latin allaient de
temps en temps chez un pretre catholique brisilien de
Guarapuacoa. Cependant beaucoup de Polonais restaient
priv6s du secours religieux en dehors des Russiens. II y a
eu ici quelque temps un pretre polonais (M. Rymar), apris
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quoi, il n'y en cut pas jusqu'a Paques 19o6, lorsque arriverent nos confreres.
Les Polonais qui sont emigres ici viennent, pour la
plupart, de Galicie, de Jarostawa, de Zbaraza et quelquesuns aussi du nord.
A la derniere election municipale pour l'arrondissement
de la ville et des environs de Prudentopolis, a eti dlu
comme prefet M. Durski da Silva, qui parle assez bien le
polonais; car, quoique Brdsilien de naissance et dleve a Prudentopolis, ii est d'origine polonaise par son pere, ancien
emigrd de 863. Le pharmacien de la ville est M. Lobos,
le frere de Mgr Lobos, dont je viens d'apprendre la mort
dans la Gazette polonaise du Bresil. Ceue colonie promet
de devenir importante, car c'est ici, semble-t-il, que se
concentre la plus grande emigration et que se dirigent les
mouvements du pays meme.
Le lendemain, nous sommes allis faire une petite excursion & cheval vers les cataractes de la riviere Saint-Joan.
Ceue chute d'eau, situde a 4 milles de la colonie, se trouve
au milieu d'une foret ipaisse et tombe d'une hauteur
importante d'environ 80 metres; elle est entourde en
meme temps d'un mur de rochers A l'aspect terrible : c'est
un spectacle magnifique. La masse d'eau qui tombe est
moins abondante que celle de la chute de Rio dos Patos,
que nous devions admirer plus tard; cette chute a seulement environ 40 metres de hauteur, mais elle l'emporte
sur la premiere par la grande quantiti d'eau ainsi que par
la beauti de ses environs.
La nuit de Noel a fait une impression singuliere sur
nous dans ce pays du BrdAil. Selon lusage polonais, nous
nous eions riunis la veille de Noel, mais quelle difference
entre les pays! c'etait une soirde oh la chaleur dtait accablante. Apres le souper, nous nous rendons sur le balcon,
et li nous avons chanti les cantiques de Noel.
Le jour de Noel lui-meme dtait grande fdte, car ce jour-la
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on songeait aussi Ades ecoles; maintenant, ces rdves sont dija
realisis. Des compatriotes zels se sont charges de riunir la
somme necessaire pour le voyage de trois Filles de la Chariti qui sont deja parties. Au moment oi j'ecris, il y a ddji
trois mois qu'elles dirigent une ecole. Comme les grandes
distances ici font que les enfants ne peuvent venir regulierement i 1'cole, on avait pensd itablir un internat, ou ils
seraient logos et nourris et oh ils recevraient en meme temps
l'enseignement. L'idie est excellente, et plaise i Dieu
qu'elle soit rdalisde ici comme dans les autres colonies.
Le 27 dicembre, je dis adieu i Prudentopolis, et je partis
au milieu d'une averse, accompagno
de quelques braves colons; j'allais entreprendre mon voyage de retour.
Je n'ai pas besoin de rappeler que, des les premiers jours
de mon arrivie au Parana, j'ai rendu une visite i
Mgr 1'6veque de Curityba, Duardo de Silva.
Mgr fl'vque a environ quarante ans et it occupe depuis
deux ans le siege de ceue ville A la place de Mgr Camargo
da Barros. Plein de zele et de vigilance, Monseigneur fait
souvent des visites dans son immense diocese.
Au moment de notre sdjour au Parana, il y avait deja
plusieurs Pretres de la Mission, mais Monseigneur en demandait encore d'autres ainsi que des Filles de la Chariti.
Ici les Polonais sont contents de leur sort: quand je leur
demandais s'ils se trouvaient bien dans ce pays et s'ils ne ddsiraient pas retourner dans la patrie, ils me r6pondaient:
a Nous sommes tres heureux ici, nous ne payons pas d'imp6ts, nous ne faisons pas de service militaire, nous avons
ici du pain en abondance, et nous ne desirons rien de plus.
Et quand, de plus, ils ont encore de bons pretres pour leurs
besoins religieux, ils sont tout Afait contents. Aussi, comme
ils nous remercient de leur avoir donni de leurs pretres!
Cependant, combien ii y a encore de colonies ois les pretres
font difaut ! II faut aussi des 4coles et de bonnes dcoles pour
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1'enseignement dlimentaire, car c'est 14 la seconde oeuvre
qui nous est particulierement ch&re dans ces colonies; mais
on ne trouve pas de nouveaux instituteurs partout.
Le 3 janvier, je pris conge de nos confreres et le matin a
six heures et demie, je partis dans la compagnie de M. Bayer,
par le ch:min de fer de Curityba, AParanagua, oiu je devais
prendre le bateau le mime jour. Je passai la fete des Rois
sur le bateau qui me conduisit A Santos, d'o~ je partis, le
7 janvier, sur le bateau franqais Amaianka pour 1'Europe.
A Rio de Janeiro et &Bahia, oi s'arretait le bateau, je
descendis pour saluer nos confreres; le bateau s'arrita une
derniere fois sur la c6te de Bresil, le 14 janvier, a Pernambuco.
De lA, le bateau traversa tout droit I'ocean pour s'arreter a Dakar sur la c6te africaine. Enfin, le 19 janvier, jedebarquai A Lisbonne et je fus fort content detoucher de nouveau le sol de l'Europe. De 16, je revins en chemin de fer i
Cracovie.
M'itant encore arrdte deux jours A Paris, j'arrivai a Cracovie pour le jour de la fate de la Purification de la sainte
Vierge. Je pus dire la sainte messe dans notre petite eglise
de Kleparz pour remercier la Mere de Dieu de sa protection maternelle pendant ce lointain voyage.
Gaspard SLOMINSKI.

Dans sa circulaire du x" janvier 1909, M. le Supirieur
general dit: * La province de Pologne est en pleine prosperitd. Elle peut aller au secours des colonies polonaises
etablies en Amirique jusqu'ici plus ou moins ddlaissies.
Elle vient d'ou/rir deux nouvelles maisons au Bresil : 'une
A Orleans de Parana, I'autre A Rio-Claro.
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BaaTIassMO PADRK,

Antonio Fiat, Superiore Generale della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carita, prostrato ai piedi di Vostra Santiti,
per facilitare 'imposizione della Medaglia miracolosa, umilmente
implora, che, in occasione di Missioni e ogniqualvolta la Medaglia deve
imporsi a moiti, ii Sacerdote sia dispensato dall' obligo d'imporla a
ciascuno di propria mano, ma basti che i fedeli tengano in mano Ie
Medaglie nell ato che il Sa:erdote le benedice, e poi se Ie impongano
da s4 medesimi, mentre ii Sacerdote dice in plurale la formola
prescritta nell' atto dell' imposizione.
Che della grazia, etc.
CONGtEGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X. tributarum, attentis expositis,
benigne indulsit, ut a supradicto Superiore Generali Congregationis
Missionia qui aubdelegatam obtinucrint potestatem benedicendi et
imponendi sacrum numisma B. Marie Virginis lmmaculate, vulgo
Medaglia miracolosa, nuncupatum, in enunciatis casibus possint,
supradescripto modo, ipsum numisma benedicere atque imponere;
servatis de cetero servandis. Valituro praesenti Rescripto ad proximum decennium. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die
16 Junii i9oq9
Locus sigilli.
Fr. S. Card. MATITELLI, prxfectus.
"D. Paici, archiep. Laodicen. ecret.

77. DE L

PoUR LA PROVINCEDE
MDAI
IRACULEUSS
MDALL

CONSTANTINOPLE. -

LE PORT

TIBNT LIEU DE CELUI DES SCA-

PULAIES, LORSQUE L'ON A. KECU CEUX-CI.

-

Pie X, 25 mai

1909.
M. Lobry, lazariste, Visiteur provincial de la province
de Constantinople, icril:
a Profitant de mon sejour a Rome, j'ai adresse la supplique suivante au Souverain Pontife. Comme Mgr Sardi,

deligui du Saint-Siege a Constantinople, a composi luimeme l'Office de la Midaille miraculeuse et qu'il a pour
elli une grande divotion, jel'ai prie de presenter lui-mime
ceite supplique.
( BATISSIMO PADRE,

SI membri delle due famiglie di S. Vincenzo de Paoli,

Lazzaristi et Figlie di Cariti, supplicano la Santita Vostra
che la Medaglia miracolosa possa supplire in essi alf obliglo
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di portare qualunque Scapolare, salvo it dovere di lasciarsi
imporre nei modi prescritti gli stessi Scapolari.
(Traduction : Tres Saint Pere, les membres des deux families de
saint Vincent de Paul, Lazaristes et Filles de la Chariti, supplient
uVore Saintete d'accorder que la M6daille miraculeuse puisse suppleer
pour eux ia 'obligation de porter quelque scapulaire que ce soit,

sauf le devoir de se faire imposer suivant les formes prescrites lesdits scapulaires).

a Le Souverain Pontife a icrit an bas de la supplique:
Juxta preces, pro Vicariatu Constantinopolitano. - Die
25 mail z1og. -

Pius PP.X.

(Cest-i-dire: Nous accordons ce qui est demandi pour le vicariat
de Constantinople.)

t Souhaitant que la faveur obtenue s'tcende a toute la
province de Constantinople, j'ai prii Mgr Sardi d'en faire
la demande dans laudience suivante. Le Saint Pere accueillit tres favorablement cete nouvelle demande et chargea
Mgr Sardi de certifier sa reponse. Voici en quels termes
Mgr le delegue de Constantinople I'a fait par ecrit :
Beatissimus

Pater, in audientia mihi concessa

die

28 mail z9go,
declaravit facultatem prcedictam extendi
ad integrum territorium subjectum Visitatori Provinciali
Canstantinopolitano.
Place du sceau.

a VINCENTIUS, Arch., Del. Ap.
(Traduction : le Saint-PKre dans I'audience qui m'a ete accordee
le 28 mai a ddclare que la susdite faculti s'etend A tout le territoire
sujet au Visiteur provincial de Constantinople.-- VuaCET', archet.,
dilegue apostolique.)
Signe :

78.--

TION. -

F.-X. Losar.

INDULGENCE DE CENT JOURSATTACHEE A UNE

a,

INVOCA-

Pie X, 25 mai j909.

Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis, fac ut, fidelesfilii,
sancti Vincentii patris nostri vestigia sequamur.

-
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Indulgentiam centum dierum pie hanc invocationem re.
citantibus concedimus.
Die 25 Maii 1go9.

Pius PP. X.

Ex Audientia SSmi mihi concessa die 28 maii 9gog testor
eumdem SS. Patrem declarasse praedictam Indulgentiam
esse lucrabilem toties quoties.
Constantinopoli, die 8 junii 1909.
Locus sigilli
Signi: VICENrTIS, archipas Dels Aps.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
26. Frdre O'Donnel (Thimothie), coadjuteur, dicedd en mai
9gog, en Irlande; 71 ans d'Age, 47 de vocation.
27. Frere Liver (Claude-Marie), coadjuteur, dicide le 4 juin
1909, A la maison-mere AParis; 52, 17.
28. M. Alcade (Emmanuel), pritre, dicedd

le

2

juin

1909,

A Madrid (Espagne); 41, 25.
29. M. Arenzana (Casimir), pritre, dicedi le 2 juin t9o9,
a Badajoz (Espagne); 45, 3o.
3o. M. Abbate (Louis), pritre, dicede le 8 avril 1909, a
Naples (Italie); 66, 3r.
31. M. Vitalis (Denis), pretre, decide le 8 juin i909, a Bahia
(Bresil); 34, 16.
M. Rubim (Joseph), prdtre, decedd en juin 9gog, a
Petropolis (Brdsil); 32, 7.
33. Frere Joblot (Pierre), coadjuteur,'dicidd le i5 juin
1909, a Dax (France); 64, 45.
34. M. Saniamaria (Pierre), pritre, d'ciJe le 8 mai 1909,
A Nueva-Caceres (Iles Philippines); 35, 20.

32.
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35. M. Villarejo (Noel), pratre, decide le 6 juillet 1909, i
Madrid (Espagne); 49, 3 .
36. Frere Mac Farlane (Michel), coadjuteur, dicede le
16 juillet 1909, i Blackrock (Irlande); 48, 29.
NOS CHIRES StEURS

Avril Igog.

Mathilde Pierlot, decedee i la Maison de Charite, paroisse
Saint-Genes, aClermont-Ferrand, France; 82 ans d'ige, 61 de
vocation.
Annunziata Paoli, Orphelinat de Rimini, Italie; 72, 52.
Maria Bernardi, Maison centrale de Sienne, Italie; 78, 5o.
Marie Schoswender, H6pital de Schwarzach, Autriche, 69, 49.
Catherine Tuninetti, Maison centrale de Turin; 70, 46.
Josephine Palon, Maison de Charite de Perpignan, France;
28, 9.

Virginie Fortun6, Hospice du camp de Prats, h Bayonne,
France; 84, 55.
Philomene Grinnes, Maison centrale de Graz, Autriche; 6, 40.
Marie Peenik, Maison centrale de Graz,Autriche; 29, 8.
Marie Schnddi, Maison de Charite de Saint-Malo, France;
34, 1.

Julie Bartalesi, Maison centrale de Turin; 68, 5o.
Hortense Cordes, H6pital de Bergues, France; 59, 36.
Mai igog.

Genevieve Chonvd, Maison de CharitC de Saint-Michel, Algerie;
71, 51.

Louise Piette, Maison de Charit de Bethune, France; 83, 65.
Marie Mathieu, Maison de Charite de Valenciennes, France;
72, 5 .

Rosine Schwentner, Ecole de Vienne, Autriche; 68, 5o.
Elisabeth Carroll, Maison de Charite Saint-Jean de Birmingham, Angleterre; 37, 9.
Elisabeth Nenbauer, Maison centrale de Culm, Pologne prussienne; 61, 36.
Anne Marguet, Maison de Charit6, paroisse Saint-Michel, i
Dijon, France; 63, 43.
Jeanne Roche, Maison de Charitn
de Saint-Mandd, pres Paris;
48, 29.

Elisabeth Seng, Maison centrale de Shang-Hai, Chine; so, 2.
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Marie Brun, Maison de Charitd. paroisse Saint-Martin-d'Ainay,
i Lyon; 65, 45.
Louise Merger, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand, France;
74, a6.

Louise Launay, Maison de Chariti de Chateau-Gontier, France;
59, 39.
Marie Saint-Paul. Ecole Saint-Etienne de la Nouvelle-Orleans.
Etats-Unis; 55, 35.
Analie Goy, Maison de Chariti, paroisse Saint-Genes, a Clermont-Ferrand; 68, 46.
Marie Resibois, Infirmerie des Forges, i Denain, France; 68.45.
Marie Chiabrando, Maison centrale de Turin; 59, 37.
Ignacia Gomes, College Saint-Francois-de-Sales, i la Havane,
ile de Cuba; 8a, 58.
Juana Anton, Asile de Grenade, Espagne; 37, 1i.
Catalina del Castillo, Bienfaisance de Valencia, Espagne; 8, 5o.
Martina de la Fuente, H6pital central de S6ville. Espagne;
49, 20.

Maria Martinez. H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Grenade, Espagne; 26,4.

Angela Iparraguirre, H6pital central de Seville, Espagne; 37, xo.
Vicenta Ros, Bienfaisance de Valencia, Espagne; 31, 4.
Anne Hennessey, H6pital Saint-Vincent de Sherman, EtatsUnis. 38, 13.

Josephine Galbit,. H6pital militaire de Rio de Janeiro. Bresil;
74, 54Anne Parisot, Orphelinat de la Colonie agricole de Pau,!France;
61, 41.
Elisabeth Albert, Maison de Charitd de Gentilly, France; 96, 71.
Marie Imbert, Maison de Charite, paroisse Saint-Marcel, a
Paris; 49, 25.
Walhurga Kleinschuster, Hospice des Incurables de Vienne,
Autriche; 44, s3.
Juin

9gog.

Costanza Chiavassa, Maison centrale de Sienne; 67, 48.
Vittoria Dessanti, Maison centrale de Sienne; 82, 44.
Laurence Heaskin, H6pital de Baviere, i Verviers, Belgique;
24, 1.

Marie Trouillet, Maison de Charite de Montolieu, France;
68, 49.
Marie Castor, Maison Saint-Vincent de l'Hay, pres Paris;
33,

it.
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Madeleine Husson, Maison principale, i Paris; 8't, 62.
Anne Izdebska, Maison centrale de Cracovie, Pologne autrichienne; 61, 43.
Justine Gares, Maison de Charitd de Montolieu, France; 79, 57.
Marguerite Halasz, H6pital de Gran, Hongrie; 24, 2.
Adele Mansart, H6pital municipal de Constantinople; 701 49.
Anne Bidon, H6pital de Fumel, France; So, 60.
Victorine Falconi, Maison centrale de Turin; 35, 14.
Julia Sweeny, Maison Sainte-Philomene de Saint-Louis, Etats-Unis; 48, 20,

Concepcion Sugrafias, Prison des Femmes de Madrid; 42, 20.
Flora Cardin, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
3o, 7.

Concepcion Ciaurriz, Misericorde de Saint-Sibastien, Espagne;
74, 5o.

Jeanne Durand, Hospice de la Grave, a Toulouse; 93, 66.
Maria Nuftez, Infirmerie de Flores, Rdpublique Argentine;
25, 3.
Jeanne Champay, Maison du Sacre-Ceur. h- Saint-Paul, lie de
la Reunion; 62, 40.
Anne Corradi, Maison centrale de Turin; 33, 12.
Julia Murray, Asile Saint-Vincent de Washington, Etats-Unis;
57, 35.
Marguerite Mazoire, Maison de Charitd de Saint-Quentin,
France; 74, 53.
Elisa Michu, Maison principale, a Paris; 57, 3x.
Elisabeth Bordenave, Maison de Charitd, paroisse Saint-Roch,
a Paris; 58, 39
Therese O'Callaghan, H6pital de Cork, Irlande; 89, 62.
Francoise Cavallero, maison centrale de Turin; 27, 5.
Maria Albanesi. H6'ptal militaire d'Anc6ne, Italic; 45, 23.
Felicita Quadro, H6pital de Longiano, Italie; 58, 39.
Marie Banny, Maison de Charite de Barcelone, Espagne; 56, 32.
Jeanne Werytowska, Maison centrale de Varsovie, Pologne
russe; 81, 58.
Rose Meradon, Maison principale, a Paris, 69, 43.
Marie Dozan, H6pital de Mont-de-Marsan, France; 48, 25.
Clementine Bazzatonni, Orphelinat de Campomorone,. Italie;
54,. 35..

Marie Paumgartten, H6pital de Scutari, Turquie; 58, 38.
Louise Paulet, H6pital de Montceau-les-Mines, France; 67,46.
Franjoise Congnet, Orphelinat de Girgenti, Italie; 74, 5;.
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Marthe Schmitter, H6pital de Zilpich, Prusse; 69, 41.
Juillet 9gog.
Catherine Sebe, Prison de Marianostra, Hongrie; 45, to.
Thdrese Ibarrola, Infirmerie de Flores, Rdpublique Argentine
42, 9-.

Marie Jacquet, Maison de Charitd de Clichy, France; 76, 51.
Marie Maragon,. H6pital Saint-tloi de Montpellier, France;
9 5 , 7°.

Josefa Fernandez, Asile des aliends de Leganes, Espagne; 6i, 38.
Julia de la Guerra, Bienfaisance de Segovia, Espagne; 65, 43.
Trinidad Roldan, College de Saragosse, Espagne; 40, 16.
Joaquina Muza, H6pital general de Madrid; 62, 37.
Maria Delgado, H6pital de la Princesse, aiMadrid; 32, 5.
Mathilde de Lacerda, Hospice de Funchal, ile de Madere; 54, 3i.
Alexandra Rojano. H6pital du 2 de mai, a Lima, Perou; 78, 5o.
Agathe Raunak, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
S71,

0o.

Marie Noyerie, Maison Saint-Vincent de Lyon; 77, 57.
Laure Grassini, Maison centrale de Turin; 75, 53.
Marianne Nowacka, H6pital g6ndral de Posen, Pologne allemande;44, 25.
Anne Facinelli, Maison centrale de Salzburg, Autriche; z5, 3.
Marie Melin, Hospice Conde & Chantilly, France; 79, 54Marie Bastogne, H6pital de Quito, Equateur; 63, 43.
Felicia Ruvolo, Misericorde de Naro, Italie; 56, 26.
Marie Barrere, H6pital de Saint-Germain-en-Laye, France;
81, 62.

Marie Asfar, H6pital de Bethliem, Syrie; 58, 36.
Virginie Definod, Maison centrale de Turin; 72, 47.
Joseph Domajnko, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche; 27, 2
Marie Lipaschofski, Maison centrale de Graz, Autriche; 34, I.
Marie Demay, Maison centrale de Guatemala; 59, 40.
Marie Haid, H6pital Saint-Roch de Budapest, Hongrie; 32, 8.
Petrona Martinez, H6pital SantaAna, Salvador; 3i, 6.
Anne O'Sullivan, Maison centrale de Mill-Hill, Angleterre
28, 7Pauline Radziszewska, Asile Saint-Stanislas de Varsovie; 74, 49
Marthe Gauthier, Misdricorde d'Orleansville, Algerie; 34, 6.
Constance Barbieri, Maison centrale de Turin; 35, 12.
Eleonore Latos, Ecole de Nagymegyer, Hongrie; 65, 5o.
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Josephine Saby. H6pital de Massafra, Italie; 74, 53.
Lilian Crewse, Maison centrale de Mill-Hill, Angleterre; 42, 19.
Rosalie Rollet, Maison de Chariti de Montolieu, France: 7, 52.
Anne Steinberger, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche; 49. 27.
Catherine O'Neill, H6pital Saint-Vincent de Norfolk, EtatsUnis; 49, 29.
Philomene Naselli, Maison centrale de Naples; 24, 4 mois.
Maria Costa, H6pital de Cascadura, a Rio de Janeiro, Brisil;
32, 12.

Marie Castro, Maison Saint-Antoine de Barcelone, Espagne;
25, 3.
Aline Des Mazis, Orphelinat d'Olivet, France; 71, 46.
Marguerite Debonduwe, Maison principale, I Paris; 63, 45.
Athanais Geri, Maison de Charite de Chartres, France; 85, 55.
Ginditta Zamputi, Maison Sainte-Catherine, a Florence, Italic;
65, 47.
Catherine Tissandier, Hospice civil de Vannes, France; 37, i3.
Aout

9go9.

Honorine Lejay, Maison de Chariti de Montolieu, France;
53, 22.

Philomene Borron, Maison de Charitd, paroisse Notre-Dame de
Clignancourt, i Paris, 62, 37.
Jacinta Urbina, H6pital du Tiers-Ordre, i Madrid; 3i, 0o.
Concepcion Carera, Ecole de Ecija, Espagne;27. 9.
Ramona Bellver, Maison San Diego de Valdemoro, Espagne;
73, 48.
Juliana Iciar, Asile de Mayagnez, Porto-Rico; 44, 21.
Sabina Sevilla, Maison de San Diego de Valdemoro, Espagne;
65, 37.
Brigida Izco, H6pital general de Madrid; 26, 7.
Alejandra de Uhagon, Maison centrale de Madrid; 76, 52.
Franjoise Lacam. H6tel-Dieu de Toulouse, France; 81, 54.
Honorine Unigger, Maison centrale de Gras, Autriche; 22,
10 mois.

Marie Soubrier, Asile Saint-Vincent de La Teppe, France;
39, 19.
Anne Puissochet, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand; 55, 33.
Adile Chazal, Maison de Charite de Ch&teau-l'v&que, France;
62, 34
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Pauline Crochepeyre, Maison de Charite, paroisse Saint-Seurin,

b Bordeaux; 46,

21.

Antonia Saavedra, Hospice de Santiago de Galice, Espagne;
70o , 40.

Maria Eguisoain, H6pital ge~aral de Madrid; 76, 55.
Marie Franz, Hospice civil de Mobile, Etats-Unis; 13, 7 mois.
Antonia Greco, Mont de la Misericorde,

a Naples; 47, 24.

Eugenie Devred, Maison principale, a Paris; 70, 45.
Henriette Allignol, H6pital du Sacre Coeur, a Barcelone;
62, 38.
Marie Bourger, Maison centrale de Belletanche, Alsace-Lorraine; 75, 45.
Jeanne Martin. Maison de Charite de Montolieu, France; 66,45.
Victorine Alanyon, Maison de Charite de Chiteau-l'Ev&que,
France; 72, 47.

Eugenie Boissier. Misericorde de Nimes, France; 66, 44.
Marie Hibroy, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
69, 45.

Henriette Chatel, Maison Saint-Vincent de Lyon; 63, 35.

VARIETES
LEs SiMINAIRES FRANCAIS AVANT LA REVOLUTION
Par M. 'abbi ANTOINE DEGERT

(Bulletin de litteratureecclesiastique de Toulouse; ferrier
et mars 19go.) Suite; voy. ci-dessus, page 564.

En general, au dix-huitieme sidcle, la tendance fut
d'etendre de plus en plus la duree du sejour au seminaire.
On trouve cependant encore des dioceses oi, comme &
Avranches, I'ivdque se contente, en 1777, d'exiger quatre
mois pour le sous-diaconat et deux mois pour la pretrice.
Avec une duree si courte, les siminaires n'etaient pas, au
moins au debut, necessairement permanents', et il n'etait
pas rare d'en trouver ou les directeurs quittaient leur maison pour aller prdcher des retraites entre I'ordination de
i. D. Bessin, Concilia Rotomagensis prwoinciae, p. 448. Rouen;I71 7 .
A. Lerosey, op. cit., p. 60.
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No et sI tuois mois qui prcrcdaiient cele de I Trinitei'
dans d'~utres, Ie suapearer camu ait avec ses fon.ions
ctil de curE et de principal de college-' Quoi qua'i en soit
do ces pratques. lusqn'a aI ReToiuLnuo. Ie siminaire des
orcinands, comme ýn I'appeiai. ifa it seal dont Ie sejoar
impose ana aspirants aux saints ordres.
i.n rigoureusem=as
Mais les erqaes qui n aTaient poin encore de ces &abiis
sements dans ienrs diocses n'ea exigcaient pas moins an
passage de pisiaers mois dans an seminaire voisin.
Tianoin Bossuae, creqae de Condom, doan an des articles
des Ordtmasces r-aodales de 1671 est ainsi conga : * Aucans cclisiasiques ne seront promeus aux ordres sacres

qn'ils ne nous rapporent pareils cerificats ant de lear vie
dleur avancement dans les sciences
eccleiastique qut de
conrenabies i lear profession, et qu'ea outre n'ayeat zi du
moins six mois dans an seminaire qui leur sera par nous

indiqua, de quoi ils nous rapporteront parcillement des
cerificats do supericar, nous reservant de les soumetre a

de plus longues epreuves, lorsque nous ie trouverons oecessaire'. I

Trois mois ct mime six mois d'etudes avant chacan des
ordres sacres, c'etait bien peu pour acquerir lensemble des
connaissaaces ecclesiastiques. Necessairement, il fallait se
borner, on concentrer tout 'effort sur les questions qu'un
sage clectisme jugeait indispensables aux pritres de cc
temps. Beaucoup d'ev.ques n'en prirent pas aussi facilement leur pari. Sans toucher i la duree du sejour impose
dans les seminaires, ils se contenterent de placer, a r'enree,
des exameas qui supposaient quelques connaissances theologiques. A Lisieux, les candidats au sous-diaconat sont
examinds s sur oute leur philosophie, sur les fonctions et
. J. Martine, Vie du R. P. Euder, t. I. p. 245; t. II, p. 22. Cacn,

ti8o. - Lettres de saint Vincent de Paul, t. II, p. 57.
2. Lerosy, op. cit., p. 60.
3. A. Plicux, I'Episcopat de Bosset ii Condom (1669-z67z), p. 22.
Bordeaux, 1879.
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obligations de l'ordre de sous-diacre, sur les sacrements en
general, et en particulier sur celui du bapteme et de confirmation, sur le plain-chant ,, et on leur ( fait interpreter
quelque auteur latin' ,. A Avranches, ii faut qu'ils aient
lu au moins le Nouveau Testament, les principaux livres
de lAncien, comme le Pentateuque, les Psaumes, les Livres
sapientiaux et autres semblables... qu'ils soient capables
d'en repondre et des matieres qui sont expliqudes dans le
catechisme du concile de Trente 2 z. S'il n'y avait eu entre
ces seminaires et les precedents que la difference de l'examen d'entrie, ii n'y aurait vraiment pas eu lieu de les distinguer en deux categories. Nous voyons bien Bossuet
demander dejaa un certificat d'avancement dans les sciences a. Mais dans les seminaires a examen, ii arrive assez
souvent qu'on ne se borne point a cette ,preuve passagere
et aleatoire. Si l'examen suftit pour le sous-diaconat, ii faut
pour les autres ordres apporter l'attestation qu'on a suivi
quelque temps des cours de theologie. Ainsi a Lisieux,
outre l'examen dont nous venons d'indiquer les matieres,
les candidats devaient encore porter 1'attestation de leur assiduitl a la conference du doyenne 3 . Pour le diaconat, ii leur
faut ddja prouver qu'ils ont fait a au moins une annee de
thiologie a et repondre a des traites qu'ils y auront pris' ..A
Seez, ii faut dejaavoir fait au moins un an de theologie pour
etre admis a I'examen du sous-diaconat, e t a 1'dgard des
ordres de diacre et de pretre, n'y seront requs, declarent les
statuts synodaux de t674, que ceux qui auront fait quelques annies de theologie 5 a. A Perigueux, I'evdque Guillaume Leboux n'ouvre son seminaire a qtu' ceux qui ont
appris leur philosophic et itudie pendant deux ans la theologie 6 ). A Auch, nul n'est admis au seminaire a qu'il n'ait
i. D. Bessin, op. cit., p. 57. - 2. Ibid., p. 33t.
3. Ibid., p. 571.
4. Ibid., p. 571.
5. Ibid., p. 448.
6. Bulletin de la Societe historique du Perigord, 1874, p. 1;6.
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au moins trois ans de thiologie bien employes' i II faut
egalement trois ans de theologie pour rtrereju au siminaire de Bayonne'. A Poitiers, depuis 7 10, la duree de la
philosophie est elle-meme riglee. On n'entre genaralement
pas dans l'tat ecclisiastique sans avoir fait son quinquennium, c'est-a-dire deux ansnes de philosophic et trois ans
de thiologie; la derniere de ces cinq annees se faisait seule
au seminaire proprement dit 3 .
Les seminaires de ce type n'ont donc pas pour objet d'initier les clercs aux itudes thdologiques; ils soot reserves
eeux qui s'y sont diji livrisplusieursannies. Le r6Ie de ces
maisons est de preparer les clercs aux saints ordres, de les
former aux vertus de leur itat, de les dresser aux fonctions
sacries. C'est ainsi qu'i Amiens, par exemple, I'iveque
recommande aux clercs qui font leurs etudes aupr6s des
Facultis de theologie de venir passer dans son seminaire
Sl'intervalle qui se trouve entre le baccalaureat et la licence' I.

Que pouvaient bien apprendre au juste les clercs gradues
ou instruits dans les seminaires? L'archeveque d'Auch,
Francois de Montillet, va nous le dire avec une pricision
que je n'ai trouvie nulle part aussi nette. * L'itude, dit-il
dans une de ses Instructionspastorales,doit faire l'occupation d'un sujet qui est au seminaire, non pas precisiment
l'etude des questions theologiques, ce n'est pas leur temps,
il faut avoir appris ces choses avant d'y venir, mais celle de
'Ecriture, des saintes regles de I'Eglise dans l'administration des sacrements et surtout de celui de la pinitence, des
ceremonies des rubriques, du rituel, des constitutions du
diocbse, l'itude par-dessus tout de la science des saints et
r. Recueil des Statuts synodaux du dicchse d'Auch, p.
louse, 1770.

3

9. Tou-

2. V. Dubarat, le Missel de Bayonne de i543, cccxtuv. Pau, g90o.
3. Bulletin de la Societides antiquairesde I'Ouest, 4* Srie, 1844,
p. 69.
4. Actes de 1'Eglise d'Amiens, t. II, p. 32o. Amiaen, 1848.
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qui fait les saints, c'est-o-direde cette 6minente science qui
enseigne i parler a Dieu, i prier, a m iditer, ritude de la
conduite des moeurs, des sentiments, du langage, de l'int4rieur, de l'extirieur d'un digne pretre dans tous les divers
dtats ou il peut etre place par la divine Providence, l'6tude
enfin de soi-meme, de ses penchants, de ses inclinations,
de ses tentations, des preservatifs, des pr6cautions et des
remides dont il faudra user toute sa vie'.
Ceci itait 4crit en 1770, c'est-i-dire au dclin de I'ancien
regime; mais ces seminaires n'en avaient pas moins existd en
France dbs 'origine de cette institution. Ce sont ces itablissements que dcsignait le cardinal de Richelieu quand, dans
son Testament politique2, il recommandait i Louis XIII de
ne choisir des v&iques que parmi i ceux qui auront passi
un temps consid6rable apres leurs etudes i travailler auxdites fonctions dans les seminaires qui sont etablis pour
les apprendre'i.
II est une autre categorie de seminaires ou I'enseignement de la theologie ne tient pas, en fait, plus de place que
dans ces derniers. Rapproches comme eui des colleges ou
des facultes, ils s'en distinguent en ce qu'ils ne supposent
pas achevees les etudes de theologie theorique. Ils aident
plut6t i les faire en offrant A ceux qui s'y livrent un asile
et un rigime de vie appropries i leur caractere et A leur
vocation. Sans s'interdire de contr6ler les itudes acadimiques de leurs elvves, de les compliter meme a l'aide de confirences, de repetitions ou d'argumentations, presid6es i
lint6rieur par des maitres qui font meme parfois des cours
complets pour cenaines categories d'eleves, ils visent surtout i donner aux jeunes clercs, avec les connaissances pratiques ct professionnelles resties en dehors de lenseignement universitaire, les vertus de leur itat. Chez eux, la
i. Recueil cit, p. 42.

Maximes d'Etat ou Testament politique XArmand du Plessis,
cardinal due de Rickheieu, t. I, p. 107. Paris, 1764.
2.

-- 714formation religieuse et morale n'est done pas ajournde a la
fin des etudes theologiques; elle les accompagne. Les seminaires places aupres de nos instituts catholiques rappellent,
i beaucoup d'egards, ce type autrefois tres repandu en
France. La plupart des dioceses qui possidaient de facuhlts
de theologie on des colleges oi se donnait un enseignement thiologique n'en connaissaient point d'autres 1. SaintSulpice en est le representant le plus connu 2. Mais combien d'autres, soit a Paris, soit en province, s'ouvrent aussi
aux jeunes gens desireux de conquerir, les grades thiologiques ou simplement de faire leurs etudes cl6ricales obligatoires? La plupart des seminaires tenus par les Eudistes,
les Oratoriens, les Doctrinaires, et autres religieux furent
ainsi rattaches a leurs colleges, si bien rattachis meme,
comme a Mende 3 , &Alais *, i Lavaur s, a Tarbes ', etc.,
que seminaire et college vivent de la meme vie, soumis i
la meme regle, usant du meme personnel et des mdmes
libertes de rexternat, a la difference pr6s des lemons de
theologie et de quelques exercices de pieti reserves aux
siminaristes. II en fut de meme pour les seminaires tenus
par les Jesuites quand ces religieux se furent decidis,
en 1683, a prendre la direction de ces etablissements 7. Partout ils se contenterent de placer deux ou trois religieux,
avec le titre de directeurs, a la tete des seminaires; les eleves
r. Toulouse, par exemple, qui comptait cinq seminaires, les avait

tous de ce type. Cf. [Vieusse], Mimoires historiqueset chroniques sur
les seminaires etablis dans la ville de Toulouse. Toulouse, 1852.
2. Cf. Memoires de 'abbe Baston, publies par J. Loth et Ch Verger, Paris, 1897; Vie de M. Emery, Paris, 1861, t. 1, p. 84 et suiv.;
Meric, Vie de M. Emery, Paris, i885, t. I, p. xg et suiv.
3. Archives du Parlement de Toulouse, Edits, t. XX, f* 385 r;
t. XXII, f 104; t. XXIV, f 291; t. XXV, f 275.
4. Ibid., t. XXVIII, f ix3; t. L, P i8o r.
5. Ibid., t. XXV, f- 21.
6. L'abb6 L. Dantin, Francois de Gains de Montaignac. Tarbes, 9go8, p. 25 et suiv.
7. Institutum Societatis Jesu. Roma, '869. p. 364. - L. Bertrand,
Correspondancede M. Louis Tronson. Paris, 1904, p. 486.
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recoivent leurs soins au point de vue spirituel seulement,
mais pour les legons de theologie, ils vont les recevoir au
college, et les cours y durent rigulierement quatre ans.
C'est ce qui se pratique a La Flche, a Pont-a-Mousson, A

Rouen, a Toulouse, A Lyon, A Albi, a Carcassonne, a Perpignan, a Rodez .
Dans les villes oit existaient plusieurs cours de theologie,
il itait generalement laiss6 aux seminaristes toute libert6
de suivre ceux qui avaient leurs preferences. A Paris, les
eleves vont presque indifferemment h Navarre ou a la
Sorbonne2. A Poitiers, les eleves du siminaire SaintCharles frequentent indistinctement les cours fairs par les
Dominicains dans leur couvent, ou ceux du college o/i
professent des pretres seculiers 3. Parfois meme, tel 6veque,
comme, par exemple, Nicolas Colbert, i Rouen, se pique
de laisser aux clercs a la libertc de choisir entre les professeurs du college des Jesuites et ceux de son seminaire ' ..
i. Cf. entre autres P. de Rochemonteix, Un college de Jesuites aux
dix-septi4me et dix-huititme siecles; le college Henri IVde la Fliche.
Paris, 1889, t. IV. p. 17 et suiv.; Martin, op. cit., p. 34o; Hamy,
Documents pour servir a I'histoire des domiciles de la Compagnie de
Jesus, Paris, s. d., p. i3 et suiv., et le Ratio studiorum.
2. Manuscrit Legrand,conserve dans les archives de Saint-Sulpice.
Sur ce manuscrit, je ne puis que renvoyer a Bertrand, Bibliothlque
sulpicienne ou Histoire littirairede la Compagnie de Saint-Sulpice
3
Paris, 19oo, t. 1, p. 89. Je dois la communication de ce ms. a M. E.
Levesque, le tras obligeant bibliothecaire de Saizt-Sulpice, '6rminent
directeur de la Revue Bossuet. Je le pris de vouloir agr6er ici I'expression de ma vive gratitude.
3. Bulletin de la Societe des antiquaires de FrOuest, 1844, p. 69.
4. Bessin, op. cit., p. 626. II est vrai que les Jesuites, dans une
requite adressee au roi sur cette affaire, ne sont pas tout a fait de
lavis de 1'archevdque.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
340. - Essai d'histoire de saint Vincent de Paul dans le
diocese de Versailles, par P.-M. PAGck, ancien professeur
d'histoire, cure de Bures (Seine-et-Oise). - I. Arrondissement d'Etampes. Versailles, librairie de l'Evchi, 36, rue de
Satory. Volume de 95 pages, illustrd. Prix : papier ordinaire, 3o centimes net; ddition de luxe : i franc net.
En tite de cette tres interessante etude, on lit la lettre suivante de
Mgr Gibier, Cdvque de Versailles, qui loue hautement la publication
de M. l'abb6 Pages, dont nous venons de transcrire le titre :
SEvveche de Versailles, le 14 juillet 1909.
a Cher Monsieur le Cure,
c Votre travail sur 'histoire de saint Vincent de Paul dans rarrondissement d'Atampes m'a vivement interess6 et profondiment idifi6.
* Le fruit de vos intelligentes et courageuses recherches est vraiment surprenant. Vous les aves entreprises par obeissance; aussi le
succes extraordinaire ne me semble pas sans quelque analogie avec
la peche miraculeuse. Dieu a magnifiquement b6ni votre labeur perseverant.

a Par un rcit puise aux plus pures sources historiques, vous
expliquez et reliez tris bien les documents remarquables par leur
nombre et leur intiret; en vous lisant, on vit au dix-septitme siecle,
en l'aimable compagnie de saint Vincent de Paul, des Peres de la
Mission, des Filles de la Chariti, des habitants d'Etampes et de la
population rurale de la r6gion de Valpuiseaux.
* Une illustration choisie et abondante donne a votre precieux travail un attrait et un charme de plus.
a Nous avons fti bien inspire en vous choisissant comme secretaire de la Commission nommee pour la preparation des fetes religieuses en Phonneur de saint Vincent de Paul & Bouville, Valpuiseuz, Orveau, Puiseiet-ie-Marais et la For6t-Sainte-Croix.
a Recevcz, chez Monsieur le Curi, mes remerciements et mes f6licitations pour votre beau travail qui interessera et 6difiera vos nombreux lecteurs.
.( C'est de grand caeur que )e bInis l'ceuvre et P'obvrier.
* -- CHaLs,
eveque de Versailles. a
Entreautres documents mis au iourdans cette interessante brochure,
lauteur a cite l'acte de donation de la ferme de Frennoville i la
Congr6gation de la Mission. De cette ferne de Frenneville sont
daties plusieurs des lettres de saint Vincent. Voici cc que dit l'auteur
(p. 3o):

a Le don de la ferme de Frenneville, paroisse de Valpuiseaux,
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canton de Milly, arrondissement d'Etampes, par Mme la presidente
de Herse a saint Vincent de Paul, a et6 1'occasion providentielle de
la p6nitration et de l'influence du saint dans cet arrondissement
d'Etampes.
. Cette ferme a 6et enlevie aux Lazaristes par la Revolution et
vendue Ie ig novembre 1792 (Archives de Seine-et-Oise).
a Nous avons trouve aux Archives nationales (S. 6668) Pacte de
donation; il est date du 23 juillet 1635. Le debut, tres remarquable,
interesae notre travail, nous le publions pour idifier nos lecteurs :
c Pr6sente en sa personne, Dame Charlotte de Ligny, veuve de feu
g messire Michel Vialard, vivant Seigneur de Laforest, Herse et
a autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils,son ambassadeur en
a Suisse, demeurant i Paris, rue Pavee, paroisse Saint-Andrd-desa Arts.
a Laquelle Dame ayant considere que, par la grace de Dieu, les
s habitants des villes, outre 1'assistance spirituelle qu'ils oat de leurs
a Cures, ont encore celle de quantite de bons docteurs et Religieux,
a et qu'il n'y a que le pauvre peuple des champs qui est destitui de
cce secours et que a faute de cela ils vivent, la plupart,dans 'ignoa rance des ;hoses nicessaires au salut et le misusage des saints
a sacrements.
a Les pretres de la Congregation supplient autant qu'il leur est
;ossible i ce besoin, s'en allant de village en village pricher, catep
a chiser et faire faire confession g6nerale au pauvre peuple sans aua cune retribution ni bienfait de ces pauvres gens.
c Ils font leur possible d'accorder les differends qu'iis y trouvent
" et d'6tablir la Confrerie de la Charite pour assister les pauvres
" malades de ces lieux et ils ont fait tout cela jusqu'a present avec
4 Benidiction comme cette m6me Dame a reconnu, par les cftets en
4 sa terre de Laforest et autres oi ces messieurs ont travaille avec
Kune charite toute apostoliquc. C'est pourquoi ladite Dame aurait
a disir6 procurer ce bien aux sujets et habitants de ses terres a peri petuite, m6me de faire exercer les fonctions de la dite Mission pena dant la vie d'elle et du sieur Prieur de Bu, son second fils, et en
a tous les autres lieux et endroits qu'il leur plaira. Et ain que l'effet
a de son intention ne puisse etre a charge aux dits pretres, de son
a bon gre, franche at libre volonti, a Reconnu et Confess avoir
wdoane, cid, quitte, transporle et delaisse et par ces pr6sentes cede,
C quitte, transporte et ddlaisse, du tout, d6s maintenant et toujours,
a par donation pure et simple et irrevocable faite entre vifs 4en la
a meilleure forme que donation pent avoir lieu,sans toutefois aucune
a garantie ni recours quelconque, a 1'encontre d'elle, ses hiritiers et
e ayant-cause en quelque sorte et maniere que ce soit, a la Congrea gation des pretres de la Mission etablie dans le prieur6 Saint-Laa zare-les-Paris, ce acceptant, par M. Vincent de Paul, pretre superieur
a de ladite Congregation, Francois du Coudray, Jean de Horgny,
9 Francois Soufflier et Daniel Grenu, tons pretres de iadite Mission.
a pour ce pr6sents, le fond et propriets de deux fermes appartenant
Sa la dite Dame de son propre par partage fait avec les sieurs et
a dames coheriticrs de d6funt M. Jean de Ligny, seigneur de Ratilly,
a conseiller du Roi en ses conseils; la premiere d'iceles fermes sise
( au village de Mepuis en Beauce, et la deuxi6me sise an Petit Fres.
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4 neville, paroisse du Val de Puiseaux au dit pays de Beauce, con-

a sistant en batiment, cour, jardin, sept vingts arpents de terre en
plusieurs pieces et un petit taillis... &

a

347. Nous avons signald, de temps a autre, pour guider dans la
conduite des 6coles menageres, divers ouvrages qui peuvent Ctre
utiles aux securs, directrices de ces ecoles. En voici un nouveau que
nous mentionnons avec plaisir : Causeriesfamilieres avec les jeunes
flies de la campagne sur I'Lconomie domestique, l'hvgiene et l'education des enfants, par Mme DE LAVAUs DE LABOISSR. Preface de

Mme Henriette BRUNHES. t vol. in-i8 grand jesus, de la collection
Enseignement mtnager, relie toile souple, i fr. 6o (Port : o fr. t5).
Bloud et Ci*, 6diteurs, 7, place Saint-Sulpice, Paris, 6°, et chez tous
les libraires.
Mme de Lavaur publie, chez I'editeur Bloud, une serie de petites
conferences pratiques sur rEconomie domestique, llygiene, l'Aducation des enfants, qu'elle a faites I'annee derniere i un groupe de
jeunes filles de son voisinage. Ces pages constituent,en meme temps
qu'un recueil d'utiles recettes, un vrai petit traite de morale domestique. L'auteur a compris, au contact de la realiti, que la pratique
constante et journaliere de ces modestes vertus du foyer : I'ordre, la
proprete, Ia bonne education des enfants, ne pouvait rdsulter pour la
menagere dela seuleconnaissance d'un nombre plus ou moins grand
de recettes, mais qu'il fallait installer ces vetus dans sa vie meme
et que, pour y arriver, comme pour assurer une bonne direction a
ses enfants, la mere doit 6tre parfaitement chr6tienne.
Pour se renseignerd'une maniere un peu habituelle sur ces sujets,
nous signalons de nouveau une publication paraissant chaque quinze
jours en quatre pages seulement: l'lnstitut populaire, Bulletin des
~aures d'education et de bienfaisance. On s'abonne, 171, rue Descartes, i Roubaix (Nord). Prix de l'abonnem•nt : i franc par an.
342. Vocabulairefranfais-!atin-grec. Mots usuels de la

prose classique, par Louis DILLIES, superieur du seminaire Saint-Vincent-de-Paul a Wernhoutsburg-Zunden
(Hollande). Paris, Poussielgue, 1909. Un vol. in-8 de
270 pages.
Sous le titre que nous venons de transcrire, nous est prisenti un
livre qui, nous le pensons, paraitra a plus d'un lecteur attentif ce
qu'il nous a paru a nous-meme un livre vraiment nouveau, un livre
tr6s pratique, un livre (cela etonnera peut-etre) tout i fait int6ressant. - Cest un livre vraiment nouveau, car nous ne connaissons
pas de dictionnaire fraonais-latin-grec qui, sous ce format, nous
presente un ensemble si complet et si ingenieusement dispose. La
premiere et principale partie donne le moyen i la memoire, et sonvent A l'intelligence, de passer de nos mots frangais aux mots latins
et aux mots grecs correspondants. L'index alphabetiquelatin vient
ensuite, et enfin l'index alphabetique grec : ils sugg&rent le mot fran-
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;ais. En sorte que I'e61ve attentif se meut bient6t a I'aise dans ces
trois langues et se familiarise, on peut le dire, simultandment avec
elles avec une rare promptitude.
C'est un livre tres pratique; ce que nous venons de dire l'indique.
Les resultats de la m6thode employee ici le montrent. Nous avons
eu Ioccasion d'en 4tre le truoin, et nous en rendons pleinement temoignage. En tate du palmares du seminaire Saint-Vincent-de-Paul
i Wernhout pour 1'annee t9o8-1909, on lit,entreautres observations,
colle-ci : a Toutes les compositions sont faites sans le secours d'aucan livre. On a tol6re provisoirement I'usage du lexique grec-franoais pour la theme grec, et du lexique latin-frangais pour les vers
latins. > Des elves qui, sans se plaindre et avec une promptitude et
un succes q-'e nous avons constates, savent se tirer d'affaire avec ce
minimum de secours - nous parlerions mieux peut-&tre en disant
avec ce minimum d'impedimenta - appbrtent le meilleur temoignage
i la methode d'enseignement qui est employee avec eux.
On pourrait taxer de paradoxe ce que nous avons dit plus haur. en
prsentant ce livre - un vocabulaire - comme un ouvrage auquel
on pouvait trouver un grand intert. Certes, aux esprits que possede
le vice de P Aincuriosite a dont se plaignait autrefois Tacite, incuriosa aetas, etc., nous avouons que ce livre ne sera que cc qu'ont 616
un grand nombre d'autres vocabulaires; mais au grammairien ou au
letre, quel qu'il soitqui se plait i la philosophic des mots, les observations de la quatrieme colonne de ce livre, indiquant la parente des
expressions qui rendent la mime pensee dans les trois langues, ou
graduelle transformation, toutes breves qu'eiles sont, procureront un
veritable plaisir. Le professeur se trouvera ramend, et I'eleve sera
initid ainsi aux savats travaux des dcrivains sur la linguistique et
des auteurs de grammaires historiques.
**

Nous avoas In, dans ces derniers temps, les regrets exprimes dans
divers journaux sur le fi6chissement de la connaissance du latin dans
les etablissements eccclsiastiques. Cela nous a paru un peu excessif
on trop.gendralise. L'un de ces journaux (I'Univers, 18 aofit 1909)
estime que a pour rendre A l'etude du latin la place qui lui convient
dans l'enseignement clerical, il va falloir reformer cet enseignement
du haut en bas, sur toute la lignee. Et encore, ii dou:e que I'on y
riussisse. 11 nous semble que c'est la prendre un peu la chose au
tragique, comme, d'ailleurs, on I'a fait quelquefois dans ce journal :
timoin les solennels anathemes contre l'inoffensif Esperanto.
Nous venons de mentionner un petit seminaire oi les eleves, a sans
le secours d'aucun livre p, comme nous le constations tout i 1'heure,
traduisent courammient les textes classiques correspondant a leur
classe, oh les eleves, a sans le aecours d'aucun livre s,6crivent rapidement et correctement le latin. Que veut-on de plus? Et pourquoi
vouloir tout bouleverser a du haut en bas *
Si l'on desire qu'ils parlent !e latin dans les grands seminaires
(ceci est une question que nous n'avons pas a examiner),qu'on le parle
avec eux dans I'enseignement et qu'on le leur fasse parler : ils y sont
aptes. Est-ce que I'on veut faire revivre lusage d'dcrire en latin sur
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les matieres ecclesiastiques, comme ont fait Baronius at Noel Alexandre
sur l'bistoire ecclesiastique, comme a fait Bellarmin dans ses Cowtroersias adversus hujus temporis haereticas, comme l'a pratiqu6
Estius dissertant sur les 6pitres de saint Paul : car encore aujourd'hui,
I'on crit sur la theologic de saint Paul, encore aujourd'hui, on a i
controversercontredes hertiques de notre temps, encore aujourd'hui,
et plus aujourd'hui que jamais, on a i discuter des points de l'histoire eccl"siastique. Veut-on que cela se fasse en latin (lci encore,
c'est une question que nous n'examinons pas.) Mais nous faisons remarquer que des jeunes gens qui, a la fin de leurs etudes d'enseignement secondaire, peuvent 6crire correctement et rapidement en latin
( sans te secours d'aucun livre a pourront etre dresses facilement i
ce que Ion parsit ,ouhaiter, sans qu'il y ait mettre les chosessens
dessus dessous dans les methodes actuelles d'enscignement.
*

Nous avons present6 ces riflexions A foccasion du livre que nous
voulions annoncer et des resultats sur la pratique de Ia langue latine
que nous avons constatis avec une vive satisfaction dans un etablissement ecciesiastique. Ce livre et ces resulats font honneur a I'auteur,
le distingue supdrieur de Fl'ablisscment, aux professeurs et aux eleves
du petit siminaire de Saint-Vincent-de-Pail i Wernhout.
A. MILOn.

343. Vicomte BaRENEM DE MONTMOAuND. Conferences de

psychologie religieuse. Saint Vincent de Paul; conferencefaite le x8 mai Igo8 a MM. les itudiants du seminaire Saint- Vincent-de-Paul, a Paris. (Extrait de Is Revue
de philosophie.) Imprimerie de Montligeon, 19o9.
M. de Montmorand, auteur d'une remarquable sarie d'etudes sur
la Psychologie des mystiques catholiques, a donne, dans la confirence que nous venons de mentionner, une analyse tr6s penetrante
de 1'Ame et des ideas de saint Vincent de Paul. II a paint Ie a saint
traditionnel a et en mime temps 'Ie a saint tres moderne a dont le
genie 6tait particulierement actif et organisatiur. II montre en lui
< un grand innovateur a.
Nous citerons un fragment des premieres pages de cette 4tude
C'est i propos de la tendance actuelle a tout a laiciser a. Certes
cette aversion pour toutce qui a le caractere monastique ou religieux
est desolante; mais saint Vincentde Paul P'avait deji rencontrie sur
son chemin, et il d6clarait que a c'etait pitii * de voir cetteantipathie
pour les religieux. Or, que faire en cette situation ? Saint Vincent de
Paul s'est souvenu de la conduite apostolique de saint Paul et il 'a
appliqute avec audace: a Je me suis fait faible avec ceux qui sont
faibles a, dcrivait I'ap6tre, et je me suis adapt6 & eux et i leurs idees
c afin de les gagner tous i Jdsus-Christ s.
Et alots, ecrit.'auteur que nous citons (p. 6), saint Vincent de Paul
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Sa laicis6 la charite. Jusqu'a lui, I'exercice permanent et regld de
k charite etait Ie fait exclusif des ordres religieux. II a mis les laiques
au premier rang des corviables volontaires v qui se consacrent au
service des pauvres. Lalques, le, membres de ses charitisde paroisse;
laiques, ses membres de la charite, qui firent de si grandeschoses;
laiques, ses Filles de la Chariti, pour lesquelles il ne voulut ni c16.
ture, ni costume special, et qu'il prdvint en mille endroits de sesconferences et de ses lettres, contre I'csprit de religion. Malheur, ecrivait-il, i celui qui parlera de les faire religieuses. a - Par ces mots,
lies faire religieuses a nous supposons que le saint n'entendait pas
simplement qu'il ne fallait pas les faire inscrire sur le catalogue
ecclisiastique des Instituts religieux, mais qu'il entendait plus que
cela. En face de I'aversion lamentable qu'on avait alors, - aujourd'hui, c'est de l'hostilit6 -, contre lea communautes religieuses, en
face aussi du nouveau ministtre qu'il voulait leur confier et qui
reclamait, aec non moins de vertu, plus de liberte dans leurs mouvements que n'en one les religieuses, ii protestait contre cequi pourrit exterieurement les faire passer avec fondement pour des religieuses.
Citons encore de ce remarquable discours ua autre passage relatil,
lui, i la nature des oauvres. Le voici: a Non seulement Vincent de
Paul a laicise la charite, mais it a distingue, ce qu'on n'avait pas fait
jusqu'a lui, le pauvre du mendiant. Le pauvre, c'est notre frdre malheureux, tombd le long du chemin ; i se rel6vera pour peu qu'on ly
aide, et ii a drit i toute notre cordiale assistance. Le mendiant de
profession, c'est le parasite impudent qui vit aux depens du pauvre:
il detourne i son profit une partie des secours et de la pitid qui
devraient aller au pauvre seul. Cette distinction entre le pauvre et
l mnendiant est tres feconde en consequences. Si, en effet, le mendiant n'est qu'un parasite avide et nuisible, on doit riser a sa suppression ; si le pauvre, en revanche, a droit i notre assistance, nous
derrons nous efforcer, non par le moyen de Iaum6ne (l'aum6ne
manque le plus souvent son but et n'est jamais moralisatrice), mais
bien plut6t en lui assurant un travail remundrateur, de lui rendre,
dans la societe, la place qu'il a momentanement perdue. La distinction entre le pauvre et le mendiant entraine comme consequences
ces deux idees, qtui sont les iddes directrices de la charit6 moderne:
I'idee de la suppression de la mendicite et celle de I'assistance par
le travail. k (P. 7.)
L'auteur renvoie pour les d6tails & l'une des meilleures vies de
saintVincent de Paul qui aient etc icrites, celle de M. Emmanuel de
Broglie, que nous avons mentionnee pricedemment dans les Annales.
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LISTE DES

ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE
XVI.

-

SOUS

M.

ANTOINE

FIAT

(Suite.)
I885. Agen (Lot-et-Garonne), H6pital des alienes.

Alicante (Espagne, Valencia), Asile N.-D. du Remede.
Ambato (Equateur), H6pital.
Amiens (Somme), parcisse Saint-Firmin, M. C.
Armentieres (Nord), H6tel-Dieu.
Artena (Italie, Rome), Asile Saint-Roch.
Ascea (Italie, Salerne), pres Castelnuovo, Ambulance.
Astorga (Espagne, Leon), H6pital Saint-Jean-Baptiste.
Beyrouth (Syrie), H6pital.
Bientina (Italie, Pisa), Ecole.
Bordeaux ,Gironde', M. C. Saint-Augustin.
Bribiesca (Espagne, Burgos), Bienfaisance.
Broumana (Syrie), Enfants-Trouves.
Buggeru (Italie, Sardaigne), H6pital.
Burgos (Espagne, Vieille-Castille;, Asile Saint-Joseph.
Busto-Garolfo (Italie', Asile.
Cadix (Espagne, Andalousie), Asile Saint-Joseph.
Calatafimi (Italie), Orphelines.
Carcare tItalie, Genova), Asile.
Carrion de los Condes (Espagne, Palencia), H6pital.
Casamassima (Italie, Bari), Orphelinat.
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), Ecole.
Cholet (Maine-et-Loire), Creche.
Constantine (Algirie). H6pital civil.
Cosenza (Italie); ouvroir Saint-Joseph.
Coucouch (Turquie, Macedoine), M. C.
Douai (Nord), Usine.
Douvres (Angleterre), M. C.
Ehrnau, po:te Mauthern (Autriche, Styrie), Incurables.
Esztergom (Hongrie), H6pital Croix-Rouge.
Frasso-Talesino (Italie), H6pital.
Fresnoy-le-Grand (Aisne), Asile de vieillards.
FUnfkirchen (voyez Pecs).
Gran (Hongrie), Orphelinat.
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Graz (Autriche;, H6pital de la Ville.
Gyongyos (Hongrie, Heves), Orphelinat.
Ibarra (liquateur), H6pital, Ecole.
Kirchbuel (Autriche, Tyrol), M. C.
La Serena (Chili), Orphelinat.
Latacunga (Equateur), Hopital.
Lille (Nord). Creche.
Londres (Mill-Hill), M. C.
Manille (Philippines), Asile Saint-Vincent.
Messine (Sicile). H6pital militaire.
Milan (Italie), Ouvroir.
Mill-Hill (Voyez Lopdres).
Monsampictrangeli (Italie), Ecole.
Moron (Espagne, Siville), H6pital.
Nagy-Kanisza (Hongrie), H6pital genera'.
Naples (Italie), H6pitaldi Loreto.
Newcastle (Angleterre), Orphelinat.
Pecs ou Funfkirchen (Hongrie;, H6pital.
Philadelphia (E.-U., Pa.), Enfants-Trouves et maternit&.
Pontassieve (Italie, Rome), Asile Saint-Joseph.
Prossedi (Italie, Rome), Asile Gabrielli.
Rakos-Palota (Hongrie, Pest), Orphelinat.
Revello (Italie, Cuneo), Asile.
Rome (Italie). Creche.
Saint-Gilles (Gard), Ecole.
Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrenees), M. C.
San-Baudilio di Llobregat (Espagne, Barcelone), Aliends.
Saragosse (Espagne, Aragon), Asile d'enfants.
Schwoich, par Kufstein (Autriche, Tyrol), Ecole.
Specchia Preti (Italie, Lecce), H6pital.
Szob, par Pest (Hongrie), Ecole Sainte-Louise.
Torre Santa Suzanna (Italie, Lecce), Asile Sainte-Suzanne.
Trapani (Italie, Sicile), Ouvroir Saint-Joseph.
Trencsen (Hongrie), Hopital.
Treviglio (Italie, Bergamo), Ricovero.
Valdemoro (Espagne, Madrid), Asile des orphelines de la
garde civile.
Varsovie, H6pital Zapasowy.
Vic-sur-Seille (Alsace-Lorraine), Orphelines.
Wolfstahl, par Hainbourg a/d Donau (Autriche), Asile.
Wongrowitz(Pologne, Prusse), H6pital.
Zogno (Italie, Bergamo), Asile.
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1886. Autun (Sa6ne-et-Loire), Enfants de troupe.
Barbacena (Brisil), H6pital.
Biarritz (Basses-Byrenees). M. C.
Billom (Puy-de-Dome), Enfants de troupe.
Cagliari (Italie, Sardaigne), Dep6t Mendicite.
Carbonaro (Italie, Bari), Hospice.
Catania (Sicile), Orphelinat Sainte-Agathe.
Cavite (Philippines), H6pital Saint-Joseph.
Cerreto-Sannita (Italie), Asile.
Conception (Chili), Hospice.
Corinaldo (Italie, Ancona), H6pital.
Dronero (Italie, Cuneo), Ouvroir Saint-Joseph.
Epernay (Marne), M. C.
Fermo (ltalie, Marches), Hospice.
Figueras (Espagne, Gerona), Asile Villalonjo.
Fossanova (Italie, Roma), Asile.
Funfkirchen (voyez Pecs).
Genes (Italie), M. C.
Graz (Autriche). H6pital. Sanatorium Mariagran.
Gy6ogy6s (Hongrie. Heves), M. C.
Iglesias (Italie, Cagliari), H6pital.
Illiers (Eure-et-Loire), Institution d'Aveugles.
Jerusalem (Palestine), M. C.
Kiou-Kiang (Chine), Orphelinat.
La Havane (Cuba), College Domicile Jdsus du Mont.
Lequeitio (Espagne, Biscaye), H6pital.
Livourne (Italie), Hospice.
Lugano (Suisse, Tessin), Orphelinat.
Madrid (Espagne), Asile Notre-Dame-de-la-Merei.
Maglie (Italie), H6pital.
Matanzas-Versalles (voyez Versalles, ci-dessous).
Monsummano (Italie, Lucca), Asile.
Montreuil sur-Mer (Pas-de-Calais), Enfants de troupe.
Nagyszombat (Hongrie, Porsony), Orphelinat.
Nagytapolcsany (Hongrie, Nyitra), H6pital.
Nagyvarad (Hongrie, Bihar), M. C.
Nogent-les-Vierges (Oise), H6pital.
Nyitra ou Neutra (Hongrie), M. C., Orphelinat.
Orsay (Seine-et-Oise), Ouvroir, Orphelinat.
Palaiseau (Seine-et-Oise), Misericorde.
Pecs ou Funfkirchen (Hongrie, Baranya), Orphelinat du
Comitat.
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Quintana de Valdivielso (Espagne, Burgos), Hipital.
Rivarola-fuori (Italie, Mantova), H6pital.
Rome (Italie), H6pital d'enfants estropies.
Saint-Hippolyte-du-Gard (Gard), Enfants de troupe.
Saint-Mihiel (Meuse), M. C.
San Francisco (E.-U., Californie), Ouvroir Saint-Francis.

Santurce (Porto-Ricoi. Convalescence.
Shang-hal (Chine), H6pital, M. C.
Tapolczany (Hongrie, Neutra), H6pital.
Turin (Italie), Ouvroir, M. C. S.-Donato.
Tyrnau (Hongrie), Orphelinat de garcons.
Versalles (Cuba), H6pital Saint-Nicolas.
Vienne (Autriche), Liebhartgasse, 56, H6pital Stephanie.
Villanueva (Espagne, Ciudad Real), Asile d'enfants.
Villeneuve (Seine-et-Oise), Fourneau.
York (Angleterre), M. C.
1887. Admont (Autriche, Styrie), Ouvroir.
Agugliano (Italie, Ancona), Asile.
Andelys (Les) (Eure), Ecole militaire.
Avize (Marne), Hospice.
Barcelone (Espagne), Asile Saint-Jean-Baptiste.
Bejucal (Cuba), H6pital Sainte-Suzanne.
Bermeo (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Bethlem (Syrie), H6pital.
Budapest (Hongrie), Theresienstadt, Konigsgasse. Institution d'aveugles.
Buenos-Ayres (Republique Argentine), Orphelinat del
Pino.
Butgenbach (Prusse rhdnane), Asile.
Caffagiolo (Italic, Firenze), Asile.
Cagliari (Italie. Sardaigne), Ricovero.
Carthagene (Espagne, Catalogne), Ecole de Saint-Antoine.
Castelvetro Piacentino (Italie, Piacenza), Ricovero.
Dummanway (Irlande), M. C.
Esztergom (Hongrie), Ecole.
Fermo (Italie, Marches), Asile de vieillards.
Fojano della Chiana (Italic, Arezzo), Hospice.
Fontenay-le-Comte (Vendee), Ecole.

Glasgow (Ecosse), Refuge.
Guatemala (Guatemala), Hospice.
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Hartberg (Autriche, Styrie), Hospice.
Hazebrouck (Nord), O. Warein.
Isernia (Italie, Campo Basso), H6pital.
La Boissiere (Seine-et-Oise), Orphelinat.
Lebrija !Espagne, Seville), H6pital.
Lille (Nord), Creche Sainte-Marie.
Lisbonne (Portugal), Hospice du Rego.
Logrono (Espagne, Rioja), Asile provincial.
Logrono (Espagne), Hospice, Ecole.
Manchester (Angleterre), Misericorde.
Mihaly (Hongrie, Sopron), Ecole.
Mill-hill Londres (Angleterre), icole Saint-Vincent.
Montegranaro (Italie, Toscane). Hopital.
Montiglio (Italie, Piemont). Asile.
Nagytapolcsany (Hongrie, Nyitra), Ecole.
Naples Posilippo (Italie), Asile Reine-Margoerite.
Nice (Alpes-Maritimes), Hospice LenvaL
Olivenza (Espagne, Estramadure), H6pital de la Chariti.
Paredes de Nava (Espagne, Palencia), Hospice.
Pen-Bron (Loire-Infirieure), H6pital maritime.
Peralta (Espagne, Navarre), Hospice.
Pieve di Cento (Italie, Ferrara), Hospice.
Pise (Italie), Orphelinat.
Plaisance (Italie), Alien6s.
Portoviejo (Equateur), Ecole.
Raincy (Le) (Seine-et-Oise), Orphelinat.
Recanati (Italie, Macerata), H6pital.
Rego, pr&s Lisbonne, H6pital d'enfants, Ecole.
Reichenberg (Autriche, Boh8me), Asile.
Salzbourg-Maxglan (Autriche), Asile d'enfants.
San-Anton, pres Carthagene (Voyez ci-dessus Carthagene).
San-Francisco (Etats-Unis. Californie), Ecole.
San-Sebastian (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Santiago de la Puebla (Espagne, Salamanca), H6pital.
Segura (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Segura (Espagne, Guipuzcoa), Hospice, Ecole.
Setravezza (Italie, Lucca), Asile.
Sitzendorf, poste Ziersdorf (Autriche), Asile.
Tapolcsany (Hongrie), Ecole.
Tenczynek, poste Krzeszowice (Autriche, Galicie), Ecole.
Toledo (Espagne, Nouvelle-Castille), H6pital Saint-JeanBaptiste.
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Totana (Espagne, Marcia), H6pital de la Purissima Concepcion.
Valparaiso-port (Chili).
Vichy (Allier), Bienfaisance.
Vienne (Autriche), Faub. Nea-Lerchenfeld, H6pital dpidemique.
Villenoy (Seine-et-Marne), M. C.
Waidhofen (Basse-Autriche), Hospice.
Wardom (Angleterre), M. C.

s888. Anina (Hongrie, Krasso-Szoveni), Hospice.
Ance (Basses-Pyrenies), M. C.
Bagnolo del Salento (Italie, Pouille), Asile.
Barbacena (Bresil), Hospice.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Asile du Parc.
Betera (Espagne, Valence), Asile d'cnfanrs.
Borgotaro (Italic, Parme), Hospice.
Breslau (Prusse, Silesie), Hopital.
Buenos-Ayres (Argentine), H6pital Rawson.
Cologne (Prusse rhenane), Ouvroir.
Comacchio (Italie, Ferrara), Hospice.
Coulanges (Yonne), M. C.
Dublin (Irlande), Hospice.
Fermo (Italie, Marches), Asile pour vieillards.
Fieberbrunn (Autriche, Tyrol), icole.
Gagliano del Capo (Italie, Lecce), Asile.
Gyongyos (Hongrie), Orphelinat.
Habana (Cuba), Asile.
Habana (Cuba), H6pital.
Homonna (Hongrie, Zemplin), Ecole.
Ismallia (Egypte), Hospice.
Las Palmas (Canaries), H6pital Saint-Lazare.
Lille (Nord), Bureau libre.
Madrid (Espagne), Hospice homceopathique.
Mahon (Baleares), Icole.
Milan (Italie), Orphelinat de garqons.
Mussomeli (Sicile, Caltanisetta), Orphelinat.
Paris, H6pital Saint-Michel, 3o, rue Dombasle.
Pasto (Colombie), Hospice.
Pooce (Porto-Rico), H6pital.
Pontddera (Italic, Pisa), H6pitaL
Popayan (Colombie), Ecole.
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Port-Tewfik (Egypte), Ecole.
Prato di strada (Italic). Ecoles.'
Prisrend (Albanie), M. C.
Recanati Italie, Maceratal, H6pital.
Regoly (Hongrie, Tolna), Ecole.
Rethondes (Oise), Hospice.
Rio de Janeiro (Bresil), Asile Saint-Joseph.
Rocca di Papa (Italic), Asile.
Santa-Cruz de la Palma (Canaries), H6pital Saint-Lazare.
Saint-Sebastien (Espagne, Guipuzcoa), H6pital.
Soex (Nord), Ouvroir.
Solofra (Italie, Avellino), H6pital Landolfi.
Thuin (Belgique), Hospice.
Trencsen par Pressburg (Hongrie), Ecole.
Vienne (Autriche), Wahring-Antonigasse, 3o, M. C.
Villalon (Espagne, Valladolid), H6pital.
1889. Acireale (Italic, Sicile), Hospice de vicillards.
Ahuachapan (Salvador), H6pital.
Albany (E.-U., New-York), Enfants-trouves.
Albe Royale (Voyez Stuhlweissemberg, ci-apres).
Algorta-Guecho (Espagne, Biscaye), Ecole de la premiere
communion.
Amiens (Somme), M. C. Saint-Roch.
Arboleda (Espagne. Bilbao), Asile.
Ay (Marne), Orphelinat.
Bagheria (Italie, Sicile), Ecole.
Barcelona (Espagne, Catalogne), Asile Saint-Raphael.
Bedizzole (Italie, Brescia), Hospice.
Beniganim (Espagne, Valence), Bienfaisance.
Bilbao (Espagne, Catalogne), Ecole Saint-Vincent.
Buenos-Ayres (Ripublique Argentine), Asile de I'Ouest.
Puga (Colombie), Ecole.
Cabazon dela Sal (Espagne, Santander), H6pital, Ecole.
Campagna d'Eboli (Italie, Salerno), Orphelinat.
Carrolton (Etats-Unis), Ecole.
Caudebec (Seine-Inferieure), Hospice.
Cervera del Rio Alhama (Espagne, Logrono), H6pital.
Cherso, lie de Cherso (Autriche, Istrie), Hospice.
Ciudad Real (Espagne, Nouvelle Castille), College de
Saint-Joseph de Calatrava.
Es~gg (Autriche, Slavonie', Orphelinat de garcons.
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Etterbeck-lez-Bruxelles (Belgique), Maison Saint-Vincent.
Finale (Italie, Emilia), Hospice.
Ganilitz (Autriche, Styrie), Ecole.
Gnigl pris Salzburg (Autriche), H6pital.
Goldegg, poste Lend (Autriche), Ecole.
Grosswardein (Hongrie), M. C.
Guayaquil (Equateur), Santa-Familia.
Gubbio (Italie, Peruggia), Hospice.
Hainburg (Basse-Autriche), Hospice.
Hazebrouck (Nord), Ecole.
Hofgastein (Autriche), H6pital de vieillards.
Hopfgarten (Autriche, Tyrol), Hopital.
Ika par Lowana (Autriche, Istrie), Convalescence.
Kelchsau par Hopfgarten (Autriche, Tyrol), Ecole.
Kouloi (Hongrie). Ecole.
Loja (Equateur), H6pitai.
Mahon (Espagne, Baleares), Ecole.
Malaczka, par Dirnkrut (Hongrie, Pozsony), Ecole.
Matamoros (Espagne, Andalousie!, Asile Saint-Ferdinand.
Matanzas (Cuba), H6pital Sainte-Isabelle.
Mayorga (Espagne), H6pital.
Monaco (Principautd), Orphelinat.
Muhlheim (Prusse), Asile.
Nagy-Komlospar Nagy-Kikinda( Hongrie,Torontal),Ecole.
Nagyszombat (Hongrie, Pozsony), H6pital.
Naples (Italie), H6pital militaire. Granili.
Neuilly (Seine), H6pital Galignani.
North-Hyde (Angleterre), Infirmerie.
Otavalo (Equateur), Ecole.
Perouse (Italie), Ecole.
Positano (Italie, Salerno), Asile.
Rabe de las Calsadas (Espagne, Burgos), Ecoles.
Rigola(Italie), Orphelinat.
Saint-Amand (Nord), Orphelinat.
San-Joio-d'El-Rei (Bresil), H6pital.
San-Jose (E.-U., Californie), H6pital et Asile de vieillards.
San-Sebastian (Espagne, Guipuzcoa), Asile Matia.
San-Sebastian (Espagne, Guipuzcoa), Prison.
Santafe (Espagne, Grenade), Ecoles.
Spezia (La) (Italie, Genova), Orphelinat.
Stuhlweissenburg ou Szekesfchervar (Feher, Hongrie),
Orphelinat.
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